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AU JOUR LE JOUR
(22 d6cembre 1955-8 juin 1956)
22 decembre. - Tout au debut de la nuit. & I'infirmerie, sans
bruit aucun, le FrBre Bernier s'en est alle vers la maison du
Pere !... En dehors d'une faiblesse qui allait s'accentuant depuis
des mois, rien d'anornal n'annoagait ce dernier souffle. Le
Frere Bernier pourtant etait pret & ce depart, et n'a pas 6tr
surpris par cet appel du Maitre !
Vu la proximite des fetes de NolI, d&s le lendemain 24,
dans la discretion et 1'edifiante humilitl tout A fait dans sa note,
sans bruit aucun, le Frire Bernier a reCu sa place au caveau
familial du Montparnasse. dans la compagnie de tant de fiddles
serviteurs de la Petite Compagnie : Congregation de la Mission.
Opera enim illorum sequntur illos.
Huit jours apres, le 30 decembre, la Confdrence hebdomadaire dvoque les vertus de ce frere, dont la Circulaire du 1" janvier de\ail faire 1'dloge de ses pareils : , ces freres laborieux
et fervents qui sont pour la Compagnie un tresor inappreciable,
tel le saint Fr&re Bernier, ddcedd ces jours-ci d la Maison-Mere,
oih ii a recu pros de soixante ans d'une existence toute entiere
ordonnic au travail et d la priere. »
Successivement. dans des t6moignages ecrits. pour etre brefs
et nets, le Frere Vendange et M. Pachier, dconome, firent revivre cette paisible et gen6reuse figure d'excellent Frbre coadjuteur, dont le souvenir s'incruste en quelque sorte, dans les
murs et la vie de cette maison, qu'il a si bien servie et aimde.
Nd au diocese de Blois, a Gievres, le 14 decembre 1873, il
fut re;u a Paris, le 24 mars 1894 - et y demeura, a la seule
exception d'un stage h Lyon, de 1896 B 1900. Depuis 1900, il
4tait comme chef d'office a Ja Propretd - donch I'entretien de
cette maison qu'il connaissait si bien dans ses intimes d6tails.
Cet aspect qui s'impose fut doublement soulignu
: et tout
d'abord par le Frere Antoine Vendange :
a J'ai connu pour la premiere fois le Frere Bernier en novembre 1928, en arrivant pour mon postulat a la Maison-Mere
oit je fus place en Office d la proprete. Des ce temps je pris contact avec ce bon Frere et depuis vinyt-six ans jusqu'd sa mort
nous ne nous sommes jamais, pour ainsi dire, perdus de vue,
car pendant les quelques annees pass6es a Dax, j'ai recu quelques
bonnes lettres du cher Frare qui me rappelaient sa ddlicatesse
et son bon cceur. Des gdnerations de Missionnaires, d'etudiants.
de sdminaristes depuis au moins soixante ans ont 0td timoins
de I'activiti
inlassable du Frere Bernier. Ses activites dtaient
multiples : entretien general de la Maison, et cela n'est pas rien !
refection de toute la literie, matelas, traversins, couvertures,
rempaillage des chaises, entretien du mobilier, de toute la robinetterie de la maison, lavabos, waters, etc... Reception de tous
les passagers, des retraitants, organisation des retraites. Apres
la guerre de 1914-1918, alors que beaucoup de grands sdminaires
devastis par les bombardements, ne pouvaient etre utilisds, pendant de longues annres la Maison-M&re recut pendant les mois
d'et, de tres nombreux retraitants.
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Tout le monde sait aussi, combien on avait recours a lui,
pour une multitude de choses depuis les plus humbles objets,
jusqu'aun affaires de plus grande importance. Quand on se trourait dans I'embarras, immddiatement une pcnsee se prdsentait
a l'esprit : Frere Bernier doit avoir cela. Et, en effet, il ne tardait
pas a procurer l'objet demandd ! Pendant la derniere guerre,
alors que sous I'occupation, les objets de premiere necessitd faisaient defaut, le Frdre Bernier fut la Providence de la MaisonMere. De ses greniers, armoires, placards, sortaient toutes sortes
de choses que depuis de lontyues anndes ii tenait en reserve,
s'augmentant de dicouvertes qu'il faisait d'ici'ou td, et qui rendirent pendant les temps de disette d'immenses services. Par
temperament, je crois que Frire Bernier n'dtait pas portd r la
douceur, et a la bienveillance que nous lui avons connues. DPrang6 presque a chlaque instant d cause de la multiplicite des
,-harges qu'il assumait, plus d'une fois, on remarquaitune onbre
de contrarietd sur son visage, mais tout cela etait bien vile rdprim/.
Et on etait toujours servi avec bienveillance et amabilitd.
Frdre Bernier n'acait pas une pidt6 d'apparences tres ddmonstralites, mais dans sa tenue, dans ses moindres actions,
dans son comportement habituel, tout dEnotait la vie intdrieure,
intense. qui l'animait. Et je puis affirmer qu'aupres de lui on
s.cntait le besoin profond de devenir meilleur. Je ne crois pas
trop m'avancer en disant que tous ceux qui out cu le bonheur
de V'approcher, et ils sont nomnbreux, ont dprouvd ce sentiment
hienfaisant. Je considere comme une des plus grandes grdces de
ma vie religieuse d'avoir eu le bonheur de viere aupres de lui
pendant de longues annees. II ne me reste que la confusion et le
regret d'en avoir si peu profitd.
Pendant In derniere querre, on feta sa cinquantaine de cocation. Malgre les restrictions de cette triste periode, on fit la fete
nu mieu.r que l'on put. Un grand et succulent gdteau fut confectionni par le frdre cuisinier, et M. Piet, alors Assistant de
la Maison-Mere, fit dessiner dessus ces simples mots : Ora et
I.ahora.
C'dtait rsumner toute la belle et sainte vie du Frree Bernier.
Pendant plus de soixante ans il ne cessa de donner ici, d tous,
I'e.emple d'une vie de travail et ddvouement de tous les instants ; cela donnait nettement l'impression d'etre une priere continuelle, une vie dont toutes les actions semblaient comme imprgqntdes par l'esprit interieur qui I'animait. Les dernieres
,anntes,s'aidant de sa canne, on le voyait circuler dans les corridors, et cherchant encore & se rendre utile, malgrH le mauvais
,,tat de ses jambes. A la fin, il y a un an d peine, il dut se risiq'ner garder la chambre. A ce grand travailleur que fut le
Frire Bernier, l'inaction fut particulircment penible et doulouruse. II ne pouvait pas lire, et le temps lui parut terriblement
long. Dans la nutt du 22 au 23 decembre, le Bon Dieu rappela d
Lui le bon et fidle serviteur que fut Frere Bernier et je crois
que des maintenant nous pouvons compter sur son intercession.
II y eut aussi les nombreux cardinaux,archeveques, eveques
ft prdlats que dans I'espace de pros de soixante ans le Frdre BerWer accueillit et refutl
la Maison-MIre. J'ai et0 souvent le
tUmoin de la haute estime en laquelle nos Seigneurs le tenaient,
et de I'affectueuse bienveillance dont its l'entouraient. Fr&re
Bernier possddait I'art de bien servir tout le monde, et cela trTs
surnaturellement.

-5Apres un tel t6moignage, M. Louis Pachier, dconome de la
Maison-Mere. caractirise a son tour cette figure si g6nereuse, si
humble, si attachante, et nous la montre se d6pensant a son
poste d'attentif et inlassable devouement : bras droit des divers
economes de la Maison-MAre :
u Le Frere Bernier, Louis-Victor, est nd le 14 dicembre
1873. ai Gievres (Loir-et-Cher).
A l'dge de vingt ans, ii est domestique dans une maison
bouryqeoise A Orleans. A cette Jpoque. la Congregation avait une
maison de missions en cette ville. C'est sans doute par l'intermddiaire de nos confreres que le jeune Bernier apprit l'existence de la famille de Saint-Vincent. Quoi qu'il en soit, c'est
d'Orleans que Louis Bernier adresse sa demande d'admissiondans
la Congregation. II arrive & Saint-Lazare, le 24 mars 1894.
Durant son postulat et son sdminaire le Frere Bernier est
employ d l'office de la Pharmacie, sous la direction de Frdre
Mille, qui fera de lui les plus beaux Rloges.
Le Frdre Bernier prononce les Saints Vceuz le 25 mars
1896. d la messe cel6brde par le T.H. P&re Fiat.
Cette mrme annde, le Frere Bernier est plac6 d Lyon. La
Congregation y avait alors d la montee du Chemin-Neuf une
importante Maison de Missions, doublde d'une Ecole apostolique,
d'oit nous sont venues d'excellentes recrues.
En 1900, le Frdre Bernier est rappeld a la Maison-Mbre.
Tout de suite ii est placed
la propret6 dont ii devient bientdt
chef d'Office. Durant plus de cinquante ans, iten sera 'dme et
l'animateur - jusqu'd I'6puisement total de ses forces ; jusqu'au jour oil ses jambes ne lui permettant plus ni de monter ni
de descendre les escaliers, pas meme de parcourir la vaste Maison-Mere, qu'il connatt dans ses moindres recoins, it sera
contraint d regret de prendre le chemin de l'lnfirmerie.
Appuyd sur une canne, soutenu par I'un ou l'autre des Fr#res employes a la propret6, ii reverra encore son domaine, mais
ce ne sera que rarement et en passant. Bientst au grand regret
de tout le monde. ii ne pourra mime plus sortir de l'lnfirmerie.
Ainsi done, pendant plus d'un demi-siecle, le Frere Bernier
a Ct6 a la satisfaction generale, le chef d'un des offices les plus
importants de la Maison-Mere.
Les gdndrations qui s'y sont succdees durant tant d'ann6es
gardent de lui le souvenir tres idifiant d'un Frere d'une pidt6,
d'une rdgularitM, d'une politesse, d'une amabilitd exemplaires.
Mais ce n'est pas 1 tout le Frere Bernier. II 6tait en mdme
temps d'une activitd incessante, rdflichie, mdthodique et par Id
mdme prodigieuse.
Dans son vaste domaine, tout dtait range, classe, admirablement ordonnd : a une place pour chaque chose, et chaque
chose A sa place ,,telle devait Otre sa maxime prdfedre.
Le Frre Bernier ne se debarrassaitd'un objet quelconque
que lorsqu'il dtait devenu absolument inutilisable. Avant d'en
arriver l1, que de fois n'avait-il pas colmatd patiemment brocs
et cuvettes en les passant au ripolin ; rdpard les fauteuils, les
chaises, ainsi que 'importante robinetterie de la maison.
C'6tait sa faqon - la bonne faoon - de comprendre la paurretd et de la mettre en pratique. It savait que nous vivons en
bonne partie d'aum6nes. Et sachant, les privations que tant de
braves gens - des pauvres pour la plupart - s'imposent en faveur des missions, le Frdre Bernier trouvait dans son bon cmur

-6et son dine fervente le moyen de faire rendre aux objets dont il
avait la charge et la responsabilitd leur meilleure et complete
utilisation. En consequence, on allait trouver le Frere Bernier
en loute confiance, qu'il s'agisse de choses de grande ou de minime importance.
Le Frere Bernier avait de tout et sn.ait oh le
trouce- .
Selon les circonstances et les ndcessitis, le Frdre Bernier se
faisait nmaron, menuisier, dlectricien, forgeron, serrurier,plomhier, peintre, carreleur, qu e esavait-il pas faire ? 1 n'y a au,'ine exagdration d reconnaitre et a dire que le Frere Bernier a
rendu d'inmmenses services et economise d la Maison-Mere des
.omntes considdrables.
Ce silcncieux n'6tait jamais affaire et marchait toujours
id'n pas ;yal. Une fois averti d'un travail d faire d'une disposition a preadre, d'une reunion & prdparer, le Frere Bernier se
mettait a I'wucre. Et lon pouvait se tenir tranquille : tout etait
parfaitement achevd en temps voulu.
Depuis lonrtemps, it etait difficile au Frere Bernier de participer au. recreations prises en commun. Qu'a cela ne tienne !
II occupait son temps d faire des chapelets qu'il donnait de preference aux confreres qui partaient en Missions.
On pcut dire que le Frere Bernier etait parvenu tres vite
i tne maitrise absolue de lui-mdme. De plus, it dtait d'un caracte r Cyal : patient, affable, doux et tres serviable. Les relations
arec lui etaient toujours tres agrdables. On l'amenait tres facilvment d son propre avis. On lui a souvent entendu redire it ce
sujet. I'antique lecon d'une experience seculaire, qu'il etait plus
facile de se ranger a l'aris des autres, que de les amener ia son
Jpoinlt de rae.
On a toutefois yardr le souvenir d'une circonstance oii le
tris humble Frere Bernier fit acte de volontd propre. En 1907,
ii fat gracement malade pendant deux ans. La ganyri'ne menarnit un pied. On voulait le lui couper. Le Frere Bernier s'y refusa. Devant son obstination, le chirurgien abandonna son projet. Le Frere Bernier s'adressa alors au ciel par I'intermidiaire
diu Bienheureux Perboyre pour obtenir sa gudrison. A la vdritg,
ole fut longue it venir, mais en definitive, ii eut 'gain de cause,
-t conserva ses deux pieds.
Au cours de I'annde 1952, le bon Frere Bernier dut gagner
'lnfirmerie. Tout le monde I'y vit partir avec regret. Quel vide
' la .Maison-Mere ! Nos regrets et nos alarmes ont dt0 partagds
inon seulement par nos confreres de passage, mais aussi par les
hdtes habituels qui appreciaient beaucoup le tact la politesse,
I'nmabilitg de Frere Bernier, et dont il dtait devenu I'ami. Bien
dels devques s'intdressaient & sa sante et demandaient de ses
noiuelles.
On souhaitait et guettait l'amdlioration qui permettrait de
f',ter on famille les cinquante ans d'Office du cher Fr're Bernier. Elle vint ! A cette occasion, M. Piet lui adressa d'Alger
ce joli mot : a J'apprends que vous allez f4ter vos cinquante ans
rde presence et d'activitt h votre cher Office de la Propret4. Je
wuis heureux de profiter de cette occasion pour vous dire tout
d'abord mes meilleurs voeux de sainte ann6e 1953, et aussi toute
ra reconnaissance pour la tranche assez importante de votre
vie passde en communion avec la mienne. Je ne saurais oublier
votre bonti souriante, votre patience, votre esprit de m6thode
et de prdvoyance pour que toutes choses soient prktes A temps.

-7Merci de votre charitA et de votre d6vouement h mon endroit Je ne puis oublier toutes vos ddlicatesses.
Je prie le bon Dieu et saint Vincent de vous b6nir et de
vous enrichir de graces spdciales &I'occasion de cet anniversaire.
Je vous embrasse de tout cceur et reste votre bien reconnaissant
en Notre-Seigneur et Marie Immaculde. a
Dans sa chambre de malade et bient6t dans son lit de souffrance, le chapelet ne quitte pas les doigts du Frere Bernier.
Une de ses dernieres preoccupations sera de s'acquitter des suffrages pour nos chers defunts. II a apportl a l'accomplissement
de cet acte de pidtd fraternelle la fiddlitd et I'ezactitude scrupuleuse qui ont imprdgnd toute sa vie.
Le Frere Bernier a rempli avec beaucoup d'effacement et
dans un esprit de vraie humilit It'office important qui ui avait
td6 confi6. II semble que le bon Dieu ait voulu lui mdnager une
mort toute semblable & sa vie. It s'est 6teint tout doucement,
dans la nuit du 22 au 23 detembre, sans bruit, sans tdmoin, sans
agonie, en dormant.
Dieu aura fait bon accueil d l'dme de ce bon Frere, purifide
par deux absolutions la veille de sa mort ! On ne voit qu'au ciel
cette dme fervente !
A cette nouvelle occasion, M. Piet a bien voulu s'associer d'
notre deuil et nous dire en quelle estiine et vendration it tenait
le cher frere Bernier. Ayant toujours vecu en Dieu, ii le considere comme un saint.
Le bon Frere Bernier restera le moddle des Freres coadjuteurs. Pieuz, humble et travaillant malgr6 une sante fragile ;
dans l'accomplissement de ses fonctions, il apportait une delicatesse digne de tons les eloges. Rien d'dtonnant des lors qu'iL
ait eu la confiance absolue de ses supdrieurs et qu'il ait joui de
l'estime gendrale de tous : prttres, clercs et freres coadjuteurs.
Qu'il plaise a Dieu de lui susciter de nombreux imitateurs.
A ces remarques convergentes de Frere Vendange et de
M. Pachier, M. Bizart. sup6rieur de la Maison-MBre, ajouta bri6vement, pour conclure la Conference, quelques-unes de ses observations :
N Le premier souvenir que je garde du Frere Bernier date

de loin. C'.tait en octobre 1902. Revenant de la caserne, je remarquai parmi les Freres coadjuteurs de la Maison-Mere un
jeune, d'allure plutdt reservie,-presque distingufe. Un visage
ovale et pdle, des yeux clairs et modestes, une demarche lente,
une voix sourde. Beau d regarder quand ii priait, plaisant d voir
quand il travaillait, tout entier aux besognes de son Office de
la propretd : tel 6tait Frere Bernier. Apres la retraite, le 27
septembre, d Gentilly, a La Fusion a nous permit d'dchanger
quelques mots ensemble. On vint & parler de la pretrise et des
deux ans d'6tudes qu'il me restait d faire. Grave et sentencieux,
le bon Frere Bernier me dit & plusieurs reprises et avec une
certaine insistance : a II faut 6tre bon et sage pour se pr6parer
au sacerdoce : c'est si beau un bon prdtre, un vrai missionnaire ! ,,
Pourquoi une telle remarque de ce genre d un jeune itudiant ? I1 faut croire que je meritais ce genre de monition ou
d'ezhortation... Toujours est-il que le Frere Bernier eut toute ma
sympathie et que volontiers quand it y avait, de par l'usage,
a

Fusion ,, nous nous complaisions a faire ensemble un bout de

causette.

-8Apres la prstrise en 1904, j'eus souvent tIoccasion de passer
par Saint-Lazare, d'y pricher, mrme des retraites aux prdtres
apr~s la guerre 1914-1918. Je dois avouer que le Frere Bernier
dtait auw petits soins pour moi et que, chaque fois que je s6journals un jour on dewux Saint-Lazare, avant ou apres quelque
retraite pendant les vacances, nous prenions un rdel plaisir d
parler un pen de la Compagnie et des confr&res, des uvres :
sdminaires ou missions.
Ce qui m'a toujours frappd dans ce bon Fr.re sdrieuz,
consciencieux, aimable et serviable, c'est sa mani&re si simple
de faire son devoir, sa fabon si gracieuse d'etre au service de
tous. Pour lui visiblement, travailler, c'dtait idifier et prier.
Au ddbut, lui plus jewne, et le Frere Bataille, plus dgd,
4taient comme deuz amis pour moi.
Longtemps, Frere Benier, lors de mes passages & Paris,
fut mon homme de confiance, celui d qui j'aimais laisser la
garde de mes petites affaires et le soin des commissions a faire
a la CommunautM ou en ville.
Lorsqu'en 1953, je revins d Saint-Lazare pour y $tre fitx
comme suprieur, je trouvai d I'infirmerie Frere Bernier, physiquement bien differcnt, mais moralement toujours le meme :
pieux, reservd, aimable.
Lots des visites aux malades, si je ne le trouvais pas dans
sa chambre en train de r6citer son chapelet en se promenant pdniblement. j'dtais sir de le rencontrer d la chapelle devant le
Saint-Sacrement, et le chapelet en mains.
A la fin, ii fallait espacer ces visites, car ce bon Frere ne
savait plus que dire et, aux questions qu'on lui faisait, ii r6pondait invariablement que Va n'allait pas, que ga ne marchait plus,
qu'il etait fini.
J'avais un reel chagrin de devoir assister d cette progressive
fatigue et ddchdance, mais je me rassurais en regardantle ban
Frre egrener toujours son chapelet, ce chapelet que j'ai mendid
d M. I'Econome, et que je garde comme une relique.
Chose curieuse, quand je songe au Frire Bernier, je ne me
le reprdsente pas d lI'nfirmerie, sommairement v6tu, allant et
venant de son lit d la table oif on lui d6posait son I pas.. Je
me le figure toujours jeune, pdle, grave, les cheveux bien peigns. le regard clair et droit, la voix sourde et chaude, me redisant : a It faut etre bon et sage pour se preparer au sacerdoce;
c'est si beau un bon pretre, un vrai missionnaire ! ,
Des Freres de ce type d'dme, de cette trempe de caractere,
ont eu sur nous, 6tudiants et prdtres, une influence pengtrante
et durable, et sur le plan de la pidt6 et sur celui du devoir professionnel.
Que Dieu, par lintercession de saint Vincent et par celle
de ses authentiques disciples, nous envoie des Freres qui aient
I'esprit, le coeur, le caractere du bon Frere Bernier. Avec des
Freres coadjuteurs de cette trempe d'dme, les Missionnaires out
des collaborateurs qui- leur permettent tons les espoirs. ,
22 ddcembre. - A pareil jour en 1800, le Dcret Chaptal,
signe des temps nouveaux, rdtablissait en France la Compagnie
des Filles de la Charit6 (Cf. Annales, t. 119-120, pp. 293-296). Un
climat nouveau, tout compte fait presageait les reconstructions
pacifiantes de I'tre napoldonienne. Aux lendemains de la pdriode
rdvolutionnaire, cet esprit de reconstruction souleva bien des

-9espoirs. Le rdtablissement des Soeurs de Saint-Vincent de Paul
fut, des I'abord, saluW comme un significatif symbole, des temps
nouveaux. La podsie, et surtout la versification, s'empara de ce
theme, et, en 1808, aux Jeux floraux de Toulouse, une piece de
vers c6dlbra ces espoirs du temps. Dans l'atmosphere du sensible,
caracteristique de la litt6rature d'alors, un jeune grammairien
de Paris, Alexandre Lucot, traduisit les sentiments d'un jeune
ceur d6sireux de s'engager chez les Sceurs de Saint-Vincent de
Paul. Dans cette enfilade de bouts rimds, tout s'y trouve & souhait : les imes sensibles, le monde sdducteur, la faible innocence, les beaux jours de Sion, les chastes tribus, le plus tendre
des pares, etc..., sans oublier I'6loge du futur Napoldon I" : ce
heros qui rend a la Religion
Ses ministres, sa pompe et I'dclat de ses fetes ;
t ses c6tds se tient Madame M~re Letizia, protectrice des -ommunautes religieuses.
Si cette piece de vers, rencontrde par hasard, est insdrde
dans nos Annales, c'est que, caracteristique de son 6poque, elle
marque un moment de l'histoire de la Compagnie des Filles de
la Charit6. On remarque que la cornette n'est pas soulignee d'une
allusion en ces quelques vers. C'est qu'elle ne fut reprise que
plus tard, pour devenir le blanc panache que toute une littdralure a justement c4ldbrd.
Toutefois, bienfaisance et ddvouement des SoPurs attirerent
toujours des Ames desireuses de suivre la gendrositd de la
Vierge :
Donne-moi les vertus, donne-moi le courage
Que tu portas jusqu'au pied de la Croix.
Ces deux vers sont les plus supportables a notre golt. Mais,
de quel droit juger avec nos tendances actuelles ? Revivons et
relisons dans une sereine comprehension cette suite de vers de
1808.
Le rdtablissement des Seurs de la Charite
Hymne a la Sainte Vierge
qui a remport6 le prix (Lys d'argent)
par M. Alexandre Lucot, de Paris
l'Instruction publique)
(jeune grammairien qui se destine
Quel rayon de la grdce a penetre mon cwur ?
Vierge, I'espoir des pauvres et des dimes sensibles,
Je reconnais ta puissante faveur.
HRlas ! pour fuir un monde sdducteur.
Je n'avais plus ces retraites paisibles
Oi dans un saint oubli se cachait la pudeur.
Mais ta bontd comblant mon espirance
Loin des Ecueils m'ouvre le port heureux
Qu'implorait la faible innocence.
Ils sont done relevds ces monuments pieur.
Ces hospices de l'indigence.
Qu'dtablit de Vincent I'active bienfaisance.
LA, veillaient sur nos maux de charitables Seurs ;
Leur pitid ne fut point un zble mercenaire ;
Dans le devoir sacrd d'alleger les douleurs
Elles trouvaient leur doux salaire.
Comment dans ses fureurs l'aveugle impietd.
Osa-t-elle troubler lear touchant minist&re,
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it rencerser le sanctuaire
De I'indigence et de l'humanitd ?
Mais le calme succede d nos longues tempetes ;
Je cois briller encore les beaux jours de Sion ;
Un hiros rend enfin d la Religion
Ses ministres, sa pompe et I'dcla de ses fetes ;
Et son auguste Mere, appui des malheureux,
Elle-mOrme aujourd'hui vous reclame pour eux,
Chastes tribus de bienfaisantes Filles.
Accourcz d sa voix ; par vos soins ddlicats
Adoucisscz les maux et l'horreur du trdpas.
Bientat, je rais m'unir i yos saintes familles ;
Et toi qui m'inspiras ce genereux ddsir,
0 Vierge, daigne encor m'aider d soutenir
Les adieux du plus tendre des pares,
Les pleurs que sur mon sein, va rdpandre ma mnre.
Its cont m'ouvrir leurs bras pour la derniere fois ;
Ah ! riens les consoler au ddclin de leur dge,
En leur montrant le ciel dont j'coute la voix ;
Et pour les saints devoirs, oft loin d'eux je m'engage
Donne-moi les vertus, donne-moi le courage
Que tu portas jusqu'au pied de la Croix.
Virgo virginum !
Recueil de I'Academie des Jeux floraux 1808 (p. xxvi-xxvli)
Toulouse, chez M. J. Dalles
(Bibiioth. Nation. X 19197)
I" janvier. - Premier dimanche et tout ensemble, premier
jour de Ian. Suivant le programme du Coutumier, pour nous,
vouix et souhaits traditionnels d6butent a a Salle d'oraison, au
,'ours de la Mlditation quotidienne. Au nom de la mainuu, M. ie
Superieur offre les voeux au Tres Honord Pere qui, en retour,
nanifeste ses souhaits pour toute la Communautd.
Le soir. lecture de la premiere partie de la Circulaire traditionnelle : conseils et directives d'ordre spirituel. A une seance
Iultrieure est remise la partie : Nouvelles. Il est bon de la reproduire ici : elle rentre totalement, comme biens de famille,
:lans le cadre et la perspective des Annales. Ce tour d'horizon
,emeure forcement une evocation sch6matisee, rdduite A quelques lignes, des notables 6vdnements de I'annae, dans le cercle
xincentien de la Mission. C'est une prise de contact confrateriolle. salutairement Mlargie au monde entier.
Et voici maintenant un apergu qui, dans bien des cas, sera
seulement pour vous un rappel, des dvdnements ou des details
de la vie de nos diverses provinces, dont 'ai eu connaissance,
au cours de l'annee qui s'achdve.
Les membres de l'Assemblde ganerale ont pu constater que
des travaux considerables 6taient en cours & l'Infirmerie de la
Maison-MBre. Ces travaux, que reclanaientla securit, ou un certain confort dfi nos chers malades, seront bientdt achevds, nonu
l'esperons. Parmi les ddces qui ont eu lieu d la Maison-Mere au
cours de l'annde 1955, je dois mentionner celui de M. Charles
Jean. II avait 6tc le professeur d'Ecriture sainte de nombreuses
!endrations de nos ttudiants, et ses travaux d'orientalistedistin-

-

it -

gug lui avaient fait une place honorable dans le monde savant.
It laisse a ceux qui Cont connu le souvenir d'un travailleur infatigable, d'un confrree simple et affable, tres attache a la Compagnie et soucieux de la culture intellectuelle de ses rmembres.
Trois des quatre Assistants dont le mandat expirait avec l'Assemblde gendrale ont quitte la Maison-Mere ; mais nous sommes
tres heureux d'y conscrver le chcr M. Peters. La crise dans le
rccrutement de nos chers Frdres coadjuteurs, qui sdvit un peu
partout, n'a pas epargne la France. Cependant un certain nombre
de postulants sont entres ces temps-ci a la Maison-Mere, et ii y
a lieu d'esp6rer qu'ils deviendront ces frBres laborieux et fervents qui sont pour la Compagnie un tresor inappreciable : tel le
saint frere Bernier, ddecdd ces jours-ci & la Maison-Mere, oil il a
vecu pr&s de soixante ans d'une existence toute entiere ordonnee au travail et it la prire.
Un dvdnement qui concerne directement les Filles de la
CharitR en France, mais a aussi sa repercussion sur la vie de
nos provinces de Paris et de Toulouse, est le groupement des
Seurs en six provinces. Deuw de ces provinces auront comme
Directeurs le Visiteur des provinces de Paris et de Toulouse,
MM. Houfflain et Charles Philliatraud. MM. Payen, Moulin, Piet
et Rousset seront les Directeurs des quatre autres.
Les Canadiens de langue francaise s'etonnaient que les Prdtre' de la Mission n'eussent pas d'dtablissement dans leur pays.
C'est que, fideles a I'esprit de saint Vincent nous attendions que
la Providence nous fit signe. Ce signe. le cardinal Leger, archedrque de Montreal, nous l'a donnd en nous demandant deux
confreres. Its sent partis pour le Canada dans le but premier de
s'occuper de la direction des Filles de la Charite arrivces de
France it y a djja six ans ; mais ils viennent aussi en aide au
clerg4 paroissial. Espirons que dans un pays de vie chretienne
si intense, et oil les foyers comptent tant d'enfants, notre Compagnie trourera une source d'cxcellent recrutement. C'est la province de Paris qui a fourni au Canada de langue francaise ces
deux premiers Pr6tres de la Mission, MM. Vandorpe et Corcuff.
II y a lieu de noter encore, pour cette province, tessor dtonnant
pris dans Paris par la Neuvaine de la MIdaille miraculeuse. Elle
est Rtablie en quarante-trois paroisses de la capitale. De plus en
plus. le succes de cette Neuvaine prouve que nous avons grdce
pour l'Jtablir,et qu'elle est un merveilleux moyen de propager
la devotion d Marie et d'agir profondement dans les dmes.
Au mois de mars dernier, j'assistais a l'inaugurationde la
nouvelle residence de nos confreres de Toulouse. Ils habitaient
depuis quelques annees dans la banlieue de cette ville, ce qui ne
facilitait guere leur ministere. Un heureux concours de circonstances leur a permis d'acquerir au centre de Toulouse un vaste
immeuble avec un grand jardin. l y a la de quoi loger une belle
dquipe de missionnaires et donner une residence convenable au
Visiteur de la Province. La chapelle de cette maison est assez
grande pour devenir le centre des teuvres mariales de Toulouse.
Dans cette ville comme ~t Paris, la neuvaine se propage de plus
en plus. Le Visiteur de la province de Toulouse, M. F6lix Contassot, est devenu premier Assistant de la Congregation, et a Wt
remplace & Toulouse par M. Charles Philliatraud.
En Allemagne, 'ecole apostolique de Niederpriim et la maison d'etudes de Treves continuent & se d6velopper. II y a lieu
d'esperer que dans quelques anndes nos confreres allemands pour-
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ront ~tendre leur champ d'action en AUemagne et donner satisfaction aux demandcs qui lear sont adressees de Costa-Rica. Les
maisons fondles par eux dans ce pays viennent d'etre officiellement erigqes en Vice-province avec M. Althoff comme Vice-Visiteur.
C'est encore dans la pdriode des annges creuses que se trouve
la province d'Autriche. Le manque de personnel se fait sentir
dans ses maisons, nottamment au college Saint-Georges d'lstanbul, par ailleurs si florissant. Mais la prospirit1 des Ecoles apostoliques permet d'espdrer un avenir meilleur. En attendant.
M. Romstorfer est heureux de m'annoncer qu'on a pu enfin
commencer d reparer les dommages causes d la maison centrale
de Graz iar la dernidre guerre. Le cardinal Innitzer, archevdque
de Vienne. m'avait fait un accueil trWs cordial lors de ma visite
t nos confreres d'Autriche ii y a deux ans, et ii m'avait dit toute
sa satisfaction du travail de nos confreres. Its auront a cwur de
mdriter le meme tdmoiynage de la part de son successeur.
La province de Belgique, elle aussi, aurait de quoi employer
un personnel plus nombreux, soil dans la metropole, soit surtout
dans sa mission du Congo. La prefecture apostoliqte de Bikoro
est en pleine activite, comme nous avons 6t6 heureux de le constater en ecoutant' Mgr Vandekerckove qui en est l'animateur.II
a pu obtenir du renfort de la prorince de Hollande ; ii est done
probable que Rome ne tardera pas d sriger cette prdfecture en
Vicarzat apostolique.
Le d6veloppement des Vice-Provinces du PErou et de PortoRico a permis de les eonstituer en provinces filiales de la prorince de Madrid. Les nouveaux Visiteurs, MM. Alcade Valentin
et Marijuan Toribio devront encore pendant longtemps recevoir
de Madrid leur personnel. Heureusement, le recrutement de cette
province est toujours aussi florissant. Derniieement, son Visiteur, M. Ojea, demandait pour soixante et onze seminaristes l'autorisationde faire les v•ux temporaires.Le nombre croissantdes
0tudiants a suggdrd de transferer les thdologiens dans une maison plus vaste. On acheve la construction a Salamanque d'un bel
immeuble qui leur est destine. De son ctld, le sdminaire encore
tout jeune de Cuttack, dans la Vice-province de I'lnde, continue
6 prospdrer, et ii envoie deja ses jeunes gens faire leurs etudes
en EspaUne. C'est d'autant plus heureux pour l'avenir de la Viceprovince que l'lnde se montre trWs difficile pour I'octroi du visa
d'entree aux 4trangers. Dans tous ces pays d'Extreme-Orient ii
faut se prdoccuper de trouvcr sur place le personnel de nos
<euvres. M. Antoine Lopez, ancien Assistant, a regagnd I'Espagne
et il apporte i la maison de Malaga le concours de son ministare.
Dans la province de Barcelone aussi le recrutement est en
progres puisque le Sdminaire interne compte cette annie vingttrois clercs au lieu de dix-sept qu'il en avaif l'annee derniire.
La formation de ces sdminaristes est l'objet d'une sollicitude
toute particuliere, comme l'attestent les notes que m'envoie tras
re•gulierement M. Jaime Roca, Visiteur de la province.
En Hollande. c'est M. Zoetmulder, jusque-la missionnaire en
Indonesie (1), qui a pris la succession du regrett4 M. Lansu.
La province, elle aussi, a vu s'augmenter le nombre de ses semiA) N.-B. des Annales. De fait, M. Zoetmulder
fut pas & Java,
Vice-Visiteur, ainsi que le porte & tort le texte de ne
!a Circulaire.
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naristes clercs. C'est Ires h.ureux. Car si les wuvres n'ont pas
enreyistrd de nouveaux developpementi en Hollande, de toute
part on fait appel a son Visiteur pour avoir des missionnaires.
1 a pu repondre facorablement a plusieurs demandes. Nous
l'avons meme autorise d prendre une mission dans une r6gion
d'Ethiopie oi lec travail promet d'dtre particulibrementfructueux.
La province de Hollande e6angtlisera done une partie de la Mission confide d Myr Person, des PNres Capucins. M. Andre Delobel, econome general, m'ayant demandb pour raison de santW de
le relever de sa charge, j'ai fait appel, moi aussi, d la province
de Hollande pour lui donner un remplacant. M. Zoetmulder a
bien voulu me ceder pour cet office M. Leo Timmermans, sup6rieur 4 Rumpen. qui fut pendant plusieurs anndes procureur
provincial de la province de Hollande. Je demande d Dieu de rdcompenser M. Zoetmulder de sa gdndrositd.
De Pologne, ii ne nous parvient que des billets rares et laconiques. Nous savons pourtant que la vie chr6tienne se maintient
fervente dans ce pays et que nos confrdres y contribuent beaucoup par leur ministere. Ils oat pu tenir leur Assemblee provinciale et djleguer a l'AssemblEe gnedrale co mme deputes des
confreres de leur pays vivant hors de la mere-patrie. C'est l'un
d'eux, M. Knapik, superieur de la Mission polonaise en France,
qui a tI telu cinquieme Assistant. Bien que ne recevant plus
aucun renfort de Pologne, les Vice-provinces polonaises des
Etats-Unis et du Bresil continuent d vivre et d travailler grdce
au recrutement qu'elles trouvent sur place. Dans la Vice-province du Brdsil, M. Bronny a insistO pour que je lui donne un
successeur, faisant valoir son dge avance et la dur6e de son mandat. II a pour successeur M. Piasecki. Dieu veuille recompenser
le cher demissionnaired du
dvouement dont it n'a cess6 de faire
preuve a la tite de sa Vice-province en des temps souvent diffiiles !
Nous avons moins de nouvelles encore de la Hongrie et de la
Slovaquie. Nous savons seulement que nos chers confreres demeurent fiddles t leur vocation malgrd l'impossibilitd dans laquelle its se trouvent de mener la vie commune. Certains peuvent
aider le clergd scculier dans le minist&re paroissial.D'autressont
contraints de vaquer a un travail manuel pour vivre. Leur grande
prdoccupation est celle de l'avenir de leur province privde de
tout recrutement et menacd d'extinction. Mais ayons confiance ;
tant de souffrances et de prieres permettent d'espdrer un avenir
meilleur.
La situation est plus consolante en Yougoslavie. Cddant auz
prieres rditerdes de M. Sedej, nous lui avons donnd un successeur en la personne de M. Francois-Xavier Jereb, Missionnaire
rentrd de Chine, it a passe quelque tempsa la Maison-M&re avant
de revenir en Yougoslavie. Sa jeunesse, son activitE, son attachement d la Compagnie nous donnent lieu d'espdrer que sons
sa direction la province de Yougoslavie connaitra d'heureux
jours. Le ministere de nos confreres y trouve actuellement plus
de facilite. C'est pourquoi M. Jereb s'efforce d'y ramener ceux
qui avaient quittd le pays depuis plus ou moins longtemps et 4
qui l'autorisation est donnee d'y revenir.
Les Filles de la Charite de la province d'Irlande ont cdldbrd
en novembre dernier ie centenaire de la fondation de leur premidre maison dans ce pays, a Drogheda. A cette occasion, j'ai
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fait un voyage de cinq semaines en Angleterre, Ecosse et Irlande,
accompagnd par M. Dulau, secrdtaire gendral. Vous pourrez lire
dans les Annales le r6cit ddtailld de ce voyage. Qu'il me suffise
ici de dire quelle consolation m'a value la visite des maisons des
confreres et de celles des Smurs. Dans le domaine scolaire, la
ldgislation si libtrale de ces pays permet d'avoir des 6coles privies florissantes et de leur fournir les maitres dont elles ont
besoin. C'est dire Iaction bienfaisante exercee par les enfants de
saint Vincent dans la formation de l'enfance et de la jeunesse et
dans la preparationa leur tdche de ceux et celles qui-dirigeront
les ecoles primatres. L'wuvre des -missionset le ministere quasiparoissial occupent un bon nombre de nos confreres, et les 6vdques m'ont dit leur satisfaction du bicn qu'ils y font. Avec quelle
edification j'ai pu moi-m4me voir leurs 6glises pleines d'hommes
si attentifs a la parole de Dieu et chantant tous dans un dmouvant unisson les motets d'un Salut du Saint-Sacrement, ou le si
prenant cantique : a Foi de nos peres » ! Notre province d'lrlande
n'a pas d'ecole apostolique. Mais son recrutement est satisfaisant
grce aux vocations qui lui viennent chaque annde des coUlges
ou sdminaires diriges par nos confreres. Le bon M. Sheedy, visiteur d'Irlande, qui, depuis quatre ans, dirigeait la province avec
un devouement, une sayesse et une bontd tres appreci6s de tous.
m'a demand6 de le dechargerde cet office 4 cause d'un accident
de sant6 qui le contraint d rdduire sensiblement son activitd.
Bien a regret, ii m'a fallu lui donner satisfaction, et j'ai nommn
Visiteur d'lrlande, M. Christopher O'Leary, supdrieur de notre
maison de Cork.
A l'expiration de son mandat d'Assistant, le cher M. Fugazza
est rentrd dans sa province de Rome. Pendant un quart de siccle,
it avait pris part au gouvernement de la Compagnie. Et comme
mes predacesseurs j'ai apprecid l'aide que m'ont apport6e son
devouement, son experience et la connaissanee exceptionnelle
qu'il avait de l'histoire de nos provinces pendant ces vingt-cinq
dernieres anndes. J'espere qu'aprbs avoir pris le repos que rdclamait son etat de santd it pourra encore longtemps mettre au
service de la province de Rome tant de qualit6s d'esprit et de
caur. L'activitg de nos confreres de cette province est toujours
satisfaisante. Dans la campagne romaine le d6veloppement des
aPuvres k Lunghezza a fait Origer en maison distincte la residence de Lunghezza jusqu'ici annexe de Tor Sapienza.
A propos de Rome, je dois signaler encore que IAssembl6e a
demandd que la maison internationale d'Etudes qui s'y trouve
eut un caractere vraiment international dans sa direction
comme dans ses dleves. Cette maison relfvera done d6sormais
directement du Suprieur gdnral, et son Supdrieur pourra 6tre
pris dans les diverses provinces de la Compagnie. Pour mieux
entrer dans les intentions de l'Assemblde, M. Houfflain Visiteur de la province de Paris,a done rappel6 en France M. Duvaltier qui, depuis cinq ans, dirigeait la maison internationaleavec
un savoir-faire, une bonne grdce et un ddvouement tres apprdcies, et je lui ai confid la direction de I'important S6minaire
international de Strasbourg. 11 est remplace d Rome par M. Munoz Claudio, professeur d la maison d'6tudes de Cuenca, et ancien
de la maison internationale de Rome.
La province de Turin vient de cdl6brer le troisieme centenaire de la fondation de sa maison centrale. Saint Vincent dtait
alors encore vivant, et ses lettres nous disent la joie que lui
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valurent les travaux des premiers missionnaires de Turin, notamment son cher M. Martin, et les marques de sympathie dont its
6taient l'objet de la part de la population et des autorites religieuses et civiles. Depuis, leurs ceuvres pour l'cvangelisation des
pauvres gens des champs et la formation du cierge n'ont cess6 de
prosperer. Que de belles figures ont illustr la province de Turin
pendant ces trois siccles ! L'une des plus attachantes est certainement cele du v6ndrd M. Durando, decdde it y a soixante-dix
ans. Sa cause de beatification a iet introduite d Rome et on
espere que le decret proclamant C'hdroicitW des vertus sera bientdt promulgud.
Le Visiteur de Naples, M. Lapalorcia, a eted lu Assistant par
l'Assemblde gendrate. C'est un grand sacrifice qui a etd demande
a la province ainsi qu'auz Filles de la Charit6, dont M. Lapalorcia
demeure, il est vrai. provisoirement le Directeur. M. Cesa, ancien
Visiteur de la province de Naples, qui 6tait depuis quelques annees aux Etats-Unis, a bien voulu accepter d'en reprendre la
direction, d la satisfaction de tous.
Dans la province de Portugal, M. Mendes, Visiteur, m'a demandd maintes fois de le decharger de son office. Mais je l'ai
prit de garder encore quelque temps la direction de cette province qui beneficie de son devouement depuis de longues annees.
Le Stminaire interne installd par lui d Mafra Van dernier, compte
vingt-deux clercs, ce qui est un beau chiffre. La Mission du
Mozambique, oft i y a tant de possibilites de bien d faire, peut
esperer que les ouvriers apostoliques lui viendront de plus en
plus nombreux. Le Seminaire de Mafra a etd, il est vrai, bien
iprouv6 par la maladie de son Directeur devout, M. Folgado, &
qui je prie Dieu de rendre la sante.
Le Visiteur de la province de Turquie, M. Picard, dont la
verte vieillesse ne laissait pas deviner l'dge, a passd le gouvernail d M. Joseph Deymier, jusqu'alors Visiteur de la Chine meridionale et qui, apr&s avoir etd detenu pendant pros d'un an dans
les prisons communistes, avait et0 expulse de Chine I'an dernier.
Avec un devouement auquel je tiens d rendre hommage, M. Deymier a bien voulu prendre la direction d'une province d qui la
France ne peut plus envoyer, comme par le passe, le personnel
dont elle aurait besoin et qui, d cause de cela, est en souffrance
depuis quelques annres. Nos confreres de Turquie n'en ont que
plus de m6rite d tenir. A eux, et surtout d leur ancien Viriteur
qui a passe plus d'un demi-siccle en Turquie, je veux dire ma
profonde gratitude.
L'Eglise de Chine debient de plus en plus
lI'Eglise du silence >. Les nouvelles qui nous parviennent de nos confreres
sont de plus en plus rares, et la prudence leur impose d'etre fort
laconiques. Mgr Hou, dvdque de Haimen, au Tche-kiang, avait
pu nous faire savoir que ses fiddles faisaient preuve d'une belle
constance dans la foi et avaient celdbrd avec ferveur Iannde
mariale. Depuis, nous avons appris qu'il venait d'etre jetd en
prison avec plusieurs de ses prdtres, Lazaristes et seculiers.
Mgr Tchenn Job, qui dtait depuis quelque temps l'h6te de la
Maison-Mere, est parti pour le Bresil oft it s'occupe des chretiens
chinois habitant la region de Sao Paulo. Perseverons dans une
prisre fervente pour tous ces confreres qui ne peuvent plus
communiquer avec nous, mais dont nous devinons les epreuves
morales et la ddtresse physique. Demandons d Dieu de soutenir
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le courage de ses tmnoins et de prdparerpar leurs souffrances et
celles de leurs fideles un glorieux avenir pour leurs chrdtientts.
Ne pouvant, de mime que la Turquie, compter rdgulibrement sur le personnel cenu de France, la province d'Iran partage
sa ddtresse. Cettc penurie de personnel est d'autant plus regrettable que les possibilites d'action sont grandes. Le college de
TIhdran compte plus de six cents l'eves. II en aurait un millier
si l'on pouvait construire un nouvel immeuble pour les recevoir.
Une aide substantielle a d6i promise dans ce but au Visiteur,
M. Le Cunuder, mais elle est conditionnde par 'arrivee d'un tenfort. M. Tagyart, Visiteur des Etats-Unis orientaux. a bien voulu
cder pour quelque temps un de ses confre'res au Visiteur d'lran.
Mf. Le Cunuder serait bien reconnaissant aur Visiteurs qui (eraient le memne acte de charitd envers sa Province. D'autant quen
mai dernier elle a perdu un de ses veterans, M. Rigter, gui comptait quarante-cinq ans de rdsidence et de travail en Iran.
La prorince du Levant est plus fortunee, puisqu'elle possede
son Ecole apostolique ddj&( florissaute et dont on peut espdrer
que dans un avenir prochain, elle donnera assez de personnel
pour suffire a tons les besoins de la Prorince. Nos colleges de
Damas et d'Antoura maintiennent leur prospirit et jouissent
du minme renom. Le sup6rieur de celui d'Antoura, M. Joppin,
qui a tant fait pour rette maison oi il continua I'wuvre de
MM. Saliege et Sarloutte, vient d'en remettre la direction &
M. Bertrand. jusque-li Directeur du college Saint-Benoft A Istanbul. Mais il trouvera & Beyrouth. oit it est Supjirieur de quoi
vmployer ses talents et son d'voouement.
En Alg6rie, le plus grand nombre de nos confreres travaillent dans les Grands Siminaires, et, de ce fait, its n'Wtaient
quere exposes d souffrir des troubles qui, depuis quelques mois
ddsolent ce pays. Le ministere des missionnaires n'a pas 0ti non
plus contrarie par ces
vencnemnts douloureux. J'en remercie
Diev et le prie de rendre la paix & l'Algdrie. Nous pensions prendre prochainement la direction du Siminaire d'Adigrat. Mais
des circonstances imprivues ont empdch la rdalisation de ce
projet. Le travail ne manquera pas pour autant d nos confrrea.
On nous demande ailleurs en Ethiopie, dans des regions oif ii
semble que le travail sera plus libre et plus fructueux que dans
notre champ d'action actuel.
Comme dans les autres possessions franCaises en Afrique, la
hidrarchie catholique a tet Etablie 6 Madagascar, qui cesse des
lots d'dtre un pays de mission proprement dite, dependant de la
S.C. de la Propagande.Au Vicariat apostolique de Fort-Dauphina
done succdde le diorcse du mIme nom, dont Myr Fresnel devient
lV'ddque. Son champ d'action. amputd de la mission de Tular,
est encore bien vaste. nf est done question d'en ddtacher un nouvel JvdchU qui nous sprait confid ; mais ce n'est pas encore
chose faite. Les besoins croissants des euvres font souhaiter que
le personnel de notre province de Madagascar recoive du renfort. Son Visiteur, le drvour M. Cassan. nous le demande sourent, tout en comprenant qu'il nous est difficile de le satisfaire
romme nous le roudrions.
Dans la pro ince orientale des Etats-Unis, le ddveloppement
des ouvres missionnaires d Panama a fait demander et obtenir
de Rome l'drection en maisons distinctes des rdsidences de David, Almirante et Cristobal. Aux Etats-Unis mdme. les maisons
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de la province continucnt a prospirer, notamment L'UnicersitM
Saint-John a Brooklyn, et celle de Niagara-Falls. Le sdminaire
interne qui se trouvait jusqu'd present a Philadelphie, dans la
maison du Visiteur, sera prochainement transfer6 a Ridgefield
Connecticut) dans le diocese de Bridgeport.
La province occidentale des Etats-Unis vient d'ouvrir une
troisieme Ecole apostolique a Lemont, pros de Chicago. Ainsi,
d'ot qu'ils viennent, les enfants qui s'orienteront vers la vocation de missionnaire dans la famille de saint Vincent trouveront
moins loin de chez eux une Ecole apostolique pour les accueillir,
dans cette immense province. Son Visiteur, M. Stakelum, s'est
rendu a Formose oil il a conclu un accord avec Mgr Arregui,
Prqfet apostolique, chez qui Mgr Quinn, expulse de Chine, a
obtenu de pouvoir travailler avec quelques-uns de ses confreres.
Monseigneur l'Archeveque de San Francisco, a confi, d la Congregation la direction de deux nouvelles paroisses, I'une a San
Francisco. I'autre A Patterson. La province occidentale des EtatsUnis a bien voulu ceder un de ses membres a I'administration de
la Compagnie, en la personne de M. Zimmerman, du Seminaire
Kenrick a Saint-Louis, devenu quatrieme assistant.
Le Visiteur des Antilles m'a egalement offert sa demission.
II a pour successeur M. Subinas Gregorio. Dans la province du
Mexique, le recrutement continue d progresser dans de bonnes
conditions. Le visiteur de la province d'Amerique centrale,
M. Lara, profitant de son sejour en Europe A l'occasion de I'Assemblee gendrale, a pu obtenir quelques confreres de la province
de Hollande. 11 pourra plus facilement subvenir aux besoins des
ceuvres existantes, en attendant qu'un recrutement local lui permette d'en accepter de nouvelles. Ce n'est pas le travail qui manquerait. Dernierement, I'dpiscopat de Nicaragua m'exprimait son
ddsir de nous confier son Seminaire r4gional. It souhaite aussi
que des confreres de langue anglaise puissent ouvrir IA-bas un
college catholique parce que, faute d'un itablissement de ce
genre, les enfants catholiques frdquentent les colleges protestants et vont ensuite dans les Universitts protestantes, ce qui
constitue un grand danger pour leur foi.
Les graves dvenements politiques survenus en Argentine au
cours de cette annde n'ont pas affectJ nos wuvress sauf l'incarcration pour un temps de quelques confrdres suspects aux dirigeants du regime qui persicutaitl'Eglise et qui a dtd renverse.
Des incidents fdcheux nous ont amends a quitter la direction du
Sdminaire rdgional d'Asuncion. Mais la province d'Argentine va,
par contre, ouvrir un college A I'Uruguay, et dans ce pays, on
nous presse de reprendre les missions comme nous les avions
jadis..Le progres dans le recrutement des vocations permet d'espdrer qu'on pourra rdpondre un jour d cet appel.
Le Brdsil nous a donng un assistant en la personne de
M. Francois Godinho, supdrieur du Grand Sdminaire de Mariana. Un terraina 0te achete d Rio, et on y a commence la construction d'une nouvelle maison centrale. A Campina Verde,
s'achtve la construction d'un nouveau College. Mgr Pio de Freitas, dvcque Lazariste de Joinville, a donn6 sa d6mission a cause
de son etat de sante. Dans un beau geste de fidilit it la Congregation qu'il n'avait cess6 d'aimer, ii s'est retire dans notre maison d'lrati, oil il tdifie les confrbres par son humilitd et sa pidtd.
En Colombie, I'Ecole apostolique fournit au Seminaire in2
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terne, un nohmbre croissant de sujets. Pensant a la difficult6 oik
se trouvent actuellement les provinces de France pour lear recrutement, M. Trujillo a eu la ddlicate pens6e d'instituer dans
sa maison de Bogota, une croisade de prieres pour que les vocations y soient de nouveau abondantes. C'est, pour sa province,
un excellent moyen de t6moigner sa reconnaissance envers un
pays qui pendant de nombreuses ann6es envoya des confreres
en Amdrique du Sud ou forma les Otudiants de cette region dans
nos maisons de Paris et de Daz, contribuant ainsi puissamment
S1l'dpanouissement de nos provinces d'Argentine, du Brdsil, de
Colombie, de l'Equateur,de l'AmWrique centrale et du Pacifique.
En Equateur, nous acons repris la direction du Seminaire
de Riobamba. Dans le courant de cette annde, la province a perdu
un de ses meilleurs et des plus anciens parmi ses ouvriers,
M. Andre Farget, venu de France aussitOt apres son ordination,
it y a cinquante ans. Par contre, la province a eu la joie d'accueillir & nouveau le cher M. Scamps qui l'avait quittee ii y a
huit ans, pour devenir le premier assistant de la Congregation,
et qui a demand6 de finir ses jours dans cette chere province de
l'Equateur dont il fut le Visiteur, et ofz it 4tait arrive au lendemain de son ordination sacerdotale, it va y avoir cinquante ans.
Nos vwux reconnaissants le suivent lI-bas, et nous espdrons que
pendant bien des annees encore, it pourra faire bendficier la province de l'Equateur de son ddvouement et de son expdrience.
La Province du Pacifique est toujours en souffrance faute
de recrutement sur place et parce que les provinces de France
ne sont plus en 6tat de lui en fournir. Cette situation cause A
son Visiteur, le bon M. Padros, une peine que je partage vivement. Je serais trWs heureux que son appel d I'aide fat entendu.
Au Ven6zuela, nous avons acceptd la direction du Stminaire
de Guanaren, diocese nouvellement cred dans ce pays, ainsi que
celle d'un college a Tovar oil le Visiteur pense ouvrir aussi une
Ecole apostolique. Dieu veuille que les <euvres florissantes du
Vnezuila puissent de plus en plus dtre prises en charge par des
confreres du pays.
M. Rossiter, Visiteur d'Australie, n'a pu assister a l'Assembide gendrale. II s'etait deji embarqud pour venir en France.
Mais dis le d6but de son voyage, il a dd I'interrompre pour subir
une operation. Heureusement, it s'est bien remis, it pourra de
nouveau se consacrer sans compter h la direction d'une province
qui prosp&re de plus en plus.
C'est des Philippines que nous est venu le nouvel assistant
espagnol, M. Campo. Faute de recrutement, le Siminaire interne
de cette province avait dA se fermer. It a pu heureusement rouvrir cette ann6e avec cinq ou six jeunes gens venus de I'Ecole
apostolique de Polo, ouverte en 1950. Dieu veuille lui envoyer
d'abondantes vocations ! L'Jveque du nouveau diocese de Sorsogon a confi6 d nos confreres son s6minaire. C'est une preuve
de plus que l'6piscopat de ce pays appr6cie la formation donnde
aux futurs pretres par les enfants de Saint-Vincent.
3-5 janvier. - Le chanoine Fernand Boulard et notre confrere M. Andr6 Sylvestre, professeur a Montauban, se trouvent
A.la Maison-MWre. Ils president et animent une session de Sociologie religieuse, c'est-a-dire un cours parmi maints autres.
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Dans ces trois jours, l'on montre l'importance. les principes,
les moyens et r6sultats de cette etude sur la valeur religieuse
des divers milieux de la societd ; themes des conf6rences que
prolongent sagement carrefours et 6changes de vues.
Familier et maitre dans ces exposes le chanoine Boulard
est 14. Depuis plusieurs annees on le trouve aux quatre coins
de la France : grands s6minaires r6unions sacerdotales, congres
de Loute dimension. Avec ardeur, il d6taille les r6sultats de son
experience, de ses etudes qu'il a, ailleurs et plusieurs fois, exposes et repris dans maints articles, brochures et volumes de toute
dimension. Comment 6tudier, d6crire, expliquer et representer
cartographiquement la pratique religieuse dans sa gamme des
fideles, occasionnels et separds ? Cet effort pour comprendre le
comportement religieux ne date pas de nos jours ; mais, i notre
epoque, cette science est devenue A la mode et a r6alis6 de notables progres, dans son extension et le cycle de ses recherches.
Revues, ouvrages, manuels, ont intensifid et vulgaris6 les r6sultats de cet effort de comprdhension. 11 reste toujours h faire
dans cette ligne pour les apotres qui doivent saisir leur besogne
et s'y preparer : devant les valeurs religieuses, si t6nues soientelles. ne rien briser ni mnpriser !
De ces divers exposes, il ne peut 3tre question ici d'6baucher
le resum6, pas plus d'ailleurs que des autres cours qui se retrouvent partout. plus ou moins pousses, dans toute 6ducation cl6ricale.
Notre confrbre, M. Andre Sylvestre, professeur au Grand S&minaire de Montauban, s'est livrd comme d'autres k Evreux,
Perigueux, Nice, etc..., a de telles teudes qui, grace A leurs applications concretes, ont tout pour plaire. En vue de ces recherches
locales, on elablit cartes, diagrammes, graphiques de tout genre,
ce qui represente un mode de description g6n6ralis6 quasi en
toute science, en toutes enqu6tes : basds sur des fiches, dclairds
par de la cartographie aux multiples aspects... Sur tout ce mat6riel ample. ,opieux. et avec le sourire et la flamme coutumiere
dans le bassin de la Garonne, M. Syivestre commente labeur et
proc6ds d'une telle etude, il en fournit les proc6dds, les tours
de main.
l.a connaissance empirique s'unit
la scientifique, pour
inieux 6tudier la cite de Dieu et la citd des hommes.
24 jancier. -- A la Maison-Mlre, sur la fin du repas du soir,
on inaugure aujourd'hui les Eph6mtrides de la Congregation de
Ii Mission : lecture d'une breve tranche d'antiques souvenirs ou
de recents anniversaires.
Depuis nombre d'ann6es, plusieurs confr6res souhaitaient
'ivement
cette realisation ; plusieurs Assemblees locales
lavaient mnme demandd... De tels disirs regurent quelques mots
de louange. On en resta I• et pratiquement ce fut en vain. Cerlaines Provinces ou Maisons l'avaient pourtant, depuis longtemps
realise.
En 1939, comme base possible de ces dvocations du passe,
les Annales avaient mrme 6tabli et imprim6 (pp. 635-644), un
spdcimen du Calendrier des Provinces de France : rappels et
anniversaires de nos d6funts depuis 1874 d 1938. Mais les Annales,
tout comme leurs consoeurs les autres p6riodiques, deviennent
in6vitablement un serein cimeticre qui attend patiemment de
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re\oir les fervents du souvenir, venant dgarer leurs pas et promener leurs veux parmi ces pages et ces tomes : allees et monuments de la Nucropole.
Anterieureient, pn 1911. Alfred Louwyck. utilisant les patientes cueillettes et les recherches de ses herboristes, quelques
seminaristes. a\ait publi un volume d'Eph6md rides que les
Filles de la Charite utilisent toujours avec amour et profit. En
fait, ce tome est un d6coupage de souvenirs : il prdsente. en
tranches quotidiennes, dixers passages de nos livres d'histoire.
Pourtant. le resultat s'avdra plein d'int*rRt : I'expirience I'a
amplenment prou\v...
Dans cette ligne. la Maison-MIre passe entin a l'executiln,
iais sur une perspective 1gerement differente. C'est une nouxeile nrise en oeuvre de la miatiere. Pour uniformiser la longueur
de la lecture, on s'en tient sagement h une trentaine de lignes :
a peu pri's trois cents mois. suivant 1'estimation statistique
qu'affectioine notre >'poque. Dans ces bornes. une plume ing&nieuse ot famiilibre avec les recettes tprouvdes de l'art d'Bcrire.
mnet sur pied quelques paragraphes vivants, relev6s ici et 1k
de quelques ligeres pointes d'humour... La tartine de chaque
jour resune 1'essentiel d'un fait du passd et saisit la silhouette
ou biographie sommaire de nos dtfunts marquants. '
Ce W'est pas un mince labeur de reduire parfois au charnie
de la miniature ce qui remiplit des pages, et s'6tale ailleurs en
de ices"?aires long-ucurs. Utilisant les Mminoires, les notices des
.lnnmtes,
di verses biographies on mPme des souvenirs oraux,
'artiste. en schenatisant obligatoirement. d'un ciseau habile,
d(grossit le bloc de marbre pour en tirer un buste, e'est-h-dire
lessenjtiel ou les grandes lignes d'une vie. Sous ce traitement
salutaire, se d6gage la vaicur 6difiante de tant d'actes de vertu
et 1'armnie d'un bouquet agrdable et spirituel.
Ce tre-sor de famille airisi manipult, met en valeur et justitle l'estime et ['amour des souvenirs du passd qui ddfilent
devant des veux et oreilles attentives, au fit des jours. Derriere
ets noms qui se succedent, on revoit, on revit sous le transparent de breves biographies, les efforts persBverants, et les qualitts de toutes sortes de vies et de gendrosit6s.
Certes. eux aussi, nos ainds, out eu leurs d6ficiences : ils seraient les premiers a le confesser (comme tout chr6tien et tout
hiomnme loyal). Mais. comme le notait avec un fin sourire,
M'gr Crouzet. N propos du FrOre Pierre Renaudin : Mais, me
dira-t-on, il n'avait done pas de difauts, ce cher homme, dont
vo•rs nous parlez avec tant de complaisance ? - Mais si ! mais
si ! II avait des difauts... les siens ! - Seulement, voil', on parle
tant de nos defauts pendant notre vie qu'il est bien juste de
iire quclque chose de nos qualitis quand nous avons disparu '
Sur cette note encourageante et tonifiante, dans la lecture
de ce soir, premibre tranche des Ephnmirides, leur auteur,
M1.Jean Gonthier, 6voque le souvenir lointain, mais toujours
vivant. de ce 25 janvier 1617 : Folleville et son sermon ! Dans
le recul et la suite des annees, Vincent de Paul, rdflichissant sur
les menides de la Providence, reconnaissait et proclamait dans
cette journde, 'origine la conception de la Congregation de la
Mission. Cela se passait, en effet, huit ans avant le contrat d'Association du 17 avril 1625, avant la gdn6reuse fondation de
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Mine de Gondi (f23 juin 1625), qui ouvre magnifiquement la
liguee des innombrables bienfaiteurs, collaborateurs de I'(Eu-re vincentienne. (Voir son testament du 25 f6vrier 1619 dans
Annales, t. 98 (!933), pp. 72-80 ; et notice de son mari (Annales,
t. 105. pp. 273-287).
Mardi 7 fivrier. - Pour c416brer le centenaire de la mort
de Sceur Rosalie (Cf. Annales, t. 117, pp. 24-26 et 26-30), le cardinal de Paris cdelbre une messe basse, en 1'6glise paroissiale de
Saint-M6dard. La, en bonne fille de paroisse, durant de nombreuses annees, Soeur Rendu. pria avec les braves gens du quartier.
II y a trois cents ans, en 1655, 1'Fglise actuelle etait terminie : apres quelque deux cents ans de travaux qui ont d6bute
au milieu du xv* siecle.
Telle que l'a vue Sceur Rosalie, la 1Tgendaire rue Mouffetard.
en pente et au trac6 sinueux, demeure toujours grouillante et
xibrante de vie populaire. Tout proche, mais plus paisible, la
rue de l'Epde-de-Bois, oil vecut et se depensa la Soeur Rosalie,
dejA entree dans la legende : symbole de I'actuelle Fille de
Monsieur Vincent.
En ce matin de fevrier 1956, une nombreuse assistance de
cornettes et de leurs 6leves du quartier, emplit fantique nef,
tandis que le chceur est garni de pretres et clercs de la Mission.
A l'6vangile, le cardinal Feltin resume en quelques mots
sentis la vie de Soeur Rosalie et en ddgage les lemons apostoliques
de gen6rosit,, de devouement et d'amour pour les pauvres.
Le dimanche 12 f6vrier, de 16 heures & 19 heures, en la
Maison de la Chimie une autre seance marque ce centenaire
rosalien. L'Ecole Seur-Rosalie, logee en I'actuelle rue GeoffroySaint-Hilaire. fait principalement les frais musicaux de cette
reunion, grace k ses diverses sections (jardins d'enfants, cours
commercial et cours compldmentaire).
Autre numdro du programme, une intervention de l'abbd
Pierre, lui permet de redire avec coeur, et sans jamais se lasser,
son amour du pauvre, et ses exp6riences du Centre d'Enmmais,
heureuseinent orchestrees par la grande presse. De son c6te,
Desmet, malgrd sa fatigue, retrace avec energie, sur de simA[.
ples notes, le sillage de Soeur Rosalie, dont si heureusement il
a 6crit la vie.,
Puis M. Chalumeau, vu la dur6e de la s6ance, aligne seuiement quelques donn6es sur I'etat actuel de la Cause de Seur
Rosalie.
A nouveau, ces jours-ci, dans le Bulletin paroissial de
Saint-Medard, la plume et le coeur enthousiaste de M. Desmet
se remettent devant le chevalet pour un agreable pastel.
Soeur Rosalie : I'hlroine de la rue Mouffetard
trois petits enfants, charmants : petites filles, gendtait
II
tilles, porteuses de beaux noms et toutes fretillantes de vie et
d'affection. L'une s'appelait Jeanne-Marie ; une autre, MarieClaudine ; la troisieme s'appelait Antoinette.
Une quatrieme, un jour, leur fut promise, cadeau du Ciel
offert aux petites swurs heureuses. Elle s'appellerait JeanneFrangoise. Mais, & peine nde et baptiste, Jeanne-Francoisepartit
Pour le Paradis.
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Et le pere de famille en fit autant.
Duns la famille endeuillee, ii fallait combler les vides et
redonner de la joie.
La mere etait laborieuse, ordonnee, et sarait commander.
Lui donner de l'aide serait chose facile, bien que la maison ffit
yrande, et le jardin IrEs vaste. Le travail de la terre avait d'ailleurs des employ,;s, qui aimaient leur emploi. Le travail serait
fait ; les petites filles n'avaient qu'd se bien tenir, et d sourire,
acec les yrdees de In jcunesse, aux beaux services des travailleurs.
Ntait facile. Entre membres du
A ces belles dmes le sourire
personnel, l'union itait parfaite. Et, au dehors, le pays etait
beau commine le Parodis. On habitait les flancs de la montagne ;
et de I'autre c6dt, on dominait la profonde vallde olf chantait une
belle ricii're, une des plus belles du beau pays de France. Avant
d'aller se perdre dans les gorges du Rhdne, elle avait fait une
jolic course acentureuse, cette riviere qui avait nom << la Valserine , et qui tournoyait et valsait d travers les rochers.
Mais, on etait au temps de la grande Rovolution ! Plus
d'dcoles ! Plus de pretres ! Mine Renda, pourtant, donnait ches
elle I'hospitalite ii des trarailleursd'allure mystdrieuse, mais au
regard limpide, qui, a l'occasion, faisaient aux enfants le catdchisme. Une nuit, I'ainee des petites filles - la future Swur
Rosalie - entendant quelque bruit dans les corridors, se ldve,
se dirige a pas feutrds vers la salle de rdunion, discretement entrebaille la porte, ecarte une tenture, et aperoit tout un monde
groupd autour d'un autel oft le jardinier cdldbrait la messe.
Pierre, le jardinier,dtait un dvdque !
A (uinze ans, la rei:olution terminee, Jeanne-Marie est d
Ge.r, en pension chez les Ursulines. Un jour de sortie, elle accompailne sa mrere qui avait une visite d faire d l'h6pital. L'hApital
etait desservi par les Filles de la Charitd. Et voici que la vue
des pauvres souffreteux et la vue des Soeurs toutes devoudes a la
souffrance. font naitre dans son ceur de vifs sentiments de
compassion, de sympathie, d'admiration. Ces beaux sentiments
illuminaient son dme ; ils allaient illuminer sa vie.
Au retour d Confort, doucement, ces bons sentiments vont
minrir ; its produiront de beaux fruits. Un jour, elle prend le
coche qui fait le service de Paris. Elle est reque au noviciat des
Filles de la Charite. Son ime, depuis longtemps assouplie, prend
aisement parmi les consignes et les exercices du noviciat I'attiIude d'une bonne Enfant de Saint-Vincent.
Elle est placee dans une maison de Paris, au quartier des
Francs-Bourgeois-Saint-Marcel.Elle 4tonne son entourage par sa
precoce saintete. La supsrieure, qui constate sa force d'dme,
I'emmine dans une de ses visites journalibres au domicile d'un
paucre homme tres eprouvd, d qui on I'a pride de procurer aliments, soins et sympathie, car it est, malgr6 lui. possddd du demon ! Le pauvre homme est habituellement calme d l'arrivde de
la Swur. Mais voici que devant la nouvelle petite Swur Rosalie,
it se leve, it se dresse, it bandit, saute au plafond et tourne en
I'air autour de la salle, en criant : Rosalie, Rosalie, que de pdcheurs tu vas m'enlever ! Scur Rosalie, 6pouvantde, s'enfuit.
Mais, quelle rdvelation pour sa Sup6rieure !
Un jour, Seur Rosalie sera d son tour nommde Supdrieure.
Elle annexe a la maison une petite maison de la petite rue voi-
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sine de l'Epee-de-bois. Elle y installe son petit bureau. Toute la
journde, pauvres et malheurewu s'y succdent. Elle est infatigable.
Elle vient en aide 4 toute ditresse. Elle apaise la faim ; elle
relece les ames. Des dimes dhsempardes apprennent & son dcole
d se devouer, et attrouver i lear tour, dans le ddvouement, espdrance et joie. Elle est I'initiatrice des visites de pauvres, faites
par Ozanam et les Confreres de Saint-Vincent de Paul. La jeunesse etudiante, en ce Quartier Latin, trouve chez elle conseil,
r#confort et saintett.
'lusieurs revolutions eclatent coup sur coup. En plein ddsordre. une dame du monde vient demander de sauver son mari,
le commandant Bavcoffe de Montmahaut, engagt dans la bataille. Srur Rosalie s'en va, affronte les balles dans les batailles
de son quartier. Elle est indemme, mais ses recherches sont vaines. Elle s'en va en plein cwur de Paris. Elle y trouve le commaaldant dans un monceau de cadavres. Elle lui rouvre les yeuz.
La cue de la rornette reveille le blesse. Mais il est tout couvert
de blessures. Elle fait appel i des volontaires qui le transportent
che: lui.
Dans son propre quartier, sur une barricade ohila bataille
fait rage, Swur Rosalie, qui voit tomber des enfants du quartier,
escalade la barricade au milieu des cris et des balles. On veut
I'arreter. Elle insiste. Elle crie ! Elle ne veut plus voir grandir
le nombre des veuves et des orphelins. Elle en a bien assez 4
consoler ? Et la bataille s'arrdte.
Pres de chez elle, un orphelinat avail 0td menace par des
emeutiers. On est venu implorer son secours. Elle intervient. Et
son crddit fait merveille. Un emeutier, loin de toldrer le dosordre, place a la porte de l'orphelinat une escoiude de garde. Et,
ltoiuit cenue, it commande : a Surtout, pas de bruit ! I ne faut
pas troubler le somrneil des petites filles ! )
Un autre jour, elle apprend qu'on a decidd pour le lendemain le sac de l'Archevdchd. Elle avertit Monseigneur I'Archectque qui trouve refuge chez elle et 4chappe a la mort, dans le
desastre qui ruine impitoyablement l'archevdche.
Sewur Rosalie va dtre, malgrd elle, decor6e de la Legion d'honneur. Tous les gens du quartier sont i sa porte. Ils sont tout
fleuris. C'est un immense parterrede fleurs !
Le yge•dral Cavaignac, lui aussi, lui fait visite. Midi sonne.
Sieur Rosalie rdcite l'Angelus. Le ednfral le rdcite avec elle.
Combien sont sympathiques et communicatifs I'hdroisme et la
loyaute !
L'Empereur et I'linpratrice viennent, eux aussi, a la petite
rue de I'Epde-de-Bois. Tout le quartier est en fete. Mais c'est un
petit enfant de l'orphelinat qui fait un candide compliment A
leurs Majestds.
A l'dge de soixante-dix ans, Swur Rosalie devient aveugle.
Elle n'in continue pas moins son ministare. Elle regoit toujours..
Elle va meme, fidlement accompagnde A travers les rues, pour
assister de pauvres moribonds, qui n'ont confiance qu'en eUe.
Mais, petit a petit, ses forces s'en vont.
A la mdme Jpoque, a Confort, son village, sa vieille mere,
dgde de pres de quatre-vingt-dix ans, souffrante depuis longtemps, admirablement soignfe par ses enfants et petits-enfants,
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s'4puise insensiblement. Au debut de fevrier 1856, Mine Rendu
s'eteignait et rendait sa belle dme A Dieu.
Trois jours apres, Swur Rosalie faisait de meme. Apres avoir
recommande maternellement ses pauvres a ses compagnes, elle
faisait un grand signe de croix, et quitait, elle aussi, ce monde
pour le Paradis, et y rejoignait sa mere trbs aimne.
Entre la mkre et la fille, quel revoir delicieux dans l'atmosphlre paisible et la splendeur des Cieun !
22 f[vrier. - A Dax, soixantaine de Frbre Abel Vandaele.
D'aprbs quelques notes communiquees par M. le Superieur, la
Chronique permet de reconstituer et de suivre, par le coeur cette
f4te de famille.
De fait, il s'agissait d'une double soixantaine, celle de son
entree au siminaire interne (23 fevrier 1896), et de sa presence
en cette maison, puisque depuis son admission dans la Congregation, done depuis soixante ans, Frere Vandaefe n'a janais
quittd Notre-Dame du Pouy. Il s'en est fallu de pen qu'a ces
deu. soi.xantaines, ne s'en ajoutdi une troisieme : celle de la prdsence et du service de Frere Vandaele a la cuisine. Mais, depuis
quelques annies dej&, I'dge venant et la vue baissant, on lui a
confi- I'honorariat... et d'ailleurs ce n'est pas, des son arrivie,
quil a te mnis dans cet important Office.
Le cher jubilaire avait voulu une fite tout intime. II avait
craint un moment que ses tris nombreux neveux ne descendissent du Nord d cette occasion. Mais ii calcula leur nombre i.pressionnant, car dans la famille patriarcaledes Vandaele, plus
le bon Dieu en prend en son service et plus ii y en a... II fut alors
effray, par la ddpense que cela reprdsentait. Puis, son humilits
dpaulant son souci de la pauvretd, l'oncle Abel leur avait derit
son desir d'une prdsence par la prire, mains dispendieuse, mais
non moins efficace, ni moins affectueuse.
Le Visiteur, M. Charles Philliatraud,etait venu tout expres,
autant pour magnifier la vocation de frbre coadjuteur dans I'un
de ses plus sympathiques reprdsentants, que pour payer les
dettes qu'ancien 6tudiant de Notre-Dame du Pouy, il avait contract6 comme tant d'autres envers l'6minent frere nourricier de
cette maison. Une rencontre providentielle avait aussi voulu que
f t la M. Piet qui, dans les fonctions d'dconome et de sup6rieur,
a si longtemps connu et apprecid le cher Frbre Vandaele. Le
Berceau, naturellement, etait representi par M. Pierre et plusieurs de ces Messieurs ; le Frere Aurel, de Castelsarrazin, un
ancien de Dax, des anndes 1890-1900. se trouvait ld pour repr'senter la Fraternitm
de la Maison-Mere. Ce ne sont lI que les
prJsences corporelles. Car. parmi lettres et teldgrammes de pareille cirronstance, comment ne pas mentionner la ddpeche venant du Vatican, avec la bdnddiction papale, rite gqndaralement
arrofitume de telle liturgie !
Le vdndre jubilaire avait voulu que la fete eft lieu surtout
d la chapelle. Celle-ci avait requ la decoration des beaux-jours.
Noblement. le bon Frere dtait agenouillW dans le chwur, non loin
de I'auterl. La messe etait cilbree par M. le Visiteur. Le beau
momen t fJt a la communion. L'orgue se tit, la voix du jubilaire
s'dlbr alnors ; c'ftait pour la formule des cwnx et la redire en
latin ; r'n cette lanque, que les soixante ans ecoulds depuis son
depart du Grand Sdminaire cambrdsien, pour cause de ceite
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mnenanante, ue lui ont pas fail oublier. Le renouvellement de ce
don de soi, en cette soizantaine de vocation, fut le centre et le
sominet de ce jour de fete.
Le c6td profane de cet anniversaire, pour s'cxprimer ainsi,
ne fut pas exclu par le juhilaire. La reunion se ddroula 6 In
Salle des fetes, en prdsence des invitis et de toute la Communaute. t. le Suprieur dit le merci qui s'imposait et M. le Visiteur ddgagea la lecon du jour. L'un et Iautre laissrcnt parter
Icurs souvenirs, agrdenentes rvidemment de quelques malices, et
du rappel de savoureuses hisloriettes. Puis le Frbre parla. Son
nirecteur, nous aroue-t-il. d&s ses premiers mots, lui arait jadis
rccommandc d'etre court. Ce sont lh choses plus faciles r dire
qu't miettre en pratique... surtout quand. are Ie don de la parole. i f(rut pareourir sans se presser une pdriode de soixante
ans, dont on n'a pas oublid yrand'chose. En ecoutant et en y refl:'chissant. on devine, on retroure un peu nl riahesse et la rariit'l de la vie dans les generations d'une aussi grande maison
pendant soirante ans. La parole de Frire Vandacle nons le fit
tiouher du doigt, et on en reste 6bloui... A regarder l'horloge,
on aurait pu penser que l'orateur avait 0ti long. Certes non '
rar les rires ponctuaient son rdcit et les applaudissements de
la fin, etablirent rictorieusement I'intfPrt et le profit de toute
l'assemblhe.
La fdte se termina par le Te Deum, au salut solennel donnd
par M. Piet.
Et maintenant. rendez-vous dans dir ans... Et pourquoi pas ?
5 mars. - A Alger, d&cede M. Albert Brulant. ancien et
sympathique missionnaire de Chine. Son compagnon de travail,
M. Morerette. dvoque, dans quelques lignes confraternelles, les
dernieres ann6es algeroises, et la silhouette morale de ce fils
de Saint-Vincent.
Arrive en Alygrie en mai 1952, apros son expulsion de
Chine. oil ii resta quarante-sept ans, il assura d'abord seut, I'aum6nerie de Saint-Michel (banlicue d'Alger) : ecole de soixantedi.r tarcons de six 4 quatorse ans. et Maison de retraite des
Filles de la Charite. Malqrd son dge, ii assura avec courage, cati'chisme et confession des enfants et des Swurs en minme temps
que le service de la chapelle. En septembre 1953. je lui fus
iljoint pour m'occuper de I'Ecole, alors qu'il gardait le ministere
des Swurs et m'aidait dans les offices de la chapelle.
Or, le mercredi 29 ferrier 1956. revenant de In ville. je le
decouvrais gisant dans le couloir de I'aumdnerie. H avait subi
une , attaque ,) qui le paralysait du c6td droit et le privait de
la parole.
Immddiatement alertdes, deux Filles de la Charit6 de l'Hdpital civil, venaient li donner les premiers soins et dicidaient
de le tran-porter dans leur dtablissement dWs le lendemain matin. II eut encore, semble-t-il. une certaine connaissance pendant
rinyt-quatre heures ; it reput les derniers sacrements. puis, progressivement, matgrd des soins energiques, it perdit connaissnnre pour s'dteindre le lundi 5 mars, d cinq heures du matin.
Rien ne faisait presager une fin si subite. Djid faible des
jambes, ii avait dai subir l'an dernier un traitement au genoux
droit, souffrant d'un rhumatisme qui lui rendait In position dehout pinible et la marche difficile. En octobre 1955. it y eut
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tout, sa corpulence le condamnait
amelioration ; mais malgrt
publiquement d Etre assis route la journee. II se plaignait parfois
d'')louissements, de perte d'equilibre, mais aucune aggravation
sptciale ne s'etait manifestde d I'approche du 29 fivrier.
M. Brulant a done quittI ce monde les , armes d la main »,
conmme Ic souhailait saint Vincent. Apres quatre jours seulement
de maladie, ii s'en est alld d la Maison du Pere. N. d Avesnes-leSee, pris de Valenciennes, il rtait compatriote et condisciple du
chanoine Thellier de Poncheville, dont ii venait d'apprendre le
dices avec Nmotion : presque le meme dge, presque la meme
mort ! Elant diacre, il etait entre dans la Congrigation de la Mission le 18 mars 1903. venant du Grand Seminaire de Cambrai.
Apres son ordination sacerdotale, recue a Paris Ie 28 mai 1904,
il partil pour la Chine.
Arrire a Shanghai, le 15 aoit suivant, il prononca ses rerux
de Lazariste i Kashing. le 19 mars 1905.
Pendant quarantc-sept ans, i I'exception d'un court voyage
en France en 1924, it travailla gendreusement en cette Chine
qu'il aimait beaucoup. Expuls de Chine an debut de l'offensive
commnuniste contre les Missionnaires, it accepta d'user ses derniwres forces en Afrique du Nord. Son ministOre, depuis que je
l'acais rejoint 6 Saint-Michel en 1953. lui laissait des loisirs ;
il avait une veritable passion pour la lecture. Ses prddilections
allaient cers I'Histoire (il avait presque termind le dernier volume paru de Daniel Rops). Que de biographies passarent entre
ses mains ! II etait doug d'une mdmoire peu ordinaire et racontait les faits et gestes de sa vie avec une remarquable prdcision,
ainsi que les 6venemcnts politiques et religieux qui s'y rapportaient. II profitait de la moindre circonstance ou allusion pour
" s'embarquer a dans ses souvenirs ; captivant, parfois, en tout
cas, toujours fdru de menues precisions. Malgrd sa difficultd de
bien prononcer par suite d'une dentition deficiente, fdtais parvenu it le suivre. et d apprdcier son erudition. Humble cependant, se mettant rarement en avant, il etait plutdt timide de nature. , Noy6 ,, dans ses souvenirs, il se faisait difficilement aux
temps actuels et a la vie occidentale qu'il avait abandonnee depuis tant d'ann~es. Les nouveautis le bouleversaient. Pour lui
il n'y avait qu'une dpoque, & laquelle it se cramponnait :
cle
bon vieux temps ,, comme ii disait. Fiddle au bon vieux temps,
ii continuait par exemple i se lever & quatre heures ; & partir
de cette minute la vie du Pere Brulant se diroulait comme un
cAronometre. Gare si un dvenement quelconque venait l'obliger
it bouleverser son horaire ! C'etait une catastrophe dans sa vie.
En tout cas, si je le taquinais quelquefois sur cette ponctualite,
jc dois dire que je ne pouvais m'empecher de l'admirer,surtout
it son dge ; c'est gr4ce i cette vertu que son temps et sa piWtd
etaient merveilleusement ordonnes ; grdce a elle ii fut un prdtre
selon le caur de Dieu et de saint Vincent.
Aussi, 4tait-il vraiment appreeid de toutes les Seurs sans
exception, Filles de la Charit6 et Petites Saurs des Pauvres, qui
ont benfficit de sa direction et de ses encouragements, et lui de-.
meurent fiddles dans le souvenir et la prisre.
Ses obseques, auxquels assistaient tous les Lazaristes tdAlger Pt de nombreuses Filles de la Charite, se sont ddrouldes dans
la chapelle de l'H6pital civil oft ii est dc6ddd. Mgr Jacquier, vianire yinmral. ddlegna de Monseigneur 1'ArcherPque, prdsida les
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fundrailles. Le corps du d6rou6 M. Brulant repose dans le caveau
des Lazarisles & Kouba. banlieue d'Alger. R.I.P.
A ces lignes de M. Morerette, on peut joindre (chance plutdt
rare), une sympathique autobiographie que M. Brulant ecrivit
lui-mdme a Kiukiang, le 1" avril 1951, a la requdte et 4 l'intention des autorit6s communistes. De ce texte presentd, en chinois
6videmment, ii r6digea en franQais et conserva par devers lui le
canevas. Son brouillon porte m6me, ici et 1, quelques caracteres
chinois pour rendre divers termes franqais qui ne lui dtaient
gucre familiers dans son vocabulaire quotidien : betteraves,
canton, toile de batiste, colleges, etc... Dans ces lignes autobiographiques, M. Brulant laisse transparaitre nettement son amour
apostolique pour 1' bon peuple chinois et la vieille civilisation
de cc grand pays, qu'il aime et auquel ii souhaite de tout cceur
le plus entier bonheur. Pages entibrement apostoliques, qui refletent les sentiments d'un veritable et g6nireux missionnaire.
I. - Lieu de naissance et famille
Mon lieu de naissance se nomme Avesnes-le-Sec, village de
mille huit cents habitants, cultivateurs ou ouvriers, travaillant
dans leurs families. II y a quelques boutiques et auberges. On y
trouve aussi une petite fabrique de sucre qu'on extrait des betteraces, qui sent une grande richesse agricole du pays. C'est un
rillage tris calme et tranquille, dont les habitants sont bons
catholiques. II fait partie du canton de Bouchain, arrondissement
de Valenciennes, departement du Nord, en France.
1Mon pere etait cultivateur, travaillant lui-mime ses champs,
sans aroir personne d son service, sinon ses enfants. Comme
beaucoup d'habitants du pays ii tissait aussi de la toile en sa
niaison. En outre, ii dirigeait une petite societd de musique,
que les habitants du village avaient fondde et aimaient. Ma mere
r:tait originuire du village voisin ; elle aussi etait d'un milieu
de cultivateurs.
le suis nd d Aresnes-le-Sec, le 4 juin 1877. Mon frare, Fernand. naquit le 28 octobre 1878, et ensuite ma swur Thdrese, le
10 mars 1880. Malheureusement, ma mere, dgde de vingt-huit
ans. mourut de maladie le 23 decembre 1881.
Dans ma famille vivait alors la swur de mon plre, Florence,
un peu plus jeune que lui. Non maride, elle eut pitid des trois
enfants. Bonne et charitable catholique, elle se devoua a rernplacer ma mere dans la maison, aupres de ses neveux. Cette tante
fut admirable. Ayant ainsi trouve la tranquillitd, mon pere ne
se renaria jamais. En 1890, mon pare, avec ses trois orphelins
ct la tante Florence, alla s'installer au chef-lieu d'arrondissement, d Valenciennes. Comme 4 Avesnes-le-See, ii y continua a
tisser la batiste, toile fort raputde dans tout le nord de la France.
11 continua de mame d ezxcuter un peu de musique d l'dglise.
mes atudes primaires, fai
Au milieu de l'an 1891, ayant achevr
commenc6 & me preparer aux etudes secondaires, avec I'aide
d'un prdtre qui me commenqa Venseignement de la langue latine.
En octobre 1891, je me rendis pour les etudes secondaires A
Cambrai, au petit saminaire. Ld, se trouvait un professeur prdtrc, qui etait frere de ma mre. Grdce & lui j'ai pu ddbuter plus
facilement en ce cycle d'enseignement. Je puis assurer que cet
oncle si bon remplaqa, lui aussi. la vigilance de ma mere. Un
an apras, en octobre 1892, mon frere Fernand, vint aussi avec
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moi au petit seminaire. Ma swaur demeura aupres de mon pare et,
avec un inlassable devouement, I'aida A vivre. Mais, hAlas ! en
1894, cette tante si bonne mourait t Valenciennes. Ma seur Therise ne voulut pas se marier, car elle savait que, plus tard, ses
freres pretres seraient heureux de I'avoir aupres d'eux pour leur
venir en aide. En France, en effet, et en beaucoup de pays catioliques, ce sont surtout des membres de la famille qui s'occupent
de la maison et service des pretres.
Mon pere mourut d Valenciennes. le 17 fevrier 1907. ady de
soizante-six ans.
II. - Education secondaire
Comnme je l'ai dit, mon tducation secondaire dWbuta en octobre 1891, au petit sdminaire de Cambrai, oifje fus rejoint
un an plus tard par mon frere. Jachevais ces etudes en aodt
1896. Ce furent 14 des annies tranquilles, oit j'acquis les connaissances necessaires aux prdtres et aux laics. Nous Otions dans ce
petit sr•minaire environ deux cent cinquante jleves, tous pensionnaires. Ce seminaire faisait partie de la rinqtaine de collIges secondaires, que, dans le ddpartement du Nord, dirigeaient
des pritres fort estimns du peuple qui leur confiait ses enfants.
1I y avait de mWme environ une autre vingtaine de colleges, ddpendant du Gouvernement, dont I'enseignement etait tout semblable, en fareur de nombreuz elIves.
TI. - Etudes sup&rieures an grand s6minaire
Mes etudes secondaires terminees, je pris la soutane, habit
des prdtres que reedtent, en France et en de nombreux pays,
ceux qui se destinent an sarerdoce. J'ai alors etudid la philosophie et autres sciences ecclisiastiques pendant un an, & Solesmes, petite ville. ou se trouvait un grand siminaire, prdparatoire a celui de Cambrai. Puis, en 1897. je me rendis an grand
seminaire de Cambrai, residence de I'archevdque. Nous y dtions
environ deu.r cents eldves. presque tous devinrent prdtres. Jy
ai etudie la thWologie et ce qui est nfcessaire aux prdtres. fe
grand tminaire 6tait alors dirigd par des pretres missionnair-s
de la Congregation de la Mission. fondee par saint Vincent de
Paul. et soutrent des elUves demandaient leur admission en cette
Congregation.Moi-meme, a la fin des etudes de thdologie, j'ai demand4 i entrer dans leur Sociedt. Ayant termind mon cours de
theolooie, c'est chez les Pretres de la Mission que je recus le
sacerdoce en 1904.
Mon frrre, Fernand, fut ordonn6 pritre. presque en meme
temps que moi, mais resta pour etre curd dans notre diocese de
Cambrai. Ma swur ThdrBse demeura avec lui pour l'aider i tenir
sa maison. comme je I'ai dit plus haut. Mon frere est mort, en
1948, cure d'un village proche de Valenciennes. Ma saur se retira alors dans une maison de Filles de la Charitd, oir elle aide
ces Sours dans leurs wuvres de charite, dans l'Orphelinat,7, rve
Salle-le-Comte. d Valenciennes.
IV. - Depart pour la Chine
Conmme les Miissionnaires de Saint-Vincent de Paul, chez lesquels je fus ordonne prWtre, dirigent des Missions dans nombre
de pays des cinq parties du monde, j'ai demandld venir avec eux
rn Chine. Ayant lu et beaucoup entendu parler de ce grand
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pays, j'ai admire son ancienne civilisation. J'ai toujours aimd sort
boa peuple, et je suis reiu ici, en 1904. pour aider d lui faire
(onnaitre la religion catholique. J'espirais que cette religion,
foundiu par Jssus-Christ, augmenterait encore la gloire de ce
pays sur la terre et lui procurerait aussi le bonheur du Ciel
dans I'*ternitd. Mes Superieurs m'cnvoycrent done en cette prorince du Kianysi. Je suis venu en Chine avec trois confrrres,
iont deux sont morts depuis longtemps ; un autre est retournd
'I

France,, pour refaire sn sante : tous les trois allerent au

liopeh.
V. - MoI tLravai! au Kiangsi
Je f[ui placd au Kianusi, ddpendant de tl'deque de Nanchang.
De 19o4 d 1912 d'abord, j'ai etc professeur aux petit et grand
sdinaire, qui s'y troucaient reunis. J'ai enseigun au petit sdmiinaire. a'uis, au grand seminaire, ce fat la thdologie entre autres. Les eleces y deaicnt pen nombreux, et beaucoup n'arriverent pas au sacerdoce, a cause surtout de leur santd. De 1912 &
Chanushu, surtout pour y mieux appren1915, je fus envoyed
dre la lanvue chinoise. J'ai visitW les chretiens des sous-prefectures coisines, ils y itaient peu nombreux, mais bons et simples,
principalement paysans et cultivateurs. Je les aimais beaucoup
ct arec eux n'eus jamais d'histoires ennuyeuses ni d'incidents.
En 1915, j'dtais rappcld a Kiu Kiang, pour enseiyner de nouveau
aiur jleves du grand et du petit sdminaire. J'aimais beaucoup
cc travail.
En 1924, d'avril & octobre, j'ai fait un voyage de sept mois
en France. pour m'y reposer et revoir ma famille. Mon frere et
,aa swur auraient bien voulu me retenir en France, mais comme
j'aimais beaucoup la Chine et son bon peuple, j'ai ddsire y rerenir.
J'ai alors continu Il'enseignement au seminaire. Mais, en
ces dernibres annies, ayant depasse I'dge de soixante-dix ans,
jr me suis souvent senti fatigug, et mes Suprieurs m'ont mis
air repos.

Jai maintenant soixante-quatorze ans, je marche avec difficultt. Je souffre aussi d'autres infirmitds que les docteurs
disent incurables a cause de la vieillesse.
Ma vie en Chine a dtd fort simple, travaillant surtout dans
Venseignement et parmi les livres. Je ne regrette pas les quarante-sept ans que j'y ai passes. J'en remercie Dieu de tout cceur,
,n le priant de rendre heureux ce grand pays et son bon peuple
que j'ai taut aime.
Kiu Kiang, le 1" avril 1951.
A. BRULANT.

Sur la vie de M. Brulant en Chine, avec joie, son confrere
et supdrieur, M. Louis Morel a pour sa part notW et rassembl6
les quelques apergus suivants, concrets et sympathiques, sur
cctte silhouette missionnaire :
L'annde 1904 vit de nombreux departs pour la Chine. Albert
la
s'embarqua i Marseille, avec M. Beaubis, prseteentement
Teppe, GrTgoire si simple et parfois milancolique, et Dehouck,
,on compatriote cambrdsien, bientdt malade et d&cedd a Paris
le 20 avril 1911. Ils arrivdrent & Shanghai le 15 aoit 1904.
M. Boscat, Visiteur, nomma M. Brulant professeur d Kiashiny
pour lui permettre de se pr6parer dans le calme aux saints
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vwaux qu'il emit, sept mois plus tard, le 19 mars 1905. Mail
Kiashing ne lui semblait pas la Chine ; ii demanda done d'aller
a l'intdrieur. On l'envoya d Kiukiang chez son compatriote,
Mgr Ferrant, qui l'appliqua d divers travaux qu'il mentionne
plus haut dans son autobiographie pour les Communistes.
Mais, en dehors de son service militaire, ce qu'il omet de
signaler,c'est sa mobilisation en Chine, en 1914, a Tientsin. Tout
en se rendant a la convocation recue et pour rompre la longueur
et monotonie du voyage, il s'arrdte d Hankow ; il y visite la belle
Mission des Franciscainsitaliens et fait un pElerinage aux tombeaux des bienheureux Clet et Perboyre. Nouvel arrdt d Chengting pour voir les confrbres et Mgr Coqset. Puis longue station
d PBkin pour admirer le ddploiement des ceuvres qui rappellent
de vrais pays de chrdtientd : cinq grandes eglises et quelles
dglises ! deux h6pitaux, un dnorme orphelinat, six grandes
6coles, un petit et un grand sdminaire, un noviciat lazariste.
un autre de frbres maristes. On devait plus tard y ajouter deux
pensionnats de jeunes filles et une Universit6 catholique ! A
Pekin. la pidtd des foules chretiennes l'impressionne tres fort,
mais plus encore peut-dtre la ferveur de ces messes matinales,
dans l'obscuritddes chapelles de la cathddrale. 4 La oi je venais
d'arriver avec mon servant, la foule subitement envahit les
abords de I'autel, se met A genoux sur le pavement et commence
ses priares. A trente ans de Il, it disait encore : 'entends ce
bourdonnement et ce gazouillement. Ce matin-li, les Chinois
m'ont donn6 une bonne legon ; j'ai compris ce qu'est la ferveur
dans la priere. ,
De Pekin, M. Brulant descendit d Tientsin pour se faire incorporer. Beaucoup de missionnaires qui vivaient surtout de
privations, produisirent fort mauvaise impression sur les mvdecins de l'armse. Quand ils virent arriver et se presenter M. Brulant (cette plithore de sante, comme disait M. Legris, notre Visiteur), its ne purent s'empdcher de s'dcrier : Enfin en voilk un !...
Au moins vous n'avez pas de cas d'exemption ?
- Exemption, exemption ? je ne sais pas, mais... et ii commence la litanie de tous ses maux et malaises...
- Mais, mon PNre, vous dtes un Musde pathologique 1..
- Messieurs, vous etes tous medecins, voyez par vousmemes... Je suis & vos ordres...
Et it fut rdformd, comme nombre de missionnaires qui, par
suite de leur quelque deux cent cinquante jeines annuels devaient forcement en pdtir.
Providentiellement libdrd, M. Brulant s'empressa de rentrer au Kiangsi. On I'envoie a Yuangchow. Les chritiens n'y
etaient pas nombreux, mais se trouvaient particulierement dispersds. M. Brulant n'y fit rien de special, mais confirma ce
qu'on savait ddjd : pas de disposition spdciale pour I'Utude de
la langue ; une phobie des microbes ; une difficultd de s'adapter d la cuisine chinoise et le soupcon que d'incessantes difficult~s lui sont crides par son suivant, son boy, le domestique
Philippe... On le rappelle done, c'dtait ce qu'il y avait de mieux
& faire. II fut mandd au sdminaire de Kiukiang, vile quasieuropeennc : cent vingts rdsidents 6trangers, sans compter tout
autant de Japonais, quatre grandes Compagnies de paquebots et
deux firmes pour la distribution du petrole... La il y avait en-
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core moyen de vivre, meme d proximitd des microbes et des
poisons...
Cela dura jusqu'en 1924, la fameuse annee du congd en
France I Ce retour au pays lui fut une seconde naissance. C'est
inimaginable le nombre des histoires, des connaissances et constatations qu'il emmagasina au cours des douze mois de cette
annie-ld. Aussi, quand ii racontait une histoire quelconque, candidement et sans attendre davantage, nous lancions la vieille
renyaine : C'dtait en 1924 1...
- Oui, oui, enchatnait-il sans s'en apercevoir, c'etait dans
telle ville chez un tel...
Ainsi en 1924, ii se trouva chez son frere, cur6 & Aubry,
dans le Nord. Dans I'apr&s-midi, it sortait avec lui pour la visite
des malades : a Mais, Albert, tu laisses done les portes ouvertes ! Ferme done ta porte 1...
- Pas besoin. II n'y a pas de voleurs, ici ! Bah ! Aubry,
ce n'est pas la Chine ! II ne faut pas confondre... )
De mdme, en 1924, ii avait tout arrange pour son fameux
pelerinage & Lisieux.. Pour cdl6brer la messe pres des reliiues
de sainte Thirase, tout dtait prevu, fixz, dtelrmind... a Je pars
& telle minute, j'arrive a telle autre... Je dis la messe a tel moment. Je vais aux Buissonnets. Je me trouve ici, puis la... Je
vois CBline. Pauline... Je rentre a Paris... Parfait, tout mar:hera
comme prevu et chronometr6...
Tout etait done prevu, parfait, sauf ce qu'il aurait fallu
prdvoir, savoir ou deviner, c'est-d-dire l'heure de la rentrde d
la Maison-MWre. Or, ce jour-ld (il ne le savait pas 1) on changeait
I'heure d'0t6 pour prendre l'heure d'hiver. It revient de Lisieux
et trouva... la porte fermde... Etonnant, bizarre, etrange ! II
sonne done et attend quelque, peu... Enfin on vient ouvrir.
- Bonsoir, Eminence...
- Eminence ? Je ne suis pas une Eminence, je suis le Pbre
Brulant...
- Oh I je vois bien, dit le Frere qui avait reconnu son
homme, ce matin, vous m'avez dit que vous rentriez ce soir.
Mais on a change I'heure I... Pourtant, vous avez une chance I...
On attend incessamment I'arriv6e du cardinal Charost, sinon
vous n'auriez eu personne pour vous ouvrir !...
Ainsi done, sainte Th6rbse ne pouvait laisser dehors son
pieux pelerin. Elle aussi avait prevu, mais combien efficacement.
En Chine, pour sa part, M. Brulant dtait la prernyance
meme. Pour venir me voir, it arrivait en pousse-pousse, s'dritant ainsi vingt minutes de marche, s'dpargnant une ldgre
suie... et l'obligation de changer de linge. D'apres ses attentives
previsions, it pouvait retourner a pied et suer quelque pen, ear
il avait du linge sec, en arrivant chez lui...
Parfois, it n'y avait pas moyen d'dviter une assez longue
promenade, par exemple pour se rendre avec Monseigneur au
cimetibre, distant de six kilometres. M. Brulant se munissait
alors de quoi se changer au cimetiBre. en attendant de changer
A nouveau, en rentrant d ta maison.
Chez lui, tout etait pr6vu, telles ses purges semi-annuelles...
Mais je ne saurais dire si l'astrologie ou la saison entrait dans
ses attentifs calcus.
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A de telles prucisions pourtant rien n'echappait, pas mdme
la barbe & faire deux fois par semaine. Mais comment se raser
deux fois commodement en divisant le temps en parts dgales4
Commsent etre rase de frais pour la sortie hebdomadaire du mercredi soir, et la tenue propre du dimanche ? Autremtnt dit,
comment diciscr 7 par 2, en 6vitant tout inconv6nient ?... 1 y
arricaitpourtant.
Si ces menus probl&mes etaient calculds ou fixds, vous supposcz bien que tout ce qui le concernait dtait notd, tel le prix
du moindre achat : un paquet de lames de rasoir, une emplette
a tel magasin, etc..
Pourtant. a lui, qui etait si prevoyant, ii arriveit de ne pas
pricoir cc qui devait survenir. II nous racontait ainsi que M. Lo.rciro. commissaire des Douanes. lui amena un jour une catholique pour la visite de la cath6drale. Pas un instant, ii ne supposa que la risitcuse pourait dtre Francaise. En ringt-huit ans,
je n'y ris pas la moindre citoyenne, ni payse de France. Pour
accompaane'r cette risitcuse, M. Brulant s'c.rveuta ygnereusement
et sr mit en frais pour utiliser soi pen d'anglais. Comme ii
s'escrimait p',niblcment en mauvais english, une inspiration lui
rint soudain : Madame, ne parlez-vous pas franCais ? - Mais,
mon Pere. je ne fais que ccla. - Mais alors pourquoi ne me le
disiez-rous pas ? - Ah ! mon PBre, c'dtait si intdressant d'entendre rotre anglais !...
M.. Brulant, done, predoyait tout, et se trouvait dou6 d'une
wmdmoire hcureuse, qui le servait dans la solution des cas de
conscience ou de droit canon. Un jour, un de ses probl&mes met
en cinoi I'Etat-Major nippon. Lors de l'occupation japonaise
:1938-1945), M. Meyrat questionna M. Brulant sur la situation
inatrimoniale d'un certain M. Fan, secrdtaire a VlEsso, que j'avais
concerti de l'dpiscopalisme. Divorce de sa ldgitime 6pouse et
marid i une brave femme qu'il ne roulail pas quitter, je n'avais
pu des lors recevoir l'abjurationdudit M. Fan. RWfugid de guerre
i Konchow, ii demanda &M1.Meyrat de le recevoir dans le catholicisme. A Kiukiang, nous connaissions parfaitement les moindrcs details de cette affaire, ou4 ii y avait des points qui militalent en faveur du lien matrimonial, et d'autres qui portaient
a conclure d la nullitd de la premiere union. Mais la lIgitinme
s'entetait it ne pas mourir, et le converti trouvait le temos long.
M. Brulant dissdqua le cas ; it ttiquetta les moindres details et
les munit de l'article concenable du Droit canon. Au total rela
remplissait plusieurs fcuille.~r que rendaient impressionnantes
ces considerations et surtout ces canons numdrotds, et align4s en
files impeccables. La lettre fut interceptie. Au bout de trois
mois, elle n'6tait pas encore remise a Kanchow. Entre temps
j'avais recu une visite cxtrdmement raide de la Gendarmerie...
Tout d'abord je n'y rotwpris rien. Mais peu apres lorsque M. Meyrat dentanda pourquoi done on ne repondait pas d ses questions,
je saisis sans peine. (On avait bien envoyd la rfponse : elle avait
dif eveiller les soupcons de la rensure. Je fis part de cette supposition. On se ioqua ou presque de mon interprdtation,mais
je soutins que la Police avait vu un trafic d'armes dans ces
canons num6rot6.. Le plus simple etait done d'ftoblir une nouvelle redaction pour la solution du cas, en remplacant canons
par articles. Tris simple. n'est-ce pas ? La nouvelle rddaction,
comme privu, parrint sans encombre M3.Meyrat... Pour sa part
la redaction, h;rissre de canons. dut suivre son cours et alter
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jusqu'au Bureau central de P6kin, oit des spdcialistes inteligents et comprdhensifs mirent sur i'enveloppe ie laissez-passer
tant attendu...
L'occupation communiste ne fut pas fdroce pour tout le
maonde. Elle ne le fut nullement pour M. Brulant, qui vivait en
ermite dans son S6minaire. La police eut pourtant une fois des
soupcons a son endroit. Par ecrit, ii avait d6clare que, en France,
il n'avait d'autres relations qu'avec sa sawur Thrse.
Sur ces
entrefaites, voild que le College Notre-Dame de Roubaix lui envoie, comme chaque annee, une invitation d la seance rdcrdative
du 8 d6cembre. Cela lui parvenait en un magnifique carton biseautd, dor6 sur tranches, avec beaucoup de noms. D'oiu quantit6 de suppositions de la Police. On vint me trouver d ce propos. Je fournis ais6ment la vdritable explication et m'y tins inbranlablement. A chacune des objections, on accepta mes explications, mais on ne me cacha pas que l'idde restait assez saugrenue d'envoyer, d 4'autre bout du monde, un si joli carton d'invitation pour une s6ance thddtrale d laquelle on ne pouvait
assister !...
Peu apres, les Communistes s'imaginerent de chasser notre
petit hnpital Saint-Vincent, venu s'instaler au Seminaire pour
fuir Iinondation. En quelques heures, its occuperent les deux
dtages... Tout avait ete prdvu, id aussi, tout aussi bien, sinon
mieux que dans les petites affaires de M. Brulant. Les communistes ne chass&rent pas le Si.inaizre, mais suivant leur habituelle faCon de proceder, ils nous mirent dans la necessitd de
vider les lieux, en menaqant de fusiller tout individu qui causerait le moindre incident. Comme les nouveaux occupants repr6sentaient la Tch6ka, la police secr&te, nous comprimes aisdment et sans en demander davantage, nous d6logedmes. M. Brulant, comme les professeurs du Sdminaire, alla prendre pension
A la paroisse. A peine etions-nous remis de ces dmotions qu'ils
nous contraignirentd'abandonner la paroisse, pour nous refugier
4 l'orphelinat... Alors seulement commencerent pour M. Brulant
fracas, incidents et miseres. Je ne sais trop qui cut la malencontreuse idee de presenter aux apostats progressistes M. Brulant comme Suprieur des Lazaristes. A son sujet, le Bureau de
religion changea d'avis et de tactique et le considera comme
un personnage fort important qu'il fallait examiner et scruter
en tous sens. Comme M. Brulant n'ttait pas tras remuant, et ne
se produisait jamais en public, ii restait inconnu de la population. Seuls, le connaissaient quelques tireurs de pousse, lors de
ses courses hebdomadaires chez les Saeurs de I'HOpital, oit it se
rendait chaque mercredi soir. Ces voituriers le connaissaientfort
bien, ne serait-ce que pour son invariable habitude de fixer
m6ticuleusement le priz de la course... Des qu'ils le voyaient
arriver, ils lui evitaient la peine de parler, et tous alors de
s'crier en chaur : Trois cents sapbques comme depuis toujours... sans tenir compte des nombreuses devaluations de 'argent... Braves gens ! ils auraient eu bien tort de se priver de
cette innocente plaisanterie...
Dans sa nouvelle position de rdfugi6 d la paroisse, M. Brulant lisait, comme toujours il le fit. A sa petite collection de livres s'ajoutaient les imposantes sEries de la bibliothbque de
l'devche. IL y avait Id de quoi satisfaire son appdtit de lecture
pour toute sa vie. Mais quel tourment, quand il vit le bon Pre
Perotti vendre des bouquins. par charge de rent kilos, afin
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d'acketer le riz quotidien... Inmmanquablement, M. Brulant allait
fouiller le stock qui s'envolait pour voir si, par hasard, il ne
s'y trouvait pas quelque menu tresor. Tous ces departs Le rendaient quasi malade : ces chers bouquins s'en allaient pour servir un jour ou I'autre comme comets d graines de tournesol...
A ces tourments. s'ajoutait pour M. Brulant d'avoir dtd prdsent comnme superieur du seminaire. It devenait de la sorte
une fanmeuse mine a exploiter. En effet, parmi ces sdminaristes,
on pouvait trouver de futurs propagandistes pour le communisme. Mais les dleves avaient etd disperses dans leurs families.
Les progressistes exigerent des lors la livraison de toutes les
pieces administratives, les feuilles de recrutement et le rglement. Or, depuis plus de quatre ans, le Seminaire avait 0td transfir~ i Narchang. Le dire, c'etait lancer cette affaire sur le dos
de Nanchang qui en avait assez pour son compte. On se contenta d'affirmer, ce qui dtait stride vdritd, que tout avait 6t0
perdu, ddtruit on eyard dans le triple deminagement A la paroisse, a l'orphelinat et d l'dglise de la Trinite. Pourtant, par
hasard, dans un stock de Iltres, on finit par decouvrir un exrenplaire de ce RBglement du Snminaire !...
Sans avoir besoin de cette ddcouverte, tant souhaitte, les
apostats cenaient continuellement relancer le cher M. Brulant.
Sanguin comme il I'etait, cette espece de p,:rst~:ution le mettait
dans une sorte d'hallucination. Un jour, n'y tenant plus et ayant
epuise sa provision de formules de politesse, ct son vocabulaire
d'excuses et d'humilites, comme ils i'sistaient encore, M. Brulant se jette a leurs genoux (le pauvre vieus !) et !eur demande
d'avoir pitid dei sa vie, leur promettant la livraison de tout ce
qu'il trouterat. lls partirent tout penauds, et lui, tout rouge
et congestionna, restait d genoux, redisant a Dieu ses actes de
soumission A la divine volontl. Tout cela se troure certes dans
les livres de spiritualitM, mnais voir, a genoux, sur les dalles
poussidreuses, un si digne missionnaire, c'est bien autre chose !
HBlas ! pire encore l'attendait. Quand to Propagande communiste eut fini d'e.rploiter I'affaire de l'Orphelinat et de Swaur
Tonnel, on tomba sur les deux Europdens qui se trouvaient encore a l'orphelinat.aprms le 12 octobre 1951, jour de I'expulsion
de MM. Gonce, Perolti, Monteverde et Zangari. Aux deux survivants, MM. Brulant et Theodore Reymers, on notifia qu'ils
avaient d quitter les lieux... Quitter, mais oil aller ? - Oi
vous voudrez, vous Rtes libres !...

Par les orphclines, pas encore divergonddes, on put alerter
M. Hou, curd de la paroisse ; it n'osait pas recevoir ches lui ces
deux ImpBrialistes. On argumenta, on parlementa, on palabra ;
enfin. les deux expulsis furent agrdds dans I'eglise. Le bon Thdodore Reymers fut installd dans la tribune, ouverte a tous les
vents (Cf. Annales. t. 119-120, pp. 495-501). M. Brulant gitait sous
'escalier. conduisant ~ la tribune ; volontiers, le Pere Louis Lo
lui avait ced6 ce petit coin, pour alter s'installer dans la chap)elle du confessionnal. 11 faut avoir vu de pareilles situations
pour les bien realiser et y croire ! Ce regime d'internement eut
du moins l'avantage de protdger rdglise oil, dans un coin, I'on
avait installd la cuisine du presbyt&re. Les internes y attendirent leur depart qui, malgre les manigances des apostats, eut
lieu le 12 decembre 1951.
M. Brulant, rentrant en France, avait la ddmarche ptnible.
A soixante-quinze ans, il se tronva bien du poste d'aum6nier
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d'El Biar dans at bunlieue d'Aigcr : it s'y ddpensn, et put se livrer
a sa fringate de lectures strieuses.
It prdcha, it confessa jusqu'd ce que l'6puisement vint mettre
un point final a cette vie de ban ouvrier du Seigneur : missionnaire genrreux. A El Biar, il eut comme compagnon de ses dernitres annees, M. Pierre Verges, et dans les Annales (t. 119-120,
pp. 210-212), M. Brulant a brievement evoqud cette figure de
I'ancien Visiteur d'Algerie. Nombre de traits : conscience, fidelitN au deroir, se rctrouvent heureusement dans l'existence de
ce missionnaire de Chine, pour taquelle jusqu'au bout (5 mars
1956), it pria et souffrit.
11 mars. - A Saint-Pierre de Rome, en ce dimanche rose
de Laetare, des solenaites sppciales soulignent le dix-septieme
anniversaire du couronnenient papal de Pie XII (en fait le 12
mars 1939). Le cardinal Eugbne Tisserant. doyen du Sacrd College, fut le celebrant de cette grand'messe d'action de graces.
Dans le inonde entier, suivant les directives reques du cardinal Valerio Valeri, des stances acadiniques doivent en outre
dktailler I'oeuvre du pontificat actuel.
Iis lors. A 18 heures. la Maison-Mere a, elle aussi. sa
r6union. Trois remarquables devoirs d'Otudiants 6voquent heureusement : a) l'oeuvre de la paix, durant le rigne de Pie XII :
b' selon saint Thonas d'Aquin. les fondemnents theologiques du
devoir nissionnaire ; c) i'aclion missionnaire du pape regnant.
Tout cela nous replonge heureusement dans la priere et
I'union de I'Eglise autour de son chef. Dominus vivificet eum.
17 mars. - Avant les vacances pascales, ce samedi soir, voit
en Sorbonne (Paris), jusq:u'a cinq soutenances de Doctorat d'Etat.
En cinq amphithaitres, cinq groupes de cinq professeurs assurent cette epreuve finale. Durant plus de quatre heures, les candidats doivent subir les attaques de leurs juges qui, gdndralement. sur des questions de details, ou meme sur ces conceptions
d'enscmble, centrent leurs assauts r6p6tLs. Rude effort d'attention imnpos. a tout candidat ! Les deux theses, prdsentees en ce
jour. sont en fait deux volumes de plusieurs centaines de pages
chacun, specimen d'une methode de travail 6prouvd, et resultats de persidvrantes recherches. Ces esquisses ont deja subi
I'examen prolonge et les remarques du Directeur de these qui
suit. en ses diverses tapes. I'Nlaboration et la maturation du
travail, avant de dclivrer son rapport favorable qui d6clenchera
le permis d'imprimer du Recteur de I'Universit6. C'est dejh montrer suffisainment combien sont nombreux les obstacles A franchir, sans oublier les diplumes prialables et e1Amentaires du
haccalaurMat et de la licence... universitaire !
Parmi les candidats de ce jour, se trouve done notre
confrree. M. Farid Jabre. qui a deja conquis A Bordeaux, il y a
quelque dix ans, les titres ntcessaires pour affronter cette joute.
Professeur i Damas (Syrie), puis h Meadi (Egypte), M. Jabre se
retrouve a Paris depuis mai 1954 pour meltre au point et donner
la derniere toilette i sa double these. 11 pensait les soutenir d6ja
sur la fin de 1954. Mais un retard supplimentaire de quelque
dix-huit mois de labeur intensif a dO s'ajouter aux dix ans de
travail et de recherches sur le probleme envisagd. Le tout aboutit A deux gros volumes. La certitude de Ghazali dans ses origines psychologiques et historiques, xxrx-448 pages, et en these
complementaire : Essai sur le lexique de Ghazali. Contribution a
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l'etude de terminoloyie de Ghazali dans ses principaux ouvrages
t l'exception du Tahafut. xv-400 pages, plus 257 pages d'anuexes
et de notes.
Ghazali est I'un des illustres philosophes, mystiques et theologiens islamiques de langue arabe. Les scolastiques occidentaux
du moyen ape F'ont connu, en traduction latine, et saint Thomas
d'Aquih 't 1274) le cite sous le nom de Algazel. Originaire de
Tous dans le Khorassan (Ia Perse actuelle). vers 1058, Ghazali y
mourut en l t. Professeur A Bagdad, ii embrasse le soufisme :
doctrine mystique dissidente de l'lslaim orthodoxe... A la suite
de diverses tribulations, Ghazali se retire en Syrie, va A la Mecque et ailleurs (mystUres et inconnues de sa biographie). Poursuivant ses incessantes etudes de jurisies. soutenant ses efftrts
d'ascse, il compose des ouvrages qui, parvenus jusqu'a nous,
remplissent une quarantaine de volumes. Sa doctrine, tout en
etant opposee h 1'artistotolicisme pur, demneure sous linfluence
du maitre Aristote (384-322 avant J.-C.), le Directeur grec des
penseurs arabes. Parmi cette production ghazalienne, M. Jabre
se cantonne dans I'examen et la systematisation des theories sur
la certitude. D'ou le travail, aujourd'hui soumis aux reflexions
critiques du jury. Un des professeurs de philosophie en Sorbonne. I. Maurice de Gandillac. preside, entourd de quatre arabisants celbbres, rassembl6s non sans difficultd, vu leurs diverses occupations, pour la saunce de ce jour : M. Regis Blachbre,
connu entre autres par son edition et traduction du Coran :
M. Georges Vajda, un specialiste de diverses !angues orientales:
M. Henri L.aoust ancien directeur de 1'Institut francais de Damas, et r6cemment elu comme professeur au College de France;
enfin. 3. Robert Brunschwig.
La seance debute par un expose de la mttbode suivie et des
rdsultats que le candidat croit avoir obtenus. Malgrd la recornmandation rituelle d'itre bref, cette vue d'ensemble prend une
bonne demi-heure. Sur ce, le rapporteur, M. Blachere, apres des
eloces sentis. et dans un climat scientifique de delicatesse et de
probite, pr6sente une srrie d'observations et pose quelques
questions sur cette contribution lexicographique qu'il a personnellement voulue. pour la meilleure comprdhension d'un auteur. ddlicat h bien saisir ici on lh. A son tour. et dans la sphere
de ses 6tudes et de sa competence, M. Vajda releve quelques
points & retoucher. Quand ii termine son intervention qu'il a
voulue pourtant fort breve, nous voici d6jh h trois heures : trois
demi-heure se sont kcoulIes depuis le ddbut de cette dissertation. Ciel ! que cela passe vite...
On suspend la sdance pour vingt minutes, afin de souffl'r
un tantinet. Et le mCme rite reprend A trois heures vingt, avec
la these principale. La encore, un expose ofi le th6siste est a
double reprise, pri6 d'abrdger. En qualit6 de rapporteur.
M. Laoust attaque aussitit : dans un debit spicialement rapide (un monologue en ratzle), ii accumule toute une suite de
notations et observations, rectifiant et inflIchissant les perspectives du travail pr6sent6. Des notions, des termes arabes, de.
rappels et rapprochements de littirature islamique v alimentent
cette intervention qui siffle, telle une mitrailleuse. faisant courber la tUte et tout ensemble se dresser les oreilles attentives.
Puis M. Brunschvig rapporte, lui aussi. ses suggestions et r6serves rituelles, tout en proclamant et justifiant sa vive admiration
et ses felicitations. Enfin, M. de Gandillac conclut vers six heu-
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res et quart par quelques rapprochements de philosophie occidentale : Ockam, Pascal...
Tout cela 6videmment ainnie et provoque, suivant le jeu,
des rectifications et explications complementaires du thlsiste.
Enfin. apres plus de quatre heures de soutenance (ce duel
n'est pas ici un vain mot) le jury se retire pour ddliberer. Sans
retard. il apporte son verdict que proclame une formule quasi
sldrtiotypbe et attendue : La Facultd, apres avoir lu vos thses
et cntendu leur soutenance vous proclame a l'unanimitd du jury,
diqasi du titre de Docteur es lettres, avec la mention trbs honoL'assistance applaudit, puis, dans les serrements de mains
et echanges de congratulations bien m6ritees se retire charmee.
Ainsi done (sauf erreur;, en ce soir du 17 mars, en France,
nous avons un second Docteur &s lettres. Le premier est M. JeanEmile ManiBres qui, en 1944, kbMontpellier, a prdsent6 un double travail sur Scot Erigene (ix* sikcle) : L'dre et le ndant chez
Scot Erigene - comme these compl6mentaire : L'Hexamdron de
Scot (Cf. : Bibliographic de France : Catalogue des theses de
1944, num6ros 1905 et 1906).
Comment expliquer cette relative rarete ? Outre la difficult6
et la prolongation des efforts soutenus qu'exigent de tels travaux, ii faut dire que jadis l'atmosphere n'dtait guere A la conqudte de ces dipl0mes universitaires. Il y a quarante ans, on les
6vitait meme comme la peste. Lh comme ailleurs, une evolution
s'est nettement manifest6e. A cela. il faut ajouter sans paradoxe
aucun, qu'ici. comme on I'a souvent redit, une notable part revient a l'autorit6 qui doit encourager, exciter et soutenir les
candidats 6ventuels. et surtout leur fournir et contr6ler (dans
la mesure de ses moyens) les loisirs qui s'imposent pour s'adonner a de tels labeurs. Quand on songe a la longue suite d'ann6es
qui sont ici necessaires, quand on envisage la somme d'6nergie
qui est requise. on ne peut que f6liciter les Superieurs qui,
avec methode et persev6rance, appuient et Opaulent cette m6ritoire suite d'efforts.
En pratique. toutefois, cela n'est pas aussi simple que cela
paratt. Ainsi, de nos jours, un chacun reconnait les difficultes
qui vont encore se multiplier devant ces fameux quatre certificats de licence qui tous reclament, pour leur part, des annees
d'6tudes courageuses et attentives.
Aussi, M. Jabre. tout en reconnaissant les divers maitres qui
I'ont marque dans sa formation, tels M. Pardes et d'autres. redit
un particulier merci A son Visiteur, M. Andr6 Rivals. qui lui a
procurd de relatifs loisirs pour pr6parer ia consolante conclusion qui marque cette journ6e, gage d'une technique et d'une
competence officiellement estampill6e. Un chacun s'en r6jouit et
fdlicite le laur6at.
Sur cette these doctorale : la certitude de Ghazali dans ses
origines psychologiques et historiques, notre confrere, M. Michel
Lloret, professeur de philosophie A la Maison-MWre, a resum6
le sens de ces patientes recherches. L'article, destin6 A la presse
d'information et non utilis6, trouve enfin place dans les Annales,
malgr6 son caractere un tantinet s6vere.
La personnalitd mdme de Ghazali suffirait d donner un intrdt primordial & toute recherche scientifique & son sujet. N4
d Tus (Perse) en 1058 (450 de I'Hdgire), it est d trente-quatre ans
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dirccteur de la grande deole de Nizamiya de Bagdad. De 484 &
488. son enseignement cut un succs retentissant : le calife l'es
timait et le consultait, ii dtait entoure de la vendration universelle. Brusquement il laisse tout et disparait, dix ans durant,
dans une retraite dont on n'a pas encore dlucidd le mystbre. On
ne peut pas, en effet, accepter aveuglOment le halo de mysticisme dont In tradition musulmane I'a parfois entourd : pareille reputatioin ticcodr pas aree la personnalitt que nous
lirre l'ensemble de son vPurre immense et varide. En 499, le
Matitr reprend ses tours a Nishapur. II meurt A Tus en 505
I1111. tel , un saye qui se prdpare dans In sErenite a se pr&s',nter derant le Roi

,.

Bicn qu'il , ne domine pas sans conteste la pensee musulwane' ,. Ghazali en cst un des plus illustres representants et

nius ne piourons qu( soupconner ce que lui doit notre philosophi inirdirnale, notainment le Thomisme. Ce qui est stir, 'est
qu.,au dire e e Ghazali lui-mllmne, la recherche de la certitude
frit le yrnrid probl'mr tie sa vie. Le but du PNre Jabre Etait prdris.m''net d'l.rpliquer Irs premiires paqes du
Mcunqidh, qu'on
a tonjours considpre comniie iun autobioyraphie, mais n'est que
'I~.rpnosE schtmatise d'un itineraire intellectuel. Le problrme de
la certitude y est pose en des termes qui ont 0td interpriths
comnte ulne position du problime critique philosophique. En
fait. ii y a la In definition d'une conviction religieuse par ut
peiinsrur musulman orthodoxe. definition qui se prdsente sons
la forme sculement d'une critique philosophique ot en partirulier I, certitude nmothmatique est presentee comme ideal de
la iertitude. C'est que I'Islam apparaissaitd Ghazali comme la
cotnaissance d'une thdodicee mais t base d'enseignement : I'objet en est done purement d'ordre rationnel. Quant au sujet connaissant, it est considdre exclusivement comme un principe virant de connaissance rationnelle. Ces analyses amenent a poser
Ir piroblPme des origines historiques.
Voi-i quclques textes essentiels : a Jai toujours et6 traraillh par la soif de saisir les rdalitds profondes des choses... t
peine am is-je passI'l'iige de l'adolescence que, chez moi, s'dtait
dclio le nvrud du taqlid (soumission aveugle & un enseignement
transmiis' ct s'etaient brisees les croyances dont javais hdrite...
II m'nest alors apparu que le savoir certain est celui dans lequel
I'objet connu se devoile de telle sorte qu'il ne laisse pas de place
au doute ; aucune possibilitd d'erreur et d'illusion ne l'accompayne, le ccur ne s'y prete meme pas. , Comment ne pas penser
4 Descartes ? Ghazali s'arrte un instant & la methode classique
pour aboutir o la connaissance de la veritd ; le raisonnement,
hna'• en dernikre analyse sur ce que nous appellerions , les premiers principes n et qu'il appelle t donnees necessaires iou
,idonnes premieres ,. Mais, aux yeux du philosophe arabe,
ctlte solution s'arere inacceptable. II doute des donndes premieres. soit sensibles, soit rationnelles. Bien plus, son doute n'est
pas simplement mdthodologique, separable en quelque sorte de
la tie et de I'histoire de Ghazali. II s'agit d'un doute vraiment
r cu ; il affirme en aroir souffert pendant deux mois : u Finaleieant Dieui me gudrit... Je n'y suis pas arrivd au moyen du
dalil (argumentation) bien ordonnd et du kalam (discours) bien
acence, mais au moyen d'une lumiere (n6ur) que Dieu a projetoe dans ma poitrine... c'est t cette lumiire que le kashf (d6voiIcment) doit Atre demandd ; elle jaillit en certaines circonstan-
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ces du fond de la bontd divine. a Ce dernier passage resume de6d
le Soufisme. u Les soufis se pretendent privildgids de la connaussance par prsencee et gens de la vue directe et du divoilement
(Al-mukaschafa wal-mushadada). n Par cette sorte d'introspection le sujet connaissant veut saisir son moi et, par lui, le vrai
et le rdel tout entiers. En cela Ghazali reconnait d ce qu'il appelle le ceur (Qalb) un rl6e preponderant. Le ndoplatonisme et
Plotin en particulier se presentent naturellement 4 notre esprit;
; Macdonald a mis d contribution
Pascal egalement a det 6voqut
le pragmatisme de William James ; Obermann enfin a interpredt la pensde de Ghazali dans les sens du criticisme kantien.
C'est contre tous ces rapprochements, si riches soient-ils,
que s',lkve le P&re Jabre. Si le probleme de Ghazali s'apparente
par certains c6tis aux perspectives doctrinales de divers maitres de la pensde occidentale, on ne saurait l'y rBduire. Essentiellenent et exclusivement il est un fait religieux, musulman
par le fond, arabe par la forme. C'est done chez elle, dans son
climat propre, qu'il faut etudier cette recherche de la certitude.
La se limite le travail du Pere Jabre. La vie de I'auteur, les
systtmes qu'il a pu concevoir en philosophie, theologie, ascetiquc
et mystique ne I'ont retenu que dans la mesure o ils lui permettaient de mieux determiner I'attitude psychologique de Ghazali devant son probleme de la certitude.
Le but du docteur musulman, dans sa recherche du savoir,
in';lait pas de delerminer les liumites et les conditions de l'activite pensante mais de dqfinir I'dtat d'dme requis en face d'un
couteum objectif dont le bien-fond& n'etait pas mis en question.
It s'ayit du donne rHvele pris comme seul critere de veritE auquel tout le reste doit se ramener. Comme la falsafa (philosophie)
s'y refuse, Ghazali tl discredite. Quant au kalam, tout en cherihaunt i se conformer au donne re'vle, il l'a plus ou mains voili
en prctendant l'imposer d l'esprit par tout un systeme d'argumetation. Pour Ghazali, le raisonnement n'a aucune valeur
conraincante en pareil domaine. Ce que le Pere 'Jabre appelle
les origines psychologiques du probleme de la certitude ,, se
trouve d'une part dons I'attachement profond i un dogme qui
fait rejeter par Ghazali la position mnme des philosophes, et
d'autre part dans le relativisme du raisonnement quand il s'agit
du monde supra-sensible. Malgr6 les apparences, le problome
ghazalien ne releve pas de la critique objective philosophique,
mais d'une conviction religieuse inebranlable parce que rdfl&chie et eclairee.
L'analyse de cette conviction dans ses " donnies immddiates a montre que,-loin de chercher d imposer le rdvele par l'intermediaire du raisonnement, Ghazali l'envisage comme immn diatement proportionnd i cette faculti de connaissance qu'il
appelle tantdt u cceur ,, tantdt a raison n. Cette adhesion inconditionnee commence par une acceptation, une croyance d la parole du prophete qui reste finalement la'seule autoritO infaillible. le seul critere pratique. Ghazali affirme avoir trouve dats
le Soufisme cette solution i son malaise.
De la surgit le probleme des origines historiques de la certitude ghazalienne. Une analyse minutieuse de Mustazhiri, t la
lumiere des circonstances historiques, nous rdvele d quel point
le batinisme ta'limite a marqud I'wuvre du penseur musulman
au moins d partir de 487. II l'a concue tout entire en fonction
du danger intellectuel et religieua des doctrines batinites. On
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sent cela dans sa forme, sa terminologie et meme ses schemes
generaux. Face aux batinistes qui prdnaient une confiance
aveugle dans lear cc imam n infaillible, Ghazali apparaissait
comme 1' a imam , du cinquieme sidcle de l'hdgire. Mais comme
tel il se reclamait de la seule autoritd indubitable selon tui
Muhammed, i'imam des imam.
En pratiquant cette mnthode du a seul d seui n avec It
maitre, le Pare Jabre pouvait-il porter un jugement sans une
tlude exhaustive de l'immense a littdrature a ghazalienne qu
la tradition nusulmane sous toutes ses formes a accumulde ?
Avant de pouvoir utiliser pareille tradition, ii faudrait classer
les divers courants pour mettre en relief ce qui se rapporte
essentiellement au probleme ghazalien. Ce dernier devait done
dtre d'abord diterminW. D'autre part, est-il possible de ne pa4
utiliser les sources autquelles a puise le docteur musulman : lea
sources soufies, les sources proprement philosophiques (Avicenne, al-Farabi) ? Mais it n'est yuere possible de ddterminer,
de ce point de vue, les origines directes et immediates sanw
compter que Ghazali a marque ses nombreux emprunts de sa
forte personnalitd et de son gdnie. II a vide en particulier les
concepts metaphysiques de leur contenu initial pour leur faire
exprimer ses iddes et le sens que lui-mdme entendait leur donner. Ici encore ii dtait preferable d'etudier en lui-mdme le problame ghazalien.
Enfin, on a objectd au Pare Jabre : Ghazali peut-il prdcisdment etre isold des courants d'influences, politiques et religieut,
qui ont contribud d lui faire poser le probleme de la certitude ?
Un article avait tde consacrd a cette question dans cc Mdlanges
de P'Institut Dominicain des Etudes Orientales n du Caire (MI.
D.E.O.). La formation de Ghazali dans le Khurasan et surtout
I'influence que Juwayni y exerqa sur lui expliquent son attitude
en face de la philosophie, du kalam et de la syllogistique en general. Sa nouvelle formulation du dogme a sa raison d'etre dans
le danger batinite que l'on dtudie de plus en plus. C'est done
en fonction seulement de l'idee que Ghazali se faisait de ce danger que ce dernier a dte un motif determinant de sa certitude.
Signalons enfin detu difficultds qui augmentent le morite
du Reverend Pere Jabre : Vabsence de travaux critiques sur les
awuvres de Ghazali sauf le Munqidh et te Tahafut, - et la question tant debattue de leur authenticitd et de leur chronologie.
29 mars. Jeudi Saint. - In raenn Domiini. Suivant le nouvl1
Ordo, qui rdgit d&sormais le triduum pascal. apris l'office dui
natin (8 heures-9 h. 201. la Maison-Mire. nour sa oart, cd1lbre
sa zrand'icsse a 18 heures. Nonmblruse e• ferienfe assistanm,
de fideles. La cdrdmonie ne traine pas et. sans lavement des
pieds, se termine a 19 . 20. vu que les communions sont distribuCes par le cedlbrant et deux diacres.
30 mars. Vendredi Saint. - En cette cedlbration liturgique
de la mort du Sauveur, la piet6 des fidbles est soigneuse A parcourir ce touchant et pariant chemin de croix oui a etd maintenu par la saoesse pastorale des curds de toutes les 6glises.
L'office du soir, vu notre houre 16gale. peut ddhuter a 19
heures. Cet horaire permet 4 de nombreux fidiles d'v prendre part.
Bien prapari dans ses diverses parties, le nouvel am4nagement
de la ceremonie est fidblement suivi. La vtniration de la Croix.
tout sp 6cialement parle i la pi6t . T-n beau Christ en bois a t1
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heureusement trouve dans le depot du 140, rue du Bac, oi n'ont
pas encore trouve preneur, diverses pieces de mobilier provenant de maisons fermres. Remontd sur une grande croix en ch4ne,
et dfment << restaur6 >, ce Christ est porte en triomphe, suivant les nouvelles adaptations des rubriques et longuement v4nir6 par la procession des fideles. D'autre part, ce Vendredi
Saint 1956 a vu, dans le monde entier, un changement notoire.
Par-dessus la pratique de nombreux siecles. oh I'on ne communiait pas, la communion (memorial de la Passion), vient d'etre
autorisde dans un retour a I'ancienne discipline. En consdquence,
devant I'afflux des fideles. la cermonie chez nous prend fin A
20 heures, et I'adoration se poursuit jusqu'I minuit.
31 mars. Samedi Saint. - La veill6e pascale ddbute A 23
heures et, avec la grand'messe, nous tient assembles k la chapelle jusque vers une heure et demie de ce matin de PAques.
La grand'messe. en ce jour saint, ii 10 heures, est radiodiffusee. avec le Credo VI, que de lointains amateurs mdlomanes
ont spdcialement demandd. On voit bien que le cercle des auditeurs est incommensurable. A I'orgue, le maitre aveugle Gaston
Litaize, notre voisin de la rue Mayet, professeur a l'Institution
nationale des Jeunes Aveugles, et directeur technique des emissions religieuses de la radio frangaise. Au micro, le Pere Dagonnay, Dominicain. commente brievement cette heure de priore
sur les ondes.
Le Christ, notre Pdque. La solennitd des solennites depuis
des siecles. a des milliers d'Ames, fournit le theme d'incessantes
reflexions et meditations : Victoire de la vie. Triomphe de Jesus
sur la mort !
Ce sont quelques-unes de ces pens6es que nous livrent les
breves lignes d'un article de Jean Guitton (Figaro,du 31 mars1" avril 1956) : La mort et le renouveau :
S'il faut suivre l'Evangile de saint Jean, Jesus est mort,
sous les murs de Jerusalem, dans le moment mdme oA on immolait les agneaux pour la e0ldbration de la pdque. On devine le
sens mystdrieux de cette coincidence : Jesus met fin aux sacrifices vivants par son oblation, it est desormais le seul Agneau.
Quant d lui, it avait mange le repas pascal auparavant avec
ses disciples galildens. Comme me le disait jadis le Pere Lagrange, il avait anticipd sur la pdque. Une 4tude rdcente, tres
perspicace, de A. Jaubert, ide aux ddcouvertes sur la Communautd de la Mer Morte, porte d penser que J6sus aurait cdlebr4
la Cene le mardi soir. Car il y avait alors deux calendriers, le
lIgal, pour lequel le jour de Pdques commencait le vendredi soir
au crepuscule, et un calendrier plus ancien, gardd par certains
groupes pieux (dont celui de la Mer Morte) et pour lequel Pdques
commenait le mardi soir.
Si cette hypothese 6tait reconnue, elle donnerait plus de
champ pour expliquer les dvenements si tassds du proces de
Jdsus. Deux jours se seraient dcoulds entre l'arrestation et la
mort. Jdsus aurait passd deux nuits en prison.
Je pensais. en lisant cela, a la mobilite de Pdques. Ainsi, des
les temps anciens, cette fete des fetes n'dtait pas ddterminde
d'une manidre inaltdrable. On se disputait it ce sujet. Le retour
du printemps n'est pas si fixe !
Et je me disais aussi que Pdques a, pour nous. le privilege
d'aroir deu. sens, Otroitement, mysttrieusement associds.
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D'abord, le seas solaire, astral, naturaliste, celui auquel
Alain ctait si sensible ' c'est la fete des premiers dpis, celle du
recommencement, du renoucellement des choses apres que I'hirer a tout dementi. En fecrier dernier, par ces froids sibericns
si brtlants, on poucait se demander : reverrai-je demain la douceur de vicre et les bourgeons ? Et cependant on savait que cela
reviendrait. A celui qui attend, toutes choses se r6vrlent, disait
Patmore, • condition qu'il ait le courage de ne pas renier dans
les tnibbres ce qu'il a cu dans la lumiere. o Pdques est le symbole de cefte esperance dans les apparences disespkrantes. Et,
cormme la mort est la plus dare de ces apparences, on comprend
que In fete des premiers epis soit aussi celle de la victoire sur
la mort.
Mais la fite de Pdques a un second sens : elle est le jour
mDmorial de la mort et de la resurrection de Jesus.
II est impossible de penser. conmme y inclinuit Napoldon,
que Jdsus soit un mythe astral, celui du printemps toujours renaissant, qu'on aurait affubit d'une histoire. Les recherches de
tant d'archdologues et d'hisioriens, depuis cent ans, ont vdrifid
I'tistoire ,rannqelique.Et il suffit ce,: jours-ci de relire le recit
impossible de In Pass-ion, arec ses details a la Siendhal, pour etre
sir que cela s'est pass.Y au moment de la pdque juice.
Alors ?
Faut-il dire, aree Renan, qu'il y a eu une coincidence hi:arre entre la mort de Jesus ct Ia fete - d'oit cette dquivoque
suur I'Agneau, d'oit est sortie la foi des chritiens ?
Ou doit-on penser, commne I'ett fait Pascal, qu'il n'y a pas
de hasard et que " les ciritis de fait sont en quelque faqon iternelles , ? Si I'Veorgement des agneaux, la Cene, la mort de 'iniocent. le renoureau, la resurrection ont coincide, e'est parce
que cenla nrait iet ifternellement privu. Tout bien pest, je croit
ctte solution beaucoup plus raisonnable.
Acril 1906. - Aminayements de la Maison-M&re. Au
c.urs dle ces itolis de mars et avril. pendant que les transformatit n d i'liffirmnerie voni vers leur achivement (douze mois de
labeur', une 6quipe de plombiers entreprend dans la Maison
ine plus anmie installation de douches. Elles existaient, modestes. depuis noinmre d'ann6es. mais pratiquement elles se trouvaient dans les dependances et d'abord, pour le service de 'Infirmerie. Lh, h certains jours et heures dMtermindes. les clients
et divots de I'hygi6ne pouvaient se livrer h ce rite, de plus en
plus familier A nos g-nerations actuelles.
Dans cette m•me mystique et dans cet amour de fleau, le
pro-ramme des modernisations, ddsirCes depuis longtemps, en
vient enfin a I'instaliation de 'eau courante. La encore, et apres
plusieurs autres. notons-le, il y a hien vingt ans M. Piet, aiors
assistant de la Maison-Mbre, avait proposi et demand cette
modeste tranche de travaux. Elle avait eit6 eart6e. La voici
qui revient... signe des temps ! Et pourtant, dans ce perfectionnerment. nul ne trouve une aventureuse nouveaut6 : une maison
religieuse (plus que tout autre), n'est pas un bane d'essais (c'est
ailleurs qu'on les fait...). La voici done, cette eau, qui, depuis
longtemps, ne peut plus 6tre regardde par personne comme un
luxe, imais d6note et marque simplenent une 6tape dans I'amnnagement de I'habitation. Actuellement et depuis nombre d'annies. on ne construit plus (dans les agglomdrations principalemeni) sans cette banale commoditd. El mnme isolde, on en pleine
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campagne, toute actuel.e construction. avec des installations
adaptees, peut comporter cette facilitl que la machiuerie met
a notre disposition, pour 6pauler le travail de 1'homme, et tout
ensemble son mieux-6tre.
PratiquemeW.! en une premiere tranclie de travaux, le cor-

ridor du has est actuellement aux mains des ouvriers qui, dans
un bruit inlvitable, disposent L'ensemble de la tuyauterie jusqu'aux etages supcrieurs : colonnes d'cau ndcessaires pour la
prolongation des travaux.
Cet amenagement poursuivi (aux tarifs du jour evidemment...), permet et facilite un retour en arribre. II fait apparaitre, soigneusemient camoutlis, d'anciens conduits de chauffage a I'air chaud d'il y a quelque soixante ans. Quand la maison fut amplement construite dans la premiire moitid du xxx'
siecle : il y a plus de cent ans (voir Annales, L.72, pp. 151-156 ;
t. 106-107, pp. 347-349), les modes de construction d'alors prvoyaient et placaient dans chaque chambre la traditionnelle cheminge dont la litterature a tant de fois vant6 la flamme vivante
et animee qu'il fallait attentivement alimenter. Pour 6ter ce
souci (intolerable A certains) et dicharger de ce travail assez
d6licat pour des gens distraits, un nouveau progres dans le
chauffage pr6conisa I'envoi de I'air chaud, dans les diverses
pieces de la maison. D'oO toute une pose de conduits qui amenaient aussi, par les canalisations d'air rkchauff, un 6eger
nuage de poussiere, subitement ventilde... lais, au total, on
avait enfin une douce temp6rature sans preoccupation aucune ;
il suffisait d'ouvrir les jalousies pour sentir une brise de chaleur. Saignte par les ouvertures des dtages du bas, la colonne
d'air attiddi se montrait. dans les appartements du haut, fort
supportable : les boufftes y etaient moins que 'brlantes. Au
contraire. avec la temperature exterieure devenue plus supportable, quand les clients des 6tages inf6rieurs en sentaient moins
le besoin et recusaient I'air chaud, la colonne montait alors sp6cialement ardente. Et IA-haut, aux 6tages supdrieurs, la jeunesse
du Siminaire, devant ce siroco, avait la ressource d'ouvrir les
fendtlres. Elle ne s'en privait pas ! La encore rien de change, de
nos jours...

Autre progres, apris I'air chaud, ce fut linstallation d'un
autre syst6me de chauffe, plus propre, moins dess6chants : radiateurs h I'eau ou A la vapeur. Le second forc6ment, plus brutal et plus violent, etait reserv- (ici comme partout) a des locaux
(telle la salle d'oraison), qui n'avaient besoin de la chaleur qu'a
quelques moments de la journee, car ils demeuraient inoccupes
le reste du temps. Dans ce systime. en cette annde 1955, on a
replace les chaudi6res au charbon (lenteur de la mise en train,
poussibre h manipuler), par des brileurs au mazout (plus propres, plus commodes et surtout d'un arret ou d'un d6part instantand...).
R6percussions et amdnagements, qui transforment heureusement le vieil hotel de Lorges, comme ils modifient partout la
fagon de se loger. Peinture, carrelage, eau, etc... tout nous redit
que la vie est une adaptation, une marche en avant.
8 avril. - En cette octave de PAques, a Toulouse, on inaugure la chapelle de la maison provinciale du Visiteur : rdsidence aussi d'une dquipe de missionnaires.
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Toulouse !... Tovlouse !... Voici ce qu'en 6crit le cardinal
Saliege, en I'un de ses Menus propos qui sont le regal hebdomadaire de la Semaine catholique de Toulouse.
Toulouse, une ville charmante.
Les Toulouseins sont & l'image de la ville.
Toulouse n'est pas une ville industrielle. Elle est trop dloignee des matieres premieres. C'est plutot une ville commeraante.

Ce qui caractdrise actuellement Toulouse, c'est d'&tre une
ville intellectuelle. Son Universite est la seconde Universite de
France par le nombre des ttudiants qu'elle attire.
Elle est la cit6 des beaux-arts, des sciences, de la littdrature
et aussi de la poesie.
Tout Toulousain fait de la politique naturellement. Des sa
naissance ii en connait tous les secrets, toutes les combinaisons.
Toulouse est aussi la citd du droit. L'Universitd de Paris est
friande des professeurs qu'elle a formis.
Elle a des Academies, et mime I'Acad6mie la plus ancienne
de France, I'Acad6mie des jeux floraux.
Elle a des salles de conferences toujours occupdes par un
auditoire avide.
Le Midi compte beaucoup de gens intelligents. Toulouse est
et demeure la capitale intellectuelle du Midi. A moins de bouleversements imprdvisibles, elle le restera longtemps.
A quoi cela tient-il ?
Au climat, d l'dducation, a la race : le Toulousain est trds
aimable. II y a un mot qui lui est familier et qu'il dit d quiconque demande un renseignement ou un service
Avec
plaisir. o
Les plus beaux monuments de Toulouse sont d'origine religieuse. On ne vient pas d Toulouse sans visiter la basilique
Saint-Cernin la cathddrale Saint-Etienne, I'dglise des Jacobins,
le musde des Augustins et meme l'h6tel de la Prefecture, qui
est I'ancien archevdchd.
A Toulouse, comme dans beaucoup d'autres villes, si on
enlevait les monuments que la Revolution a pris d I'Eglise, ii ne
resterait, en dehors du Capitole et de quelques h6tels, rien de
remarquable, sauf la Garonne et I'accent.
Le Toulousain confond facilement la religion et la politique.
Nombre de catholiques enracinds dans le passd ont L'air de
tenir plus d un parti politique qu'd la religion.
Particularitdde Toulouse : d Toulouse, le rouge est rose.
II ne m'a pas dtd difficile de devenir Toulousain.
Dans ce sympathique milieu toulousain et en presence du
cardinal SaliBge, eut lieu l'inauguration. En 6chos de cette cdr6monie, voici quelques notes de M. Louis Guirard.
En ce dimanche de Quasimodo, magnifique journme, ciel
dclatant, soleil de printemps, dont les rayons diffusent une
clartd bleue, au travers des nouveaux vitraux. Rien ne manque
d cctte fete de famille. Durant le triduum pr6paratoire,M. Tiran, superieur du Grand Siminaire de Perigueux dispose de
nombrcux fiddles d saisir le sens de cette solennitj : importance
d'une 4glise dans toute communaut6 chritienne, vendration due
d l'autel, image du Christ.
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Le Tr's lonord P're,retenu ailleurs, nous avait ddligu son
premier Assistant, M. Felix Contassot, qui, jusqu'd ses derniers
mois, fut Visiteur de la procince de Toulouse. Tout autour de
M. Charles Philliatraud, I'actuel Visiteur, 6taient presents les
superieurs du Berceau de Saint-Vincent, d'Albi, Angoulme, Bordeaux, Perigueuz, etc., sans oublier les reprdsentants des autres
maisons de la province : Montpellier. Montauban, Marseille,
Lyon, etc... Autour de Swur Visitatrice, les Filles de la Charitd
et les fiddles du quartier completaient l'assistance...
Des 9 heures, Son Eminence le Cardinal Saliege fait son
entree, accompagnl de Mgr Garrone, archevdque coadjuteur. Ce
dernier devait consacrer I'autel, assistM de M. Coudron, supdrieur de la maison, et de M. Jean Morin, professeur & Montauban. Les deux heures et demi de la edremonie parurent courtes.
Executes sous la direction experte de M. Sabin, cerdmoniaire
r4pute, qui guide le prtlat, sans heurt ni precipitation, les details du rite sont expliquis par M. Tiran qui digagent pour les
fideles la comprehension des mots et celle des gestes. Dans la
pierre de l'autel (un bloc de marbre noir), on enjerme les reliques de martyres, envoydes de Rome par M. Bisoglio. Ainsi quelques restes vinerables de sainte Maria Gorretti et de sainte
Agnes, se joignent aux reliques des saints de la double famile :
saint Vincent de Paul, sainte Louise de Marillac, sainte Catherine Labour&. La ceremonie se termine par la messe cld~br6e
par Mgr Garrone : elle prend fin peu apres midi.
Le soir, d 20 heures, un salut termine cette journee. M. le
Curd de la paroisse preside ; M. Tiran, en une derniere instruction, redit la gloire de Notre-Dame de la Medaille, d qui est
consacrde notre chapelle.
Entre temps, artistes et architecte eurent leur part d'dloges
dans leurs diverses reussites. On ne peut oublier, parmi maints
autres, M. Coudron, superieur infatigable et tenace artisan de
cette inauguration et de cette maison.
Sur cette chapelle de la Mission, A Toulouse, telle qu'elle a
et6 voulue, voici quelques notes et aperqus compldmentaires.
Bdtie vers 1880. la chapelle des Swurs de Saint-Joseph du
Bon-Secours, de lignes gothiques, avait reCu, au cours de ses
soixante-quinze ans d'existence, non seulement la poussiere des
anndes sur ses murs barioles, mais la surcharge de plusieurs statues sans valeur artistique.
Dans notre gout actuel, la preoccupation dominante du nouvel amdnagement fut done de simplifier : suppression d'une notable partie de la statuaire et rectification des ogives ramendes
& plus de puret6 et d'uniformitd.
Le maitre-autel. - L'ancien, style Monna de Toulouse, se
prdsentait dans un assemblage de colonnes et de plaques de marbre aux couleurs varides. Le soubassement avait cede sous le
poids de cet amoncellement de peu de gott. L'autel actuel esO
simplement une table de marbre noir, massive et unie, pesant
trois tonnes et demie. Celte piece provient des carrisres pyrdndennes de Campan qui ont fourni des marbres d Versailles,
comme auparavant elles en avaient donnd pour la colonne Trajane de Rome.
Le tabernacle est en forme de tente : fer forge et porte de
cuivre ouvragde. Ce travail d'un jeune artiste toulousain est
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completd dans le mime style de fer forge par un crucifix et un
Christ, d l'expression parlante et suggestive.
Pour dygager tautel, table de sacrifice, sans rien d'autre,
les chandeliers liturgiques, de forme triangulaire, ouvres de
M. Lartignac. ont t14 fixes en arriire,d la paroi du mur.
Vitraux. - Ces pi*ces ne sont pas ici pour fournir directemient une page d'instruction, mais ces vitrages, par leur jetu
de couleurs, tendent a crder une ambiance religieuse a cette chapelle dedide d la Medaille Miraculeuse. Comme une statue de la
Vierge avait ite prevue des le debut, ii fut decide que les vitraux
de facture moderne, eux aussi, n'tvoqueraient la Medaille que
par l'invocation (d droite), et la figuration du revers (d gauche). L'artiste, Mile Loupias, diplOmbe des Beaux-Arts de Paris.
fut dMs lors chargee d'dtudier la composition de ces verrieres sur
de telles donnaes essentielles. Par un agencement d'une riche
gamme de bleus, d'ors, de gris, I'artiste est parvenue a cr6er,
selon les souhaits, cette ambiance de recueillement et d'impressionnanfe priere.
Le vitrail de droite presente une nette dominante du bleu.
Sous le soleit levant, it communique d la chapelle une teinte
bleutee aux tons varies. Ce vitrail porte l'inscription de la Medaille, mais disposde significativement. 0 Marie, s'affirme
d'abord en gros caracteres, dores, etincelants sous le soleil, vu
que la Vierge, dans les manifestations de la rue du Bac, a
affirmd qu'il fallait d'abord la prier. 0 Marie reste le cri du cri
confiant de la foule accourue a ses pieds, supliante et inlassable.
Au-dessous, I'incise Concue sans p6ch6 est en plus petits
caracteres ; elle se presente de plus sous des traits plus sombres,
car les affirmations de la rue du Bac ne semblent pas avoir pour
but premier et principal d'affirmer la Conception immaculde de
Marie. Pour sa part, la finale Priez pour nous. souligne la puissance de Marie sur le cwur de Dieu. Elle est nettement mise en
relief par ses dimensions et par 1'or if de sa presentation.
Le vitrail de gauche, selon la pensde de l'artiste, a ete voulu
plus sombre dans une dominance de bleus fonces et de gris accuses. II est destine d rappeler le revers de la Medaille, avec ses
mysterieux symboles : ces deux cawurs dont l'un est couronnd
d'4pines, I'autre transperce par le glaive, au-dessus d'eux, le monogramme marial, surmontt de la Croix.
La Medaille devient encore lumire et grdces : lumieres de
conversion et grcdes de tout genre...
Aussi le vitrail central met-il en valeur cet enseignement
dans une coulee de luminre qu'accentue une ligne d'ors et un
encadrement de bleus.
L'atmosphire de recueillement et de priere est de la sorte
crde et obtenue.
La statue. - (Euvre de M. Giscard, artiste toulousain, professeur aux Beaux-Arts de Toulouse, cette piece unique est en
pierre reconstitute.
Pour comprendre cette interpretationlocale de la Vierge, it
faut se souvenir qu'elle a Wte &tudiheet exccutde en fonction de
la place qu'elle occupe dans cette chapelle. Elle veut en outre
traduire la maternelle parole : Venez prier au pied de cet autel.
Placle A l'angle d'une ogive, la Vierge regarde la porte
d'entree. Souriante, elle accueille L'dme inquiate, souffrante et
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peut-6tre ddsesp&r6e. La main gauche de la statue indique L'autel. a Je ne suis que L'intermddiaire, semble-t-eUe redire, n'oubliez pas que le Maltre est 1. II vous attend.
A l'exp6rience, la ehapelle rdpond aux vweux poursuivis :
Otablir ici un sanctuaire de meditations et de pribres. La realisation de Toulouse s'avdre heureuse : elle fait honneur & tous
ses artisans.
9 avril. Annonciation. - Dans le monde entier, g6udreusement, les Filles de Monsieur Vincent renouvellent aujourd'hui
leurs voeux annuels et consacrent leurs activites au service de
Notre-Seigneur. Dans l'ardeur de Jeur volontd courageuse, elles
s'immolent suivant 1'esprit et les enseignements de saint Vincent. Les consolations du Seigneur, assuries et triomphantes, ne
peuvent leur faire perdre de vue les realites de ce sacrifice
joyeux A la suite du maltre, a rendu obbissant jusqu'b la mort
et A la mort de la croix ,. C'esl ce que dit heureusement un
sonnet de M. Joseph Euzet, remis comme souvenir de retraite,
19-25 novembre 1918. A I'HOpital francais de Smyrne.
Consdcration : Je suis cloue A la Croix avec Jesus-Christ
(saint Paul).
0 Jesus, ce beau jour que ta grdce illumine
Sera suivi de bien penibles lendemains ;
Mais, que me font d moi, tons les plaisirs humains ?
J'aime mieux savourer tes angoisses divines.
Mon front 4prouvera la rigueur des 4pines.
La morsure des clous fera saigner mes mains ;
Mes pieds se heurteront au.r cailloux des chemins.
La lance dans mon cePur mettra sa pointe fine.
Et pourtant, malgrO tout, je ne regrette pas
Le sacrifice entier que je fais de moi-mdme
Pour suivre sans retour la trace de tes pas.
Et c'est d'un cwur joyeux, 6 bon Maitre que j'aime,
Qu'en ce jour oil j'entends l'appel doux de ta voix.
Je viens pour me clouer vivante sur la croix.
9 avril. - Une circulaire du TrBs Honord PNre Slattery,
adressde aux Visiteurs, transmet la r6ponse de la Congregation
des Religieux, A une demande de l'Assemblde g6ndrale (Cf. Annales, t. 119-120, p. 481). Ce texte a Wtd reproduit dans divers
Bulletins provinciaux de la Congregation ; d'autres se sont content6s d'en indiquer le sens et d'en fournir la conclusion. Pour
une objective information, voici in extenso, le texte de cette
circulaire du TrBs Honord PBre a Messieurs les Visiteurs.
Paris, le 9 avril 1956.
Monsieur le Visiteur,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
J'ai fait connaitre au Saint-Si'ge la decision de la derniere
Assemblde gn~arale concernant le transfert & Rome de la Curie
gdn6ralice. S.E. le Cardinal Valerio Valeri, prdfet de la S.C. des
Religieux, m'a rdpondu d ce sujet par une lettre en date du
9 mars, qui m'est parvenue ces jours derniers. Je doji a la
Compagnie de lui faire connaitre la teneur intdgrale de ce document :
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Rome, le 9 mars 1956.
Tres Honore Pere,
Cette S. Congregation doit toujours rdpondre d votre lettre
du 10 octobre dernier, concernant la ddcision prise par votre
derniere Assemblde gdenrale de transfdrer t Rome la Maison
Gendralice.
II est d'abord evident qu'ici it n'est pas question de votre
attachement ni de celui des membres de votre Congrdgation d
Home, attachement qui a toujours dtd trbs profond et sincere,
et motif pour nous d'une vive consolation.
La difficult6 natt seulement du fait que l'Assemblde ge~irate, pres de laquelle reside l'autorite supreme, ait decided I
transfert.
L'attitude du Saint-Siege a ce propos est bien connue, il x,
demande jamais que les Curies gnd6ralices viennent s'etablir A
Rome. II lui est, cependant, difficile de ne pas donner son aopfrobation lorsque les Assembldes gdenrales le demandent etesmemes.
Toutefois. tenant compte des circonstances actuelles, cette
S. Congregation est d'avis de differer pour le moment L'exdcution
de la decision prise par votre Assemblee.
Veuille: aygrer, mon Tres Honord Pere, l'assurance de mot
religieur devouement en Notre-Seigneur.
Valerio. Card. VALERI,
Prdfet.
Je rous serai reconnaissant, monsieur le Visiteur, de vouloir bien faire connaitre celte lettre d tous les confreres de votre
province.
Veuillez agreer, cher monsieur le Visiteur, I'assurance de
mes sentiments tout dWvouds en Notre-Seigneur.
William M. SLATrERY,

i.p.d.l.m.,
Sup. G6n.
14 avril. - En ia Prinatiale de Bordeaux, M1gr I'Archev6que Paul Richaud fait celdbrer ce matin un service pour le
repos de l'Ame de Mgr Jean-Joseph-Georges Deymier. Ce cher
confrere, expulsd de Chine, et canoniquement archeveque de
Hangchow, avait tenu a consacrer ses possibilits de ministere
en son pays natal. Accueilli avec gratitude par l'archeveque de
Bordeaux, celui-ci ne fut pas le moins attriste par ce deuil
inopind et tint a le montrer dans quelques lignes de la Semaine
Religieuse de Bordeaux du 6 avril 1956.
Nous recommandons aux pri-res du diocese Mgr JeanJoseph-Georges Deymier, archevdque d'Hangchow, frappe d'une
grave congestion pulmonaire au matin de Pdques, et decdde, as
petit jour, le lendemain (2 avril 1956).
Ce n'est pas seulement une vraie douleur pour la Congregation des Prdtres de la Mission dont le vnedrd defunt etait
I'une des gloires marqudes par la persecution, et nous exprimons
au Tres Honore PTre, Superieur gendral des Lazaristes, au R.P.
Provincial,au R.P. Supdrieur de la maison du Bouscat, et a tous
ses confreres nos condoldances les plus 6mues. Mais c'est un vrai
deuil pour le diocese de Bordeaux, auquel Mgr Deymier appartenait par son origine et sa famille et dans lequel ii etait vent:
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se fixer lorsqu'il ful e.xpuld de Chine par la persecution com-

,nuniste.

Jean-Joseph-Georges Deymier 6taii na d Lorette, tout pros
dl Saint-Michel-Lapujade,ce sanctuaire de la Vie-ge qu'il affectionnait fideltment, le 13 fevrier 1886, dans une famille particulierement chritienne d qui Nous prdsentons nos plus vives
condolcances, et qui a donn6, tI'Eylise et d la Congregation des
Pretres de la Mission, un autre fils, le R.P. Joseph Deymier,
actuellementt provincial en Turquie, apres avoir 0t6 Provincial
dans la mission mirme de Monseigneur, et comme lui longtemps
enprisonnte et chass6 par l'actuel gouvernement de Chine.
Noire jeune compatriote fit ses etudcs secondaires au Ber'cau de Saint-Vincent de Paul, dans les Landes, et entra le 4 septcmbre 1904 dans la Congrigation de la Mission, dite des Lazaristes, a Dax, oi il fit ses etudes de philosophie et de thdologie.
II fit profession par ses cwux en 1909, apres avoir termin6 son
service militaire,it fut ordonn, prdtre, le 14 juillet 1912 (d Dax,
par Mgr de Cormont).
M. Deymier fut envoye par ses supdrieurs en Chine, dans
le Vicariat apostolique d'Hangchow. Il y fut professeur, puis
procureur de la Mission, tout en continuant ses activitds de missionnaire dans tout le territoire du Vicariat.
Quand Mgr Faveau donna sa dWmission, le choix du SaintSibge se porta, pour lui succeder, sur Mgr Deymier, dont on avait
particulierement remarqud les qualites d'ap6tre zd16 et de sage
administrateur.C'est alors qu'il fut promu edvque titulaire de
Diopolis et vicaire apostolique d'Hangchow. (Sacr d Hangchow
le 30 imai 1937 par Mgr Faveau, qu'assistaient deux autres dv6ques ta-aristes, Mgr lou et Mgr Defebvre. Voir Annales, t. 102,
pp. 760-761 ; 959-964). Ce vicariat ayant edl drige en archevechd,
.Mgr Deymier en devint I'archevdque en 1946.
Apr's de longs mois d'un intcrnement tirs pinible, non seulement par l'isolement absolu et de cruelles privations, mais par
les interrogatoires nombreux, interminables et retors qu'il dut
subir, Myr Deymier fut expulsd de Chine par les communistes
en 1952. (Voir dans les Annales, t. 117 (1952), pp. 450-465, des
pages remarquables de Mgr Deymier : Hangchow : quelques
notes sur le regime communiste dans 1'archidiocese.) La maladie
Ic guettait apres l'dpuisement. II vint se fixer a la maison des
Lazaristes, au Bouscat, en 1953, heureux de retrouver avec l'air
natal beaucoup d'amitids qui, cependant, ne lui faisaient pas oublier son cher diocese, dans lequel it espdrait bien revenir un
;our.
C'dtait pour le vndErd prdlat une torture de tous les instants
d'etre privd de toutes relations avec ses pretres et ses chrdtiens. Avec quelle dmotion il accueillait celles qui pouvaient lui
etre transmises bien rarement et trWs parcimonieuses par quelque voie indirecte !
Aussi les Bordelais ont-ils eu a cewur d'entourer d'un affectueux respect celui des leurs en qui ils saluaient un authentique
confesseur de la Foi. Si quelqu'un se hasardait& plaider devant
lui en faveur du rigime qui l'avait persdcutd, it remettait les
choses au point avec une calme indignation, apportant par un
r6cit tres circonstanci la preuve de fourberies dont ii avait dtd
victime et soulignant nettement le caractare anti-religieux des
mesures prises en.Chine contre les catholiques.
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On ~lait imlpressionne par la gravitW surnaturelle qui se ddgageait de toute sa personne. On appreciait I'exquise bont6 et
I'ctreme ddlicatesse dont ii ne se ddpartissait jamais. On devinait bien tite chez lui, avec une intelligence tres vice une vod'autant plus inergique qu'on le sentait completement
lonto
detachd de lui-imneime.
Nous arions Wtd heureux de tromper son inaction pastorale
en lui faisant partager,dans le diocese, la charge des cdremonies et des confirmations. Dans toutes les paroisses et dans
toutes les communautes oil ii s'est rcndu, tous ont etd edifies par
sa pi:td et par sa simplicitd. Archeveque, prdtres et fiddles, nous
pouvons lui demeurer profonddment reconnaissants, non seulement pour les services rendus, mais pour toutes les grdces qu'il
a repandues chez nous. Le diocese de Bordeaux peut etre fier
d'aroir donne d I'Eglise un missionnaire aussi h6roique, et se
f[liciter d'acoir bdndficid, durant des annees trop courtes, du
dernier ministere de ce digne et vaillant Archeveque.
En priant pour Mgr Deymier, nous prierons pour son diocese qu'il laisse orphelin en plein dans l'dpreuve ; nous prierons
pour ses confreres et pour tous ceux qu'il aimait. Dieu est venu
le chercher an jour de la Resurrection du Sauveur... N'dtait-ce
pas pour le faire participer, sans plus tarder, au triomphe du
Christ. dont il avait td I'apdtre infatigable et le tdmoin inconfusible ?
Au cours du Service fun6bre du 14 avril 1956. en la majestueuse cathedrale Saint-Andrd, Mgr Richaud, archevgque de
Bordeaux et e6vque de Bazas, prit la parole et souligna les sentiments qu'il eprouvait. II traduisit la respectueuse v6neration
conserv6e h I'endroit de ce v'dnrable et gen6reux missionnaire
Mgr Georges Deymier, inhum4 i Dax dans ie cimetibre de NotreDame du Pouy.
Mes Rdvdrends Peres,
Mes Snurs,
Mes bien chers freres,
Je n'ai pas besoin d'exprimer longuement l'dmotion avee laquelle je viens de cedlbrer le Saint-Sacrifice de la messe pour
le repos de l'ime de Mgr Jean-Joseph-Georges Deymier, et avec
loquelle vous y avez tous participd, lM, dans cette cathAdrale oil
la plupart d'entre vous l'ont vu, pour la dernire fois, tout prbs
de cet autel que je consacraisle jeudi 22 mars, dans cette haute
stalle oil se profilait sa.silhouette hidratique et ddij marquie
par la maladie et l'dpuisement.
Je sais qu'apres la longue cedrmonie a laquelle, dans son
incomparable ddlicatesse, il avait tenu d assister malgr6 sa fatigue. je lui ai dit qu'en ddposant dans la cavitd de marbre les
reliques des martyrs des premiers dges de I'Eglise, je n'avais pas
manqud de songer a ceux qui souffrent et meurent pour la Foi.
& I'heure pr6sente, en Chine et en Asie, et que sa prdsence ddifiante avait donnd a nos rites somptueux la valeur et la signification des sanglants tdmoignages rendus au Christ sous les premieres pers6cutions.
A-t-il durant les libations d'huile sainte rdpandues sur notre
nouvel autel et durant que l'encens s'y consumait en cinq colonnes de fumdes odorantes s'6levant vers le ciel, renouveld son
propre holocauste et l'a-t-il offert silencieusement pour son cher
diocese d'Hangchow et pour les chritient4s de Chine ?
Toujours est-il qu'au saint jour de Pdques. en la fete de la
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venu chercher son bon ouvrier et, nous ne pouvons en douter,
pour se Adler de lui donner la rdcompense bien meritds par ceux
qui out fait connaitre son nom, n'en out pas rougi et ont meme
souffert pour le defendre.
Je n'ai pas d rappeler 4 nouveau ce que fut la carridre religieuse et la vie missionnaire du vindrd dqfunt. Tous connaissent
sa iodestie, son effacement. Dans un rapport que j'ai eu sous
les yeux et oil ii faisait l'expose de la situation et des epreuves
de son diocese. Mgr Deymier s'est refusd a narrer en ddtail ce
qui le concernait,se conlentant de noter : " II faudrail des pages
pour decrire toutes les humiliations et acanies subies dans ces
huit mois (les huit mois de sa rdclusion au secret, dans sa chambre, a cause de sa grave maladie), Dieu, se contentait-il d'ajouter, saura en tirer la gloire de son Eglise. ,
Nous reconnaissons-ld le vrai fits de Saint-Vincent de Paul.
Formn au sdnminaire et au noviciat des Lazaristes de Dax, pros
duquel il repose suicant son desir, missionnaire depuis plus de
quarante ans dans la province de Chekiang, vicaire apostolique
en 1936, pour connaitre tout de suite la tourmente de la guerre
japonaise, et succidant alors au vieuz et trcs vendrable Mgr Favenu. dimissionnaire,qui mourut d quatre-vingt-dix ans, apres
soixante-trois ans passes en Chine, Mgr Deymier fut le premier
archeveque dl'angehowu, quand ce vicariat apostolique fut drige
en sibge mitropolitain.
Done, fondateur d'une Eglise : premiere couronne pour rdcofmpenser les efforts et les sacrifices d'un missionnaire !... Hdlas cre fut pour recevoir trIs rite la seconde couronne du missionnaire : celle de la persecution !
MIr Deymier a td laI victime de la persecution sournoise,
fourbe. ealomniatrice, tonjours ppuisante, quand elle n'est pas
immi 'diatement mortelle, des communistes.
A ce moment-lh. quel 0tait I'etat de la Chrdtientd qu'il avait
organiti;e ? Dir-sept missionnaires europdens. quarante et un
prctres clinois. ringt et une religieuses europdennes, soixantedir-n''uf reliqieuses chinoises ; un grand nombre d'dcoles paroissiales rt cantehistiques. cinq dcoles moyennes arec six cent dir
ri,e. douze fPoles primaires supdrieures avec deux mille edlres ; du.r hdpitaux arec dquipement moderne, une vinqtaine de
dislpensaires : rinqt-deux dglises, une centaine de chapelles, deux
cents licur de rdunions et de catlchismes.
Je cite res chiffres pour prouver & ceux qui sont insuffisamment renseignes. que nos missionnaires n'ont pas fait auvre de
colonialisme piisqu'ils out laisse une telle place au clergd et aux
relifieises indigqnes ; qu'ils n'ont pas ndgligd l'wuvre de I'enun degre assez supdrieur ; qu'ils ont prasvienemernt. inenJe
tiquj
des mithodes d'apostolat, que nous ne faisons maintenant
qu'adopter en France.
Quels sont les rdsultats de l'dvang6lisationde Mgr Deymier?
Une chritiente et un clergC qui demeurent encore presque totaIcment fiddles, en ddpit de toutes les spoliations, de tons les
larvaes de cerveaux, de toutes les incarcdrations, de toutes les
menaces, j'en ai pour preuve cette lettre revue par Mgr Deymier,
alors qu'il dtait ddja au Bouscat, et ecrite par I'un de ses jeunes
chrNtiens :
, Le 18 aott. dans une dglise de cette ville, plus de deux
mille enfants Jtaient rdunis pour assister d la messe de Mgr N...
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un :i,:que chinois). Parmi cu.r cent quatrc-cinyt-dix-sept fai.sailent l'ur premibre communion. Moi aussi, avec d'autres jeuims. nous conduisions ces petits et nous avons reCu avec eux la
Sainte Eucharistie. C'est que, depuis que vous nous avez quittls,
chaquc dimanche je fais le catc/hisme a ces petits amis... Certainiencil. je me souricns de ros instructions ! C'est conmme si
rous me parliez maintenant : j'cntcnds bien distinctement votre
roi:r '! Vons derc:z tre un petit apdtre... . nous savons que le
miwndr' etier a les yeux str nous. Je me souriens que, I'an dertiicr. I/.orsqlu j'iY(tis seul. en surveillance dans ma chambre, ma
runstt.olaionl
, ina force Jtaient dans cctte penste : o L'humanite
Sulti,
r, nouis contcimple et espere... n On n'a dit que vous ire:
hiicalt roir Notre Saint-Pr le
e Pape. Veuillez nous rappeler &
s'in s.iur•enir at lui dire que nous restons ses enfants et que nous
r,,,uus as.sutmer la mission nourelle de cette nourelle Are :

portrr rctte nourelle croix. Nous roulons ,'tre les enfants d'une
Eilise,floricuse. Jamais nous ne nous separerons de notre PWre.
Nous roulons iayer du pri.x de notre vie notre fidelitM au PNre
'ommuiin. Chaqa maitin vos brebis s'apprdtent au sacrifice et
rous itrilent ii les offrir i Dicu pendant votre messe. Nous
'-s'perons que cr sacrifice, offert pour notre Pasteur, nous obtiendra de noinbreuses frtices, et surtout le courage. Arec respect, je

souhaite aI pair aj Votre Excellence.
,
Mas frPres. n'arez-rous pas, dans ces ligncs, senti vibrer la
foi et les accents des premiers chretiens ? Pouvais-je prononcer
doe J.r DIymiier plus bel tloge qu'en vous faisant entendre la
rir

rlo .s-

esnfants ?

C'est ccpendant sur ses paroles h Lui. le Prrlat, I'Ap4tre,
mort ders suites de ses souffrances phytsiques et de la torture
morale de son cxit, (que je veux rous laisser.Cet homme, ce Franeais. ce Pr•rtire de la Mission. cet Cedque, que l'on a enferine,
e.rpulsi- parce qu'il avait institu la Leginn de Marie, et parce
qu'il s'e refusait a constituer une eqlise inddpendante du Pape.
lorsqu un ronnunisto forcen lui demanda : ,t Pourquoi avezcous quittd rotre pays ? Qui tons a cnroyd ici ? n n'eit que
cItte riposte rapportee par lui-mmne dans un sermon prononed
clhe: nous, a Bommes : , Pour toute rdponse, je lui citai la parole du Christ : , Allez instruire et baptiser ,, et le communiste
l'ayant regardd arec colare, ne sut que lui rdpondre.
Nous inclinant derant cette mdmoire bdnie, et devant le
denil de sa digne famille, de sa chbre Congrdgation, des Filles
de la Charitt qui ont eu I'insigne grice de recevoir son dernier
soupir. comme j'eus celle de prier pris de son chevet d'agonisant,
derant le deuil de ses amis et de ses compatriotes et songeant
surtout a la douleur des pretres et des fiddles heroiques de son
diocise. nous aurons, nohus, une reponse, je l'emprunte a I'un de
ses confreres qui a traraillV durant de longues annnes dans sa
mission et sons ses ordres et qui, apprenant sa mort, ecrivait :
, J'aime croire que, du haut de la Mission du Ciel, Mgr Deymier protegera efficacement ceux qui constituaient le troupeau
confid d sa houlette. Ne pensez-vous pas qu'il est consolant de
savoir un large groupement de bons et fid.les serviteurs, rdunis
dans la Maison du Maitre de la Vigne et de se representer leur
immense pouvoir d'intercession en faveur de ceux qui g.missent dans l'Eglise du Silence ? n
Amen !

-

53 -

22 acril. - A Paris, dans l'antique cathddrale Notre-Dame,
coUf1ien4le en 1163, une exceptionnelle ordination sacerdotale
riunit une compacte assistance. Lors de ces dernieres semaines,
le deroulement des dv6nements d'Algdrie contraint i des convocations militaires, notammnent des cadres de sous-officiers et
parmni eux sont des seminaristes qui vont achever leur temps de
stiminaires. Devant de teiles exigences de la situation pr6sente,
numbre de diocbses devancent de quelque huit semaines, quelques-unes de leurs ordinations sacerdotales de fin d'annee.
Ainsi, h Paris, en ce troisieme dimanche d'apres Piques. a
17 heures, le cardinal Feltin confere la pretrise A dix-huit diaores. A seize cleres du clereg diorcsain, sont adjoints un Dominicain et un Lazariste, le Frere Jean-Baptiste Chevallier. Vivenient ineadee et sobrement commentde par M. Couidreati. 'ordination s'achexe a 19 heures et demie : plus de deux cents pretres ont tenu b imposer les mains i cette couronne des ordinands,
rassembles autour de l'autel dresse,comme en maintes circonstances, a la croisde du transept. Plus proche de l'assistance, la
rClrmonie se deroule entre les admirables verrieres dont quelques vestiges sont 1• depuis le xule si4cle, formant audacieusement une ouverture colorde de dix-huit i••4tres de haut sur
treize de large. Dans ce cadre et au milieu de souvenirs faciles
a evoquer, la priere monte plus ais6ment. et les thbmes de m4ditation ne manquent pas sous de telles vottes, qui ont vu passer
des gendrations, et parmi elles la ferveur de notre pere. saint
Vincent de Paul.
30 avril. - A Beyrouth, dans le quartier Sioufi, le President
de la Rdpuhlique Libanaise, M. Camille Cbamoun, inaugure
1Ecole Camille N. Chamoun, et rend visite i I'Orphelinat SaintJoseph. Sur cette double c4rdmonie, voici les quelques lignes
que lui consacre la presse locale :
( Depuis que les Peres Lazaristes et les Filles de la Charite out posd la premi4re pierre des vastes bdtiments qui abritent 4 Sioufi, la nouvelle Maison Centrale, le printemps n'est
plus sculement pour cu. la saison des fleurs. Chaque ann6e,
cette mame dpoque ramene chez eux leurs amis, pour celdbrer
une nouelle inauguration.Ce fut d'abord celle de I'dglise NotreDame de la 3fdaille Miraculeuse. L'anne suivante, c'6tait la benediction et I'installation de ia grande cloche baptisde c WilliamMarie ,. Lundi dernier. une nouvelle rdalisation est venue
s'ajouter a leur actif : 'Ecole C.N. Chamoun, cride en vue d'as•urer gratuitement I'enseiqnement primaire a pros de mille
edlres.
Dans l'aprfs-midi de ce lundi, sur le parvis de Notre-Dame
de la Medaille Miraculeuse oit avait dte montEe la tribune officielle, on pouvait voir autour du president Chamoun, M. Abdallah Yafi, president du Conseil. M. Georges Karam, ministre des
Finances, S.E. Mgr Joseph Beltrami, nonce apostolique, S.E.
M. Louis Rochd, ambassadeur de France de nombreux prelats
catholiques, de hauts fonctionnaires et des directeurs d'dtablissements scolaires. De meme dans la grande cour, pavoisee auz
couleurs libanaises, pontificales et francaises, un essaim de
Filles de la Charitd qu'entouraient des centaines d'dl4ves.
Le chef de l'Etat est accueilli par un chant execute par un
groupe de jeunes filles de la Maison Centrale, puis le R.P. Rivals, visiteur des Lazaristes, prononce une allocution pour soufaiter la bienvenue d M. Camille Chamoun et expliquer le but
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pour icqu~cl arait;te fondie I'rcole que le prtsident, dont ele
porte le 1o0, Va tout a !'heure inaugurer en rompant le ruban
symbolique qui en barrait I'acces.
Une fois terminI le discours du R.P. Rivals, quatre belles
jeuncs filles s'acancent et prvsrntent des gerbes de fleurs au
presidcnt 'e la IRpublique. M. Chamoun se fait alors remettre
par son chlof de cabinet un derin ; it en retire les insignes d'offi,-ier de I'Ordre du Cedre qu'il epingle sur la poitrine du R.P.
Visiteur, opris lui aoir adressi des paroles de circonstance.
Le Icste du Chef de I'Etat est accueilli par des applaudissements
prou'lton(;s.

Ce fut rnsuite la ceremonie d'inauguration de la nouvelle
ýcolc ct la risite des locaux. De vastes pibces, tout de neuf meu-

bi,'-.s dorpuis les qrands tableaux noirs jusqu'aux banes tr's
v-wofortlbl's 'ui inritent an travail. Partout de la Ilmiere, de
la fraichr'r, et une rue idale sur la rille.

Pour le rhampagfne d'honneur, ii faut aller jusqu'd la ter-

ro.ssxe. La fanfare, nichee au haut de la tour. lance des notes

joyil-uss pour ffter fl'enement du jour.
Le President Chainoun hb 'Orphelinat Saint-Joseph
Dans Iaprvs-midi d'hier (30 avril 1956), le Prdsident Chamoun a rendu risite a I'Orphelinat Saint-Joseph, dirigd par les
Filles de la ChoritW et nouvellement installi sur l'emplacement
de 'nancien camp Sarrail.
La, s.os la direction d'excellents moniteurs, trois cents jeunes apprentis, dont cent vinft-huit prdsentds par le minist're
des Affaires sociales. sont affectis selon leur penchant aux ateliers fld'-hpnistfrie, de ferronerie. de couture et de cordonnerie.
Ces irunes orphelins. qui recoirent aussi I'enseignement primaire jusqu'an certificat d'etudes, quittent l'institution vers
I'rqe, dr dir-huit ans suffisamment armds pour gagner honntement lcur rie.
Le Prisident de la RIepuhlique, accompagne des dirigeants
d Il'institution, a risite tons les ateliers. II s'est arretd plus lon9temps o relui de 1i'dbnisterie. oih l'on pouvait admirer des rdalisationl
du meilleur goit. Un jeune apprenti a offert au chef de
'Etnft une hclle holte i) ciqarettes en bois avec des motifs de
firuamre artistiquement executes.
A l'issue de sa tourne. le president Chamoun a erprimd an
H1.P. Rirals, risiteur des Laaristes, et a la Rdr. Mere Charles,
.'tuprieurr de l'Orphelinat, sa vive satisfaction pour la contribution de ftur congrdgation au reltrement de la classe laboriruse au Liban.
I" mai. - Par la voie a6rienne, M. Zimmerman arrive aux
Ettak-Inis )our prendre part. en la fite de I'Ascension, le 10
mai prochain, aux solennit6s du eentenaire de I'Universitd Lazariste de Niagara. 11 constatera, avec plaisir, les progrbs r6aliQds par la reente (i-ole apostolique ouverte. il y a quelques
miois. aux nortes de Chicago. sa patrie. et qu'a genereusement
dot6e un illustre bienfaiteur de la province, M. Arthur Schmitt.
Comme on le sait, des le d6but de juillet 1955, une heurouie nouvxllP parcourut la province occidentale des EtatsUnis : on allait ouvrir une autre 6cole apostolique. Le 19 juin
pr6r6dent, au sud-ouest de Chicago. a Lemont, I'Institut technique Fournier avait ferm6 ses portes et clot ses activit6s. Sans
tarder. sur la fin du mois, deux lazaristes se rendaient a pied
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d'oauvre, pour preparer, dans les deux mois, !'ouverture de
'EIcole projetee et liberalement offerte par M. Arthur Schmitt,
prdsident de I'American Phenolic Corporation.
L'Institut Fournier remonte a 1929, quand les Peres de
Saint-Viateur construisirent l leur noviciat.
Un tel nom devail conserver le souvenir du premier Visiteur des Clercs de Saint-Viateur aux Etats-Unis. Apres quelque
dix ans, le Noviciat fut ferm6 par suite de revers financiers :
bitiiments et terrains furent achetes par M. Schmitt afin d'y dtablir pour I'armde une dcole secondaire privde. L'Institution ouvrit en f6vrier 1943. C'etait alors la guerre. Pour une duree de
deux ans. des jeunes de dix-huit ans suivaient 1 des cours
pour les besoins du service militaire. A partir de 1947. I'Ecole
fut progressiverent transformee en College, qui se d6veloppa
rapidement. Lorsque l'Institut Fournier devint Ecole technique,
il comprenait un seul bitiment renfermant dortoir, chapelle,
classe, laboratoires et bibliotheque. En juillet 1945, un 6l6mentaire atelier et une menuiser': furent entrepris et prets en fevrier 1946. Un autre pavilion s'achevait au debut de 1948. Un
batiment de classes et des laboratoires completerent l'equipement de la maison, sur la fin du premier semestre de l'ann6e
scolaire 1948-1949. Enfin, un sixieme pavilion offrit une vaste
salle d'exercices militaires, un manege, qui comporte une salle
pour baskett et un autre local pour les recrdations. La propridtE, de trois mille quatre cents acres (pres de mille quatre
cents hectares', renferme une ferme, mais les quatorze maisonnettes pour le corps professoral laTque res.trent en dehors de
la donation. Placee devant les deux bitisses de 1'Ecole, et separbe
de la route d'acees par une pike d'eau, la vaste maison en
pierre de M. Schmitt complete magnifiquement la donation...
Le 19 juin 1955, les cours de l'Institut Fournier se cl6turaient done par les traditionnels examens. Les laboratoires et
leur c;quiienient technique furent sans retard vendus A divers
Colliges. Le 1" juillet 1955, arrivaient IM. Carl Schulte, sup6rieur du Seminaire Saint-Vincent. Institut Fournier,et M. Louis
Derbes, prefet de discipline. Peu apros. M. Thomas Barret leur
etait adjoint en qualit6 d'econome et de directeur spirituel.
L'lnstitut Fournier allait servir d'Ecole apostolique pour les
enfants de la partie septentrionale du Centre-Ouest des EtatsUnis. On rassemblerait ici les 61lves qui, originaires de la r6gion
de Chicago, se trouvaient d6ja inscrits au Coll6ge Saint-Vincent
de Cape Girardeau.
Le 24 juillet eut lieu la prise de possession de la maison,
en presence des amis et families des clercs de Perryville et des
apostoliques de Cape Girardeau et de Lemont. En la salle de
gymnastique. la journýe commenca par une grand'messe chantee par le premier sup6rieur. M. Schulte. Le chceur des seminaristes etait sous la direction de M. Barrett. M. Comerford
O'Malley, President de I'Universitd de Paul a Chicago, adressa
quelques paroles senties sur le theme 6vang6lique : la moisson est abondante, les ouvriers sent peu nombreuz.
C'est pour les Etats d'Illinois, du Michigan, du Wisconsin,
de l'Indiana que s'ouvre cette maison afin qu'h 1'6cole de saint
Vincent de Paul surgissent d'autres de ses fils. Sur le sol amricain, en 1818, quarante ans apres la proclamation de I'Ind6pendance. les enfants de Monsieur Vincent 6taient Mtablis 4 Perryville 'Sainte-Marie des Barrens); de lM, par Rtapes, ils ont
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rayonn6 vers New-York, h I'est, vers la Louisiane, au sud, et
jusqu'en Californie, A I'ouest. Grace t M. Arthur Schmitt, un
nouveau foyer d'expansion est possible. Que la benediction de
Dieu accomnpa.ine eet autre centre d'apostolat et en fasse surgir
des uuriers geztnreux et nombreux !...
Pr·js
de trois cents personnes assistaient I la cer6monie ;
h leur t1te. comme de juste, M. Schmitt, fondateur et insigne
bienfaiteur de la maison.
DWs a\ant I'ouverture des classes (le 5 septembre 1955, a\ec
trente-six elý\es), la chapelle du nouveau seminaire vit une ordination. dis le 6 aobt prce6dent. Le Lazariste, Mgr Charles
Quinn. ý;lque de Yukiang (Chine), confera le diaconat a deux
cleres lazaristes. professeurs h l'Ecole Sup4rieure de Paul. Et
ces deux nou\eaux diacres, Behm et Discon, furent, le lendemain. ordonnds prctres par le meme Mgr Quinn, mais dans
1'dClise Saint-Vincent de Paul i Chicago. M. Zimmerman, rdcemment tlu assistant gendral. avait dirig6 la retraite preparatoire
i ces ordinations.
I.a proviiice des Etats-Unis occidentaux possede done actuellenent trois Ecoles apostoliques : Cape Girardeau, Lemont et
Montcbcllo : trois foyers pour les vocations apostoliques, A la
suite et dans l'esprit de saint Vincent de Paul.
Signalons qu'h Lemont, les services pour la cuisine et Fentretien de la maison sont confi6s au devouement des Soeurs Jos&phines. oommunautO mexicaine, fondee le 19 septembre 1872.
par le Lazariste M. Jose-Maria Villaseca et definitivement approuvies le 27 fNvrier 1920. A l'origine, cette Communaut6 s'employa ý suppleer les Filles de la CharitC, expulsles en 1874 par
la Revolution mexicaine (Annales, t. 40, pp. 165-258). L'on sait
que la cornette a fait sa r*apparition au Mexique en 1945. ainsi
que I'ont not6 les Annales. t. 1, pp. 62-63, 213, et t. 1117. p. 29t.
no mnai. - En cette fite de I'Ascension de Notre-Seigneur.
ie Centre des (EOures, 67. rue de Sevres, a, depuis plusieurs
mois. projetU et organise une manifestation, un pelerinage qui
veulent marquer le cent cinquantieme anniversaire de la naissance de sainte Catherine Labour&. Moutiers-Saint-Jean doit son
origine h l'une de nos plus antiques abbayes. celle de RWane :
fondation du saint abbe Jean, mort le 28 janvier 525... ! Plus de
onze siecles apres, saint Vincent de Paul, en ce mmme MoutiersSaint-Jean. eut comme grand ami. un des abbes commendataires. Rochechouart de Chandenier, qui y mourut, A quatrevin~.s ans. le 18 mai 1710. C'est t leurs deux devouements que
Ion doit l'hospice charitable de Moutiers-Saint-Jean. confie aux
Sorurs de la CharitP. ainsi que le rapportent toutes les vies de
saint Vincent...
A moins de trois kilombtres de Moutiers, A Fain-les-Movtiers, naquit, le 2 mai 1806, Ctaherine Laboure...
De cette journ*e du pilerinage (10 mai 1956), la plume de
M. Jean Gonthier 6voque heureusement I'atmosphere et le deroulement des cer6monies, en ces quelques heures : chez sainte
Catherine LabourS.
De I'le-de-France, de la Champagne, de l'Auvergne, du
Lyonnais. du Nirernais et surtout de la Bourgogne, en ce matin
de l'Asccnsion 1956. des autocars roulent simultandment vers un
mime point : Fain-les-Moutiers. La convergence de ces gros
vhireles arprs le petit rillage e la C6te-d'Or est comme la
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traduction materielle de l'attraction spirituelle qu'ererce cet
humble coin de France, en cette journme commnemorative du
cent ciinquantiemne anniversaire de sainte Catherine Laboure.
C'est pour feter sur place l'heureuse Voyante de l'lmnaculde
que des centaines et des centaines d'Enfants de Marie ont pris
la route ce matin. Et cous pensec bien que les Filles de la
Charit" rivalisent en nombre acec elles ! Est-ce que vous avez
rtu quelquefois une grande manifestation religieuse oi. it n'y
eii pas une cornette ? Et aujourd'hui, cent cinquantiwme anniversair" ede la naissance de St~ur Catherine, c'est bien normal
qu'elles soient h1, les cornettes, les braces cornettes ! Et ily en a,
je cous le qarantis ! Mais je n'ai pas pris la peine de les compter...
Attendez... ii y a mieux encore. La porte massive du 140 de la rue
du Bac s'est, ce matin, ouverte, - sans grincer, je cros, pour laisser s'enrol'r vers Fain-les-Moutiers. seize " petits
bonnett-s , seize novices dans le costume que porta, ii y a cent
ringt-six ans, Catherine Labourd. Et elles sent bien d lear place,
fin ce jour. les seize Petites Steurs. Et elles rayonnent ! Et elles...
Chut . n'allons pas plus rite que les autocars ! Vous verrez tout
r I'hcire.

Prenant la tete de la procession motorisee qui s'dchelonne
des routes de Paris jusqua' celUCe de Fain-les-Moutiers, un petit
car emporte le Tres Bonord PNre, M. Contassot, M. Knapik,
1. le Visiteur, M. Bizact, M. Meyer, Visiteur d'Allemyane
M3.C'obaluzier, M. C•sa, M. Lloret, deux Etudiants et deux Freres
Coadjuteurs. Ainsi la famille mariale et les deux families de
saint Vincent cont pouvoir. ensemble, remerci•r le Bon Dieu
d'aroir donni au monde. il y a-cent cinquantp ans, la petite fille
qti sv''ra la Mcssagire de Notre-Dame.
Ai-je besoiji de ro,' dire que initiative d'un tel rassemblemtentt ,ariai et rintt aliepn au rillage de sainte Catherine
revienta

M. ilenrion ? li y a lonytemps tidej

qu'il nous a donni

des preuves de ses talents d'oryanisateur.Et aujourd'hui comme
toujours, il n'a rien laissd an hasard. Tenez, un petit detail en
passant; je tous en donnerai peut-etre d'autres par la suite, on
verra. Au depart de la rue de Sevres, chacun de nous regut une
feuille polycopiee sur laquelle 0taient signalds les principaux
points interessants du long itindraire. Ainsi nous pouvons, au
passage, saluer acec plus d'attention des lieux oih pendant si
longtemps se ddvouerent nos confreres : Sens, avec sa belle cathddrale ; Auxerre dont I'antique silhouette lance vers le ciel de si
dligants clochers. Nous dedions aussi un petit salut & Joigny
dont M. et Mine de Gondi furent les a hauts et puissants Seigneurs ,.Dans le lointain, a travers la dichirure de deux collines, nos yeux apercoivent V&elay que, entre parentheses,
l'organisateurde la journde avait prevu comme lieu de rassemblement si la pluie avait persist6. Car le ciel de l'Yonne ne
manqua pas de nous binir un peun sans nous empdcher de trouver
beaux ces paysages de France sons la parure verte du printemps.
Vaillamment, le car nous hisse sur les premiers rebords du
plateau bourguignon aux pittoresque villages. Et apres cinq
heures de route, voici Moutiers-Saint-Jean ! C'est la que stoppent
tous les cars, sous la bienveillante surveillance des gendarmes en
vgants blancs.
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A Aoutiers-Saint-Jean, tandis que les vdhicules continuent
d'arricer, chacun a le loisir de faire son petit p*lerinage d
l';ylise paroissiale oil Catherine Labourd fit sa toute preniere
Communion ; ou bien au vieil et charmant hospice oi eUe eut set
premiers contacts avec les Filles de la Charitd ; dans la chapelle
des Swturs, Catherine venait au moins une fois la semaine entenplus ancien vont jusqu'd
dre la Messe. Les amateurs d'un passo
I'Abbaye, jusqu'au ( moutier , qui a donn6 son nom d la localitd.
Et li, daus les beaux restes d'un cloitre, duns un escalier mannmental, duns un spacieux corridor dall, on retrouve le souvenir
d'un ami de saint Vincent, M. de Chandenier qui fut abbe de
Moutiers-Saint-Jean. L'Abbaye a 6te sauvee d'une totale destruction. au moment de la Recolutiion, par des parents de Catherine
Laboure qui I'achcterent et la transform~rent en ferme.
Le village retentit maintenant de la jeune animation des
Enfants de Marie. Et, sur le bord des toits, les pigeons s'arretent,
interdits, en royant passer les ailes de tant de cornettes blanches...
*,
Vers midi, Son Excellence Myr Sembel, ecdque de Dijon,
accuompagn det son cicaire gtneral, Mgr Lefebvre, et de son
Directeur des (Eucres, M. le chanoine Mattey, descend de uoilure decant I'hospice et, dans une dependance toute proche, un
ayreable repas rdunit une trentaine de convives. Outre les personnages dýja ciths, it y a, autour des tables rustiques, les maires
de Moutiers-Naint-J(an et de Fain-les-Moutiers, des curds des
i la
,nrt'irons. des hI(ommes et des jeunes yens qui out participd
preparationsmatdrielle de la journke. Deux autres Lazaristes se
sont joints ' notre gjroupte : M. Moulin, Directeur des Swurs de
Lyon, et M. Beaubis, Aumonier d La Teppe.
II est 13 chures. C'est le moment oit doit cominencer la montte ccrs Fain-les-loutiers qui va devenir le haut-lieu de cet
apres-midi. Dirisdes en a chapitres, d'environ cinquante menmbres, les Enfants de Marie vont entamer leur ( Route Mariale ,.
Des lihrets, composis pour la circonstance, indiqueront les meditations et les prieres a faire, ainsi que les chants d exceuter,
les silences t ycarder. Les deux kilometres qui separent Moutiersh
Saint-Jean de Fain seront coupes par trois relais : chaque chapitre ,, y entendra la lecture du theme de la mdditation : ,La
a L'Espdrance, vertu du plerin en
Luniiere de la Route ,...
marche vers la Jerusalem C6leste ,... , En route avee nos soeurs
de la terre ,...
L'honneur d'inaugurer cette belle a Route Mariale , revenaif,
Sommwc de juste. au r seize Petites Swurs du S6minaire et d leur
Directrice. Elles partirent bien les premieres. Mais, dans leur
sainte impatience de gagner la a Terre Promise ,, elles se tromperent de chemin... Heureusement, elles ne pouvaient passer
inaperques.M. Henrion fut alertd. Sans hesitation,it rdquisitionna
un car qui partit ala poursuite des pelerines trop pressdes.
Et ce ne sera pas le moindre sujet de gloire pour M. Henrion,
en cette journee, que d'avoir rdussi & ramener sur le droit chenmin les petites Smurs dgardes...
Bientdt tout est devenu normal. Normal ? que dis-je ? Une
atmosphere d'ardent recueillement enveloppe rapidement cette
ascension vers Fain. Pidtd contagieuse : des hommes, de solides

-

59 -

Bouryuignons. s'adjoignent spontandment & l'un ou l'autre des
groupes, et, tdte nue, ils font, eux aussi la ( Route Mariale n...
Au-dessus de I'immense et calme horizon, rdcompense de la montee, e'est une vdritable dldvation d'dmes qui s'opere. Nulle prdparation ne pouvait etre meilleure que celle-li. Et quand, apres
avoir rapidement traverse la petite eglise de Fain ofi Catherine
fat baptisee le 3 mai 1806, puis la chambre oil elle dtait nde
la reille, Ic flot debouche dans la prairieattenant & la ferme des
Labourd, toutes les ames sont prites a vibrer.
A songer que cette prairie - mis a part le majestueux
podium bord~ de verdure qui s'y dresse - est le decor inchangd
de la jcunesse de Catherine, comment ne pas 6prouver une
emotion de nature i ouvrir les cceurs aux graces de ce jour ?
Et quel coup d'ail elle offre aujourd'hui, cette prairie !
Dire qu'il y a plus de 3.000 personnes ne donne pas du tout une
idie du tableau que la foule constitue. Songez a un riche parterre
de fleurs ricantes : 2.000 Enfants de Marie avec, claquant audessus d'elles dans le vent assez vif, les fanions qui inscrivent
dans le ciel les noms de tant de villes, de localit6s, ou de groupes.
Et, comme les 700 ou 800 pigeons du colombier dont la silhouette
se dresse d I'entrde du prd, venaient, en ce mdme lieu, se rdunir
autour de Catherine Labour6, jeune fermi&re, aujourd'hui les
cornettes de plus de deux cents Filles de la Charitd posent, de
distance en distance, leur blancheur. Lys dans un parterre ? Ou
colombes de la Charitd attendant la becquee spirituelle ?
Au centre d'un groupe important de soutanes et face au
podium, Mgr Sembel a pris place entre le TrBs Honord Pare et
Mgr Lefebrre. M. Henrion indique le ddroulement de la cerdmonie,
mobilise des confesseurs qui se r6partissent en bordure de la
prairie. Et c'est le jeot scenique. Sous le titre a Envol ,, Marie Alix,
la podtesse spi alisde des grandes manifestation mariales, a
c;riit un texte d'une belle venue : evocation de la terre bourguignonne arec ses Saints et ses Saintes qui se penchent sur le
berccau de la petite Catherine (et il est ld, sur le podium, le
berreau authentique). enfance de Catherine, et Catherine, jeune
fille, apportantaux moissonneurs leur repas, Catherine entendant
l'appel de la Charite.Catherine quittant son village... Pour mimer
ce texte, parfaitement lu au micro par le meneur de jeu, soutenu
par l'orgue dlectronique,le Groupe d'Expression,de Saint-BWnigne
de Dijon, donne ses costumes varies, la justesse et la grdce de ses
attitudes. Un tel spectacle atteint a la beaute rdelle, en particulier atec le tableau de la Vierge et celui de la Charite. Mais
impossible de le dderire. Prosaiquement je dois me contenter de
dire : deja prepardes par la a Route Mariale ,, les ames, par ce
jeu scenique si artistiquement rdalisd et si profonddment animb
d'un rrai souffle religicux, ont dtd conduites au sommet de la
journde : la Messe.
Si cependant dans cette foule, il s'dtait trouve une dime pas
encore i point pour participer au Sacrifice de l'autel, elle y eat
Ntd mise par I'allocution de M. Houfflain, Visiteur, mais aussi
Directeur des Enfants de Marie. Reprenant les pensdes qui ont
servi de th&me & la a Route Mariale n, I'orateur en fait la synthise ; puis il souligne que la marche vers Dieu que doit Otre
toute vie humaine, ne peut pas etre une Route solitaire : " Nous
sommes tous et toutes d'Eglise. DWs lors, dans une Eglise tout
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entiere en marche. chacun d'entre nous doit marcher. Danr
une Eglise loute en action, chacun d'entre nous doit agir. Dans
une Eylise tout entiere missionnaire, chacun doit etre missionnaire. Dans une Eylise tout entiere sacerdotale, chacun et chacuune d'entre nous doit avoir une tine sacerdotale et un esprit
Et dans une vibrante conclusion, leur Directeur
sacerdotal.
rappelle aux Enfants de Marie que leur r6le, c'est d'etre, chacune
et toutes ensemble, une a monstrance , de Dieu, en pratiquant,
i l'eremple de Catherine Labourd, la foi, la puretM, la Charitd
sur lesquelles elles se sont examinees au cours de leur
a Route Mariale ,.
Au terme de cette allocution et comme pour lui donner une
suite immediate et pratique, vingt-cinq Cadettes, appartenant a
huit yroupes parisiens, sont revues dans l'Association des Enfants de Marie. Pouvaient-elles trouver meilleur lieu de depart
pour leur cheminement evangdlique ?
Pendant ce temps, sur le podium, I'autel a dt6 prepare.
M. le Tres Ionord Pare .y cl&bre la messe de I'Ascension.
M. Houfflain et M. Henrion, tour a tour au micro, dirigent la
commune participation.Huit pretres distribuent au moins deux
mille cents commpunions : tous les ciboires ont 6td vidis, et encore fallut-il morceler les hosties.
II appartenait da 'Ecvque de Dijon de prononcer le dernier
mot. Malheureusement Mgr Sembel souffrait d'une nevralgie facialc, ct M. Ilenrion cut raison de souligner qu'en presidant,
malgrt suvn tat phlisique, la cdlebration de ce cent cinquantieme
annicersaire, I'dveque du diocese de sainte Catherine a donnd
aux Enfants de Marie et a la famille de saint Vincent une preuve
courageuse de sa syrpathie. C'est c l'homme de sa droite ",
Mgr Lefebvre, qui traduit les pensdes du cwur de son deveue :
( Merci, dit en substance le Vicaire gendral, merci i NotreDame et i tous ceux qui ont 6t0 les instruments de Notre-Dame.
Merci au Cure de Moutiers, aux Sceurs, aux habitants de la paroisse et a tous les artisans de la journge... L'Eveque de Dijon
est heureux et fier de recevoir pour la deuxieme fois le Tres
Honord Pere qui, ii y a huit ans, dtait venu presider les fetes
de In canonisation de Catherine Labourd. Merci aussi pour l'aouvre qui est accomplie en tant de paroisses du diocese par les
Filles de la CharitJ. Que les Smurs se maintiennent et se diveloppent !... Malgr6 un temps bas qui, par contre, faisait le ciel
plus pres de la terre, la foi nous a rassemblds ici... Cette journee n'a 0td qu'un relais : la Route Mariale se continue. Et votre
tdche ia ous, Enfants de Marie, e'est de continuer a la suivre
vers le Dieu invisible, mais prdsent. Sur les siennes, accordez
vos pensees et vos vies. Alors la c Route , se poursuivra en
Bourg!lone, en France, route qui s'dpanouit dans les mouvements
d'Action Catholique dont vous etes un stir espoir... Nous savons
que le Seigneur est avec nous, parce que nous nous sommes
places sous la protection de la Vierge. ,
Moins de deux heures apres y Otre entree, la foule quitte
lentement la prarie de Catherine. Lentement, et cette lenteur
semble Otre I'expression d'un regret : les dines se r6signent-eUes
facilement i quitter un lieu oi elles se sont senties plus pros
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de Dieu ? Du bienfait de cette journee, j'ai recueilli d'dmou.
cants ttmaoijnayes. J'en citerai un seul : ld, dans cette prarie,
I'une des jcunes filles presentes, qui. depuis quelgue temps faisait la sourde oreille d l'appel de la vie religieuse, a senti tomber ses hesitations.
Ainsi I'herbe sur laquelle sainte Catherine dtendait sa lessite et nourrissait les inoissonneurs, est devenue, en ce 10 mai
1956, une piste d' 4 Envol ) cers plus de gendrosite...
Ainsi Catherine qui, dans la ferme des Labourd, il y a cent
rin•quante ans, au cillage de Fain-les-Moutiers,animait de la fragiliti de sa vie commencante son rustique berceau de bois, Catherine continue de faire aimer, d travers la France et le Monde,
Notre Dame qui est la Route d'Amour vers Dieu...
20 mai. - Le Visiteur de Colombie. M. Trujillo, entre dans
ses soixante-quatorze ans, et poursuit sa dix-huitieme ann6e
dans la charge de Visiteur. Evoquant le pass6 de la Province,
Sembrador, periodique des dtudiants lazaristes de Bogota, en
sa livraison 137 (f6vrier 1956) donne un bref schema de l'histoire de la province colombienne.
On trouverait d'autres precisions dans le Rdpertoire historique. table analytique des Annales, paru en 1900. Depuis un
demi-sibcle. les Annales ont, ici et 1a, parlO de la Colombie. A
titre d'inti6rt, pris h la lecture des pages du Sembrador, voici
cette evocation du passe de la province colombienne.
1871 : nour le Sdminaire de Popayan, partent de France, MM.
Foing et Rieux, suivis peu aprbs par M. Birot.
1872 : erection de la province d'Amdrique Centrale. M. Foing,
sup6rieur de Popayan, en est nommd le premier Visiteur.
1875 : la province prend en charge le s6minaire de Pasto.
1886 : M. Foing fonde 6 Cali la premiere Ecole apostolique avec
douze l6~ves. Lannee suivante, elle commenca avec
trente-deux.
Cali encore, ouverture du Sdminaire interne, avec qua1890 :
tre s6minaristes.
1892 : prise en charge du Seminaire de Tunja.
1904 : transfert de 1'Ecole apostolique h Santa Rosa de Cabal.
La direction du sanctuaire de Nataga (Nuestra Senora de
los Mercedes) est confide i la province.
1904 (d6cembre) : 6rection de la province d'Equateur (d6doublement de la province Centre-Amerique).
prise en charge de la pr6fecture de Tierradentro.
1905
1907 : le S6minaire interne transfer6 & Santa Rosa de Cabal.
direction du s6minaire d'Ibague.
1908
1913 (aout) : dddoublement province d'Ambrique centrale et de
Colombie.
1916 :pr6fecture d'Arauca.
1919 :Bogota devient maison de formation de la province.
1920 : seminaire de Garzon.
1936 :dans les neuf maisons de la province : cinquante-six
pretres, dix dtudiants, huit s6minaristes, onze freres coadjuteurs.
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1944 : fondation de la maison de Cartago.
1945-1946 : sominaires de Santa Marta, et de San Gil.
1946 :en Colombie : treize maisons, soixante-douze pritres,
vingt-six Otudiants, vingt-cinq seminaristes, vingt-six
caadjuteurs.
1953 : sdminaire de Zipaquira.
1956 : statistique provinciale : quatorze maisons, cent huit pr6tres. trente-six etudiants, vingt seminaristes, trente e un
frbres coadjuteurs.
Depuis la constitution de I'actuelle province de Colombie
(aoit 1913), trois visiteurs se sont succedes (mai 1956) :
Jean Bret, nd le 28 d6cembre 1854, h Longes, diocese de
Lyon, visiteur de l'Amerique centrale d'alors, depuis le 18 septembre 1900. jusqu'au 20 octobre 1919 ; ddecde a Cali, le 9 mai
1933.
Joseph Pron, nd le 28 juillet 1863, a Belpech, diocese de
Carcassonne. nommin visiteur de Colombie le 20 octobre 1919
jusqu'au 29 novembre 1938 ; decdd6 B Tame le 5 octobre 1949.
Martiniano Trujillo, nd le 2C mai 1883 a Aguadas, diocese
de Medeblin ; recu a Cali le 23 mai 1902 ; pretre le 26 juin
1908 : nomme visiteur de Colombie le 29 novembre 1938.
En ce 20 mai - cher . M. Trujillo - que Dieu manifeste
ses faveurs et b6nddictions a la province de Colombie ! Ces
jours-ci. la presse apprend que notre confrere colombien, Mgr
Bernardo Botero, 6vxque de Santa Marta, est promu archeveque
de Nueva Pamplona, erig6 en metropole. Fausta eveniant ! Feliciter.
Au 140, rue du Bac,
21 mai. Lundi de la Pentec6te. comme chacun le sait dans la famille de saint Vincent, i'Assembide gcndrale et les elections prdvues par les Nouvelles Constitutions de juin 1954. L'Echo de la Maison-MWre (juin 1956,
pp. 185-197) fournit les pr6cisions et les details du bon travail
accompli, sous le regard et l'inspiration de 1'Esprit Saint, et
dans ]'esprit de saint Vincent de Paul.
Les suffrages des cinquantc-trois visitatrices ont procdde
aux elections. Le soir. on en rend publics les rdsultats.
La Tres HonorEe Mere Lepicard est Blue Supdrieure generale. Les six Conseillbres sont choisies pour repr6senter les
divers pays et leurs langues.
Lanygue frangaise : Swur Semelaigne (de 1'Hay-les-Roses).
Lanyue espaynole : Sur Clapes (de Madrid).
Lanque italienne : S(ur Todaro (de Naples).
Langue anglaise : Scur Roarke (des Etats-Unis).
Langue portugaise : Soeur Duarte (du Br6sil).
Langue allemande : Sceur Wiedenh6fer (de Cologne).
Le lendemain, parmi ces conseilltres, I'Assemblee dlit
comme Assistante g6n6rale : Sceur Semelaigne, et nomme comme
Econome gen6rale : Sour Modaine.
Les voeux et lcs prieres de toute la Communaute s'unissent
pour que l'ceuvre de saint Vincent aille toujours prospirant :
dans le sillage de ses enseignements et de son esprit.
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2 juin. - Marie, Reine du Monde. - L'innombrable floraison des poemes h la Vierge n'est jamais terminke. Ce printemps
perpetuel presente, ici et la, plus ou moins rutilants les elans
et les pribres, tout specialement en la soleunits de ce jour.
De Jean-Abel Marchand, qui a si bien chant6 Notre-Dame
d'Ephese (cf. Annales, t. 119-120, p. 620), voici, datde de Saintes,
janvier 1954. Notre-Dame du Ciel :
Notre-Dame du Ciel, au seuil blanc de l'annde
Les veilleurs de l'aurore ont fait monter vers vous,
Par-dessus noire angoisse et notre nuit fanue,
Leur plus fiddle amour et leur chant le plus douz.
Laissez-moi retrouver, limpide, ardent et sage,
L'elan vers votre autel de mes jeunes matins :
La terre oit nous vivons n'est qu'un pauvre village,
Mais, avec vous, les cieux ne sont jamais lointains.
Vous eits, sur les temips, le guide imperissable
Qui franchit les hivers et fait vivre l'Vtd,
Et tous nos faibles mots engrav6s dans le sable
Prennent un autre essor devant votre beautd.
Mere secrete et douce, au foyer de l'enfance,
Vous n'aviez point de part au festin chez Levi,
Mais vous aimiez ddja les pdcheurs sans ddfense,
Sur le chemin d'espoir qu'ils ont enfin gravi.
Votre visage seul, entre tous les visages,
Eclaire d'un printemps maternel et sacrd
La tragique amertume ot frissonnent les dges,
Quand I'homme ne sait plus que Dieu l'a delivr&.
Je n'ai rien d6sire que vous aimer dans l'ombre,
Mais les jours exilts de ce voyage obscur
Ont empli mon regard de vos clartis sans nombre,
Car ceux que vous aimez ont le goit du bli mur.
Ils sont la gerbe haute aux granges eternelles,
La gerbe de famille au bon soleil d'dd,
Et les tpis glands de vos mains maternelles
Seront les mieux recus au seuil de la cit4...
Je reviens avec eux des mortelles vallges
Pour reprendre la route oft fleurissent vos pas :
Si nous tendons vers vous nos dnes disoldes,
Les ddmons de la nuit ne nous rejoindront pas.
Quand l'humble paix des soirs viendra cldre ma vie,
Lorsque j'acheverai ma terrestre saison,
Mon seul tr6sor sera de vous avoir servie
Avec le simple amour des fils de la maison...
6 juin. - Dans I'inflrmerie, rceemment rdoccupde, d6dcs de
M. St6fane L6faki, ancien missionnaire de Chine, qui a courageusement et chr6tiennement support6 de dures et vives souffrances...
Le 7 mars dernier, apres avoir lui aussi bien souffert, dtait
parti pour la Mission du Ciel le Frbre Eugene Pdchin, pour lors
doyen des coadjuteurs de la Maison-MAre. Ne A Paris (4, rue
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d'Assas), le 13 juillet 1873, il fut eleve par sa pieuse mere, bientSt veuve. Admis, 95, rue de Sevres, le 11 juillet 1879. k peine
a;g de seize ans, it prit I'habit de coadjuteur le 1" f6vrier 1890.
IXDs te 25 aolt 1891, il partait g6enreusement pour la Perse,
ax ec le dt'itgue apt-ulilue, Mgr Mont6ty. Frere Pkchin resta six
ans, en Iran. apres avoir fait ses vteux A Ourmiah, le 22 fevrier
1892. En 1898, il etait place au collge de Damas oi il se plut, se
d.pensa intelligemment, jusqu'i la guerre de 1914. Alorh mobilist au Service de Sant6, it fut bient6t attache h Paris, conime
secretaire d'un prdpose au r6confort moral des soldats musulrmans. IlmobilisW en fevrier 1919, on le confia provisoirement
aux services de la Procure gentrale. Preuve manifeste de son
dxiouement et de ses consciencieuses qualites, ce provisoire
dura trente et un ans, jusqu'en 1950, o', aige et souffrances le
contraignirenl, helas ! a un repos anticip6. Six ans encore, mal-r6 contrarid6ts, maladies, et quoi qu'il en soit de petites idees
personnelles (ici ou la, sur certains themes, un peu de noir), il
resta, ce qu'il avait toujours Mtd, foncibrement attach6 5 sa vocation. traxailleur et pieux, au total bon Frrcrp de la Mission.
' t dei travaux, apres toi'ii- ! lh.eii:s
A.pr.'s quiilri
tale r4ftction et inodernisation de lIantique infirmerie, les malades ont done repris place, le 30 mai, dans leur domicile rendu
plus "ai ei -iieux adapt ia leur itat de patients.
Ce fut alors u'n vNritable retour de l'exode, apres un meritoire sejour de quatorze mnois dans les modestes et sombres
chambres du 93. rue de S•vres. Durant cet espace de temps,
sept confreres out regiagne la Mission du Ciel.
Dfiment riam6naigie et repeinte, i'infirmerie revoit done,
avec joie, l'inlassablc divouctnent de nos cheres Sours infirwn:i;-s et celui de leurs aides...
Ia clientile ne fait pas defaut : la maladie poursuit son
coiur- , et la mnort ne choime pas... Ainsi. le 8 juin, pendant que
I'on c(cihrait la messe des lundrailles de .. L6faki, voici que,
apribs de longues semaines de souffrances, passait a une vie
ineilleure le cher M. Henri Desmet. Sa vertu souriante, son travail courageux et son optimisme inlassable se sont nettement
manifestds dans ses divers emplois au Berceau de Saint-Vincent
de Paul, au Siminaire Acadmnique de Lille, et au Seminaire
International de Strasbourg.
Son ame d'himaniste averti, son noble caour, son esprit
fervent de Il'litation de Jdsus-Christ, transparaissent dans les
livres qu'il nous laisse. On le retrouve aussi plein d'allant dans
les pages, toujours jeunes, que, pour leur part, les Annales ont
re;ues de cet esprit fin et de ce grand cour. De telles oeuvres
(r! do tils mnirites demeurent : I'on s'en souviendra !...
0 hrata anima riras in Domino !
Fernand COMBALUZIER.
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VOYAGE DU T.H. PERE M. WILLIAM-M. SLATTERY
EN ANGLETERRE ET EN IRLANDE
(14 octobre-19 novembre 1955)
Le 8 novembre 1855, & la demande de Mgr Dixon, primat
d'Irlande, quatre Filles de la Charite (deux francaises, une irlandaise et une anglaise) s'installaient & Drogheda, petite ville &
quelque cinquante kilom6tres au nord de Dublin. C'teait la premiere fondation de leur Compagnie dans les Iles Britanniques.
Le grain de sinevr est devenu un grand arbre. Les Filles de la
Charite out, actuellement, cent vingt-trois maisons en Irlande
et en Angleterre, et mille trois cents Soeurs s'y ddvouent au
soulagement des miseres mat6rielles et spirituelles de toute
sorte.
Le premier centenaire de cette fondation ne pouvait demeurer inapercu. Et ii etait tout naturel que M. le Sup6rieur genral fit invite A en presider les fetes; d'autant que son pere
naquit en Irlande et y vecut jusqu'a son depart pour les EtatsUnis. II accepta done volontiers l'invitation qui lui en fut faite,
cette occasion les maisons des Pretres
et il resolut de visiter
de la Mission et un grand nombre de maisons de Filles de la
Charite en Angleterre et en Irlande. Voilh pourquoi il quittait
Paris le 14 octobre, en compagnie de M. Dulau, secretaire gen&
ral, pour gagner le port de Calais. S'il se fUt agi d'un voyage
touristique, on aurait pu choisir une date plus favorable. L'automne avait ddjA commence. En France meme, nous avions eu
des journdes froides et pluvieuses/Que serait-ce danQ les Iles
Britanniques ? D'autant plus que quelques jours avant notre depart les journaux annongaient que les Anglais proctdaient chez
eux & des experiences de pluie artificielle I En fait, a notre
depart de Paris, le 14 octobre vers midi, le ciel etait has et
bien gris. Mais en cours de route il s'eclaircit et c'est par un
beau soleil que le a Train Bleu , arrivait . Calais apres avoir
franchi h la moyenne de cent kilomktres ah 'heure, les trois
cents kilometres qui sdparent cette ville de Paris.
Nous primes place aussit6t sur le bateau qui devait nous
conduire A Douvres. Sur le detroit, rien de ce brouillard annoncd
par les journaux (heureusement les Services met6orologiques se
trompent quelquefois dans leurs predictions !) La mer etait
d'un calme parfait, bien que le vent fit assez vif et conseillit
de ne pas rester sur le pont du bateau. BientSt, dans la 1dgbre
brume qui enveloppait les cites m6ridionales de l'Angleterre,
on devina les cee1bree a cliffs ,, les falaises crayeuses de Douvres, qui tombent h pic dans la Manche. Au d6barcad&re, nous
ffmes accueillis par nos confreres, M. Travers, superieur de la
rdsidence de Mill Hill, et sous-directeur des Filles de Ia Charit6, et M. Bernard Maguire, de la maison paroissiale du SacrCoeur, a Mill Hill galement. La nuit tombait ddjI quand
s'dbranla le train qui nous emmenait h Londres. Nous ne pCmes
rien voir de ce comtd de Kent, que nous traversions d'un bout
a l'autre, et que P'on a nomm6 a le Jardin de l'Angleterre i h
cause de ses magnifiques vergers. Avec un peu de retard sur
l'horaire prdvu, nous arrivons a la gare de Victoria Cross, oi'
nous attendaient un certain nombre de confreres de la province
5
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auxquels s'dtaient joints les confreres franiais de la maison
d'Isleworth. Nous prenons la direction de Mill Hill. Au passage
nous remarquons le celbre , Hyde Park a et l'arc de triomphe
de marbre qui se trouve a une de ses extrdmites, le <<Marble
Arch ,,.
A la maison centrale de Mill
Hill, M. Sheeay, visiteur de la
province d'Irlande, et direeteur
des Seurs, ainsi que les deux
aumuniers, MM. Bagnall et Nugent, offrirent leurs hommages
de pi6td filiale au Tres Honord
PNre. I1 y avait li aussi ma Sceur
visitatrice, Seur Wahien, son
assistante, Soeur Philomena Rickard, les Sceurs officires. les
Scurs de la maison centrale et
de l'orphelinat adjacent, enfin
les Petites Sceurs du'Sdminaire.
Notre premiere visite, comme ii
se doit, est pour la belle chapelle ou les Sceurs executent a
la perfection un trbs joli Magnificat ; on se croirait a la Maison-MIre de la rue du Bac. A la
ferveur de leur chant, on devine la joie reconnaissante que fait
naitre dans les ames cette visite du successeur de saint Vincent.
AprBs avoir soup6 a la maison centrale, nous nous rendons a
la maison toute voisine de nos confreres aum6niers des Sceurs.
le St Vincent's Presbytery, oi nous logerons pendant une s.maine.
15 octobre. - Le Trbs Honor6 Pere chante la grand'messe
dans la chapelle des Sceurs. A midi, un certain nombre de confreres des diverses maisons de Londres, invites par Sceur visitatrice, prennent avec nous leur repas. A 16 h. 30, dans la vaste
salle de communautl
, les Sceurs Servantes de Londres et de la
rdgion, se rdunissent aux Soeurs de la maison centrale pour
offrir leurs vceux
MI. le SupBrieur general. Leurs sentiments
sont tres heureusement exprim4s par une Sceur t I'habit et par
une petite Sceur du Sdminaire. La premiere Bvoque I'arrivde en
Irlande des premieres Filles de la Charitd, et met en regard de
ces ddbuts bien modestes le merveilleux ddveloppement de la
province au cours du siecle qui vient de s'6couler. Ik poeme
recit6 par la Sceur du Sdminaire rappela ce que furent les premieres Filles de la Charit6, ces humbles filles de village, si simples, si laborieuses, toutes ddvoudes au soulagement des pauvres et des malades. Et, au nom de ses jeunes compagnes, elle
promet de leur ressembler. Le Trbs Honorb Pere prit occasion
de ces deux adresses pour souligner devant les Soeurs, la grandeur de leur vocation et 'amour reconnaissant qu'elle merite
de leur part. Puis, avant de remettre le livre des Constitutions
aux Sceurs Servantes. ii rappela la raison d'etre de la revision
dont elles 6taient le fruit et qui, d'ailleurs, n'avait touch6 h rien
d'essentiel dans l'cuvre si sage de saint Vincent. Le salut du
Saint-Sacrement et l'exercice du Tnois du Rosaire terminerent
cette belle soirde.
La maison centrale est situde Ai quelque distance de Lon-
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dres. En 1885/ trente ans aprds la premiere fondation, ii y axait
ddja. en Angleterre et en Irlande, vingt-quatre naisons de Filles
de la Charitd. Les Supdrieurs majeurs estimbrent qu'il y avait
lieu de grouper ces maisons en une province distincte. II fallait
done creer une maison centrale oil rdsiderait la nouvelle visitatrice. On acheta a une vingtaine de kilomtitres au nord-ouest
de Londres, une maison du xvir siecle et la belle propri6et qui
l'entourait. A ce bAtiment s'ajoutlrent une chapelle, le sdminaire
et I'infirmerie. On construisit en 1900 un ddifice pour les retraitantes. Puis ce fut le tour d'une dcole paroissiale. Jusqu'en1893 la chapelle des Soeurs servit d'dglise aux catholiques de
Mill Hill. Et mrme apres la cr6ation d'une iglise paroissiale, les
fidules des environs immddiats out obtenu l'autorisation d'assister A la messe, le dinanche. dans la chapelle des Sceurs.
De I'autre cOtd de la route, en face de la maison centrale.
s'dleve la maison dite du ( Prieurd ". I1 avait d'abord dtd question d'y installer le s6minaire. Mais on a jugd prdefrable de
garder les petites Steurs A la maison centrale et le c,Prieur6d
accueille les Scours malades ou Aiges de la province.
16 octobre. - Le TrBs Honor6 Pere va cdldbrer la sainte
messe dans 1'eylisc du Sacrd-CCur de Mill Hill desservie par nos
confreres. Vers la fin de la matinee, nous allons saluer les
Scours du " Prieurd ,. Celles qui sont encore assez valides
attendent M. le Supdrieur gendral dans la grande salle de comtoute baignde de lumiere, en cette matinde ensoleillde.
munautt,
Une Sceur lit un compliment. Puis le Tres Honord Pere rappelle aux Scours de cette maison la haute idde qu'elles doivent
se faire de leur mission. Par leurs prieres et leurs sacrifices,
elles sont comme la centrale electrique dont 'action se traduit
bien an loin par la lumiere et la force dont elle est la source.
M. le Supdrieur general passe ensuite dans les infirmeries, pour
donner sa bntddiction et dire un mot de r6confort A celles que
la maladie tient alities.
Dans I'apris-midi. c'est l'Enfance qui nous accueille.
D'abord les tout-petits, a la pouponniere. Ils sont magnifiquement installcs ct nous recoivent de fagon charmante. Si quelques-uns, plus timides, s'effraient de voir des physionomies nouvelles, les autres sont vile familiarisds avec les visiteurs. L'un
d'cux. un hanihin de trois ans, plonge sa menotte dans la poche
de mon pardessus. Il en extrait mon passeport, I'ouvre, et y
voyanti ma plhotoraphie, ii la regarde attentivement, puis fixe
sur moi ses petits yeux malins, comme pour s'assurer de mon
identit6. Cela promet I Revenant sur nos pas, et remontant vers
la maison centrale. nous nous rendons a l'orphelinat. Il y a lt
pris de deux cents orphelins que l'on garde jusqu'd l'Age de
onze ans. Ces enfants ont trcs bonne faoni Ils exCcutent devant
nous un progranmme de chants, de poemes, de danses rvthmiques, tres rdussis. Et leurs voix fralches se font encore entendre
au cours de la b6n6diction du Saint-Sacrement dans la chapelle
particulibre de I'orphelinat. La sacristie de cette chapelle recut
une bombe pendant la derniere guerre. Heureusement, cette
bombe ne fit pas de victimes, et les d6gats matdriels eux-mkmes
ne furent pas consid6rables.
17-18 octobre. - Tres aimablement, M. le Supdrieur g6ndral me donne deux jours de cong, tandis qu'il commence la
visite des maisons de Soeurs de Londres. Pensant interesser les
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ici
lecteurs et lectrices des Annales, je rapporterai brinvemeat
quelques souvenirs de ces deux journdes pour emprunter ensuite
a celles qui en furent tieoins le recit des visites faites pendant
ce temps par le Tres Honord PBre.
En compagnie d'un confrere de Mill Hill j'ai visit, le n-atin
T2our de Lontdres ,. Elle est riche en
du 17 octobre, la celebre
souvenirs et evoque notamment le sdjour que firent dans ses
inurs les prisunniers arretes et mis a mort a cause de leur foi
catholique. L'acces a la salle ou furent detenus les saints Thonas Moore et Fisher n'est nmalheureusenment pas possible, sans
une permission speciale du gouverneur de la Tour. Mais le souvenir d'autres martyrs est tvoqud par les inscriptions qu'ils ont
gra\ees sur les niurs de leur prison. On se sent a la fois tier et
honteux d'appartenir a la famille spirituelle de ces hdros. Nous
allons eisuite admirer les Joyaux de la Couronne, notammnent
ceux qui servirent pour le couronneinent de la reine Elisabeth.
Dans ces vitrines, quelle profusion d'or, de diamants et de
pierres precieuses ! On s'attendrait t voir de telles richesses
protgiees par un plus grand nombre de policiers. 11 est vrai qu'un
vol serait bien difficile en plein jour ; et l'on doit prendre les
pr6cautions voulues pendant la nuit.
Dans I'apres-miidi, .1.Nugent et moi allons visiter la splendide cathtdrale catholique, dont l'ornementation intdrieure n'est
pas encore achev\e. Puis, nous nous rendons a Westminster
Abbey, la belle eglise qui est aux mains des protestants depuis
la Rdforme, et dans laquelle sont couronnes les souverains d'Angleterre. Nous nous agenouillons de\ant le tombeau de saint
Edouard le Confesseur, et nous prions de tout notre coeur pour
le retour de nos freres s&epards. Une des grandes attractions de
Westminster Abbey est le u Coin des Poetes ,. On peut se demander si la place de ces hommes de lettres, comme celle des
homimes politiques, dont la chapelle fait face A celle des poetes,
6tait bien ici. Somme toute, cela vaut mieux que le Panth6on,
qui est une 6glise ddsaffectee.
En fin de soir(ee, nous allons prier dans 1'dglise de NotreDame de France qui, reparte et embellie, a et6 benite, hier au
soir, par Son Eminence le Cardinal Feltin. C'est une rotonde
toute blanche, oh le regard est d'abord attire par une belle tapisserie reprtsentant la Sagesse, symbole de Marie, presidant a
l'wuvxre de la Creation.
18 octobre. - En fin de matinee, un confrere de la maison
de Strawberry Hill, M. Buckley, vient me prendre en auto h Mill
Hill pour me faire visiter la ville d'Oxford et ses fameux colleges.
Nous d6jeunons a a'arrivee. Puis nous parcourons les principaux
colleges. I1 y a lh un groupement unique de maisons et d'6glises
du moyen aige. On est frappe par le caractere monacal du r6fectoire des colleges. A la porte de l'un d'entre eux, je note une
communication du Principal, rappelant qu'il est a la disposition
des 6tudiants, indiquant aux nouveaux oul il loge, et les priant
de ne pas se laisser d6concerter par le labyrintle de corridors
qui y conduisent. Au meme tableau d'affiches. on donne 1'heure
des priires, specifiant bien qu'elles ne dureront pas plus de dix
minutes. La plupart des chapelles d'Oxford ont un caractBre protestant bien accus6. 11 en va autrement des chapelles desservies
par les Anglicans de la High Church. A Magdalen Church, par
exemple, un carton plac6 4 l'entrke prrvient les visiteurs qu'ils
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vont penetrer dans une 6glise a catholique, (on ne dit pas u catholique romaine ,) et que le Saint-Sacrement est conserv6 dans la
chapelle oh une lampe brule devant I'autel. Un tableau fait meme
connaitre le 'nom des confesseurs et les heures oi les p6nitents
les trouveront au confessionnal. Dieu veuille que ces pasteurs
et leurs fiddles achevent le mouvement qui les rapproche a ce
point de nous I J'oubliais de dire qu'hier nous sommes entr6s dans
I'6glise de I'Annonciation, qui est le centre des Anglicans les plus
ddtaches du protestantisme, ceux notamment qui protestent contre
le ministbre des pasteurs non ordonnes par des eveques r6gulierement consacres. A la porte de cette eglise, un ecriteau previent loyalement les catholiques romains que leur Eglise ne leur
permet pas d'y recevoir les sacrements.
Et maintenant, accompagnons le Trbs Honor6 Pere dans- les
visites qu'il fit au cours de ces deux jours. Le 17, en fin de matinee, il alla presenter ses hommages b Son Eminence le Cardinal
Griffin, archeveque de Londres. Puis il commena ala visite des
maisons des Filles de la Charit6 de Londres par celle de Saint
Vincent (CarlislePlace) qui se trouve sur la paroisse de la cath4drale, A quelques pas de l'eglise. Elle m6ritait cet honneur, puisqu'elle est la plus ancienne des maisons de Filles de la Charit6
e Londres, ayant ete fondde en 1859. Ses oeuvres principales,
aujourd'hui, sont une 6cole secondaire moderne pour jeunes filles
et une ecole enfantine pour enfants des deux sexes, qui comptent
ensemble plus de 700 61ves ; une pension pour jeunes ouvrieres,
au nombre de 50, et la distribution de nourriture et de vdtements
aux pauvres. A cela s'ajoutent les oeuvres des Dames de la Charite, des Enfants de Marie et des Louises de Marillac, la visite
des pauvres dans quatre paroisses et une association de sourdsmuets.
Le programme de la visite que le Trbs Honord Pere fit a la
maison Saint Vincent fut celui que nous allions retrouver partout, car il Rtait tout indiqud. A l'arrivde, le Magnificat dans la
ehapelle de la maison; reception du Tres Honord Pere par les
Socurs a la salle de communautl
seance littcraire et musicale
dans !es maisons oi la presence d'enfants le permettait ; enfin,
visite detaill6e de la maison. Cette derniere partie du programme
ne nous retenait pas longtemps dans les petites maisons. Mais it
en allait autrement quand il s'agissait de florissantes dcoles, de
certains asiles de sourds-muets ou de d6ficients mentaux, ou enfin
de grands h6pitaux. On ne trouvera pas ici le recit detaill de
toutes ces visites. Nos lecteurs et lectrices aimeront mieux un
petit apergu des oeuvres auxquelles s'ajouteront quelques details
susceptibles de les interesser.
Trois autres maisons de Filles de la Charitd de Londres
recurent, ce. lundi 17 octobre, la visite du Tres Honore Pere.
D'abord, la pension Sainte-Louise, Midway Street. Deux cents
jeunes filles, ouvrieres et 6tudiantes, rdsident dans cette maison.
situ6e au coeur de Londres. On devine les dimensions de leur
salle a manger. En se rendant 4 l'hOpital Saint-Vincent, Ladbroke
Terrace, le TrBs Honor6 Pere s'arrnta quelques instants pour
visiter I'eglise des Pares Jdsuites dans la Farm Street, oh, chaque
annie, de nombreux convertis entrent dans 1'Eglise catholique.
L'h6pital Saint-Vincent est de moyenne importance, puisqu'il
ne compte qu'une cinquantaine de lits. Mais il est parfaitement
Nquipl, et d'excellents chirurgiens de Londres viennent y op6rer.
Un certain nonibre de lits y sent r6serv\s pour les Sours malades.
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En quittant cet h6pital, le Tres Hlonord Pere va visiter I'Oratoire
de Bromipton, fondation du celibre Cardinal Newman, et l'eglise
Saint-Jacques, oil se font beaucoup de mariages de Ja haute'
societe et qui a pour cur6 Mgr Craven. 6evque auxiliaire du Card":il (4ritin. La soiree se termina par la visite de la maison
Saint-\ i eent, Ilitndford Street. L'auvre a bien evolue et chanig
inaintes fois de suite, depuis sa fondation en 1869. Aujourd'hui,
e'est avant tout une 6cole de pros de 400 enfants. Mais il y a
encore une pouponniire. une pension pour une quarantaine de
jeunes lilies, dtudiantes et ouvribres. Entin, les Skeurs visitent
les pauvres sur trois paroisses, ainsi que les prisonniers, et diri'ent t'association des Enfants de Marie.
18 octobre. - Notre Province de Madrid possede une maison
a Pollers Bar, non loin de Londres. On y envoie chaque ann6e un
certain noumbre de jeunes prutres qui vont s'y perfectiouner dans
la connaissance de 'anglais, avant de partir pour les pays oh ils
auroat a se servir de cette langue, et poursuixre leurs 6tudes de
thfologic. Ces jeunes confr'res sout heureux, quand ils traversent
Paris, dans leur voyage d'aller et de retour, de s'arreter quelques
heures i la Mlaison-Myre, de prier devant les reliques de saint
Vincent et d'offrir I'lhoinuage de leur piete filiale a son successeur. Passant par Londres, Monsieur le Superieur general a ite
heureux de leur faire visite a son tour. It se rendit done a Potlers
Bar dans la miatin-e du 18 octobre. La maison de nos confreres
espagnols avail ,tU serieusement endommiiagte pendant la derniere guerre. Une bombe tombee pros de leur r6sidence avait
detruit leur dglise, et le toit de leur maison s'dtait effondre. Tous
ces dig.its out ete repares depuis lors. Le Tres Honor( PWre est
heureux de passer quelques instants axec ces jeunes confreres
qui. de leur c6te. se inuntrent joyeusement reconnaissants de'sa
visite.
Au debut de I'aprs-mniidi, le Tres Honore Pere se rendit a
la iiaison Saint-Joseph d'Edmonton, dans la banlieue nord de
Londres. Les Filles de la Charite y prennent soin d'une centaine
de fenimes ugees et imalades. Un bon nonbre des pensionnaires
se Lroyuvaient dans la belle chapelle de 1'etablissement, ou se
rendit d'abord le Tres Honord Pere. Le Magnilicat y fut chante,
counme partout. Alais ia Sauur organiste avait, de plus, soigneusenient prepare une marche enlevanite pour donner plus de solennite a I'entree du Sup6rieur gdneral dans la chapelle. Hdlas !
trop impressionnee par cette entree, elle en oublia de jouer la
i•iarche prxvue. On devine les aimables taquineries que cela lui
a \alues et lui \audra longtemps encore de la part de ses compagnes. Le Trbs Honore Pere alia ensuite apporter la consolation
de sa visite, de quelques mots d'encouragement et de sa beundiction, aux dames que leur 6tal de sant6 retenait dans leur chambre.
La soiree s'acheva dans une mnaison de Seurs 6galement,
sous le patronage de saint Joseph, mais habitde par des enfants,
a Enfield. Ces enfants ont de 5 a 15 ans et sont envoyds ici par
une oeuvre dioe6saine de preservation de 1'enfance. Les uns sont
le fruit d'une union ilUlgitime. D'autres n'ont plus que leur pere
ou leur mere. Certains sont recus ici parce que leurs parents sont
pauvres, et quelques-uns parce que leur mbre se trouve A I'h6pital. II v en a actuellement une centaine dans la maison. Pleins de
vie, ils coururent A la rencontre du Tres Honor6 Pere pour le
saluer de Icurs joyeux hourras et de leurs applaudissements. Au
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has de I'escalier, leur grand ami, un charmant Anon, attendait
sagement I'arrivee de l'auguste visiteur, espdrant recevoir de lui
une caresse spociale. Ses vceux furent exaucds, et il s'dloigna,
visiblement heureux. Les enfants avaient prepard un petit concert
en I'honneur du Tres Honord Pere, et ils y ajouterent quelques
danses bien rythmees. Les chants s'inspiraient de scenes de la
vie courante aux Etats-Unis et en Angleterre. Monsieur le Suprieur general les remercia de leur attention. Ges petits respiraient
la santd, et le TrBs Honort Pere leur dit en souriant qu'il n'oserait
pas se mesurer avec eux.
19 octobre. - En fin de matinee, nous partons pour Feltham,
au sud-ouest de Londres. Nous v visiterons deux orphelinats diriges par les Filles de la Charite. Premier arrtt a I'orpbhlinat de
garCons. le St Vincent's Home. Fond6 en 1949, il est destind A
recevoir des enfants de 5 A 11 ans. Ces petits accueillent le Tres
Honore IPree a I'entree de la maison. Puis ils lui rkcitent un compliment et executent avec beaucoup de brio quelques chants de
leur repertoire. On les sent vivement interessds par la musique.
A St Anthony's Home, oi nous nous rendons ensuite, on
garde ies fillettes jusqu'a 15 ans. Elles aussi nous offrent une
petite stance recr6ative, composee surtout de danses anglaises,
ecossaise, irlandaise, executies avec beaucoup de grace. Comme
l'une de ces danses met en scine un marin, le Tres Honore Pere
en prolite pour leur rappeler, dans son mot de remerciement,
que la vie est une traversee sur une mer parfois orageuse, et qu'il
faut mettre ce voyage vers 1'6terniti sous la protection de Marie,
l'Etoile de la mer. Nous prenons notre repas dans la maison,
tandis que le vent et la pluie font rage, ce qui est exceptionnel,
parait-il, m6me en Angleterre, A cette Lpoque de I'annee. Ces deux
orphelinats sont tout voisins d'un a6rodrome. Cela est assez dtsagreable, a cause du bruit que font les avions qui passent tres
prbs de la maison au depart et A l'arriv6e. De plus, en temps
de guerre, ce voisinage est tres dangereux ; car les aerodromes
constituent une cible de choix pour les bombardiers. Mais on se
fail a tout... et on se confie A la Providence.
AprBs le repas, nous nous rendons chez nos confr6res d'lsleworth qui 6taient venus diner avec nous chez les Sceurs. Leur
maison, qui est une dependance de la Procure g6n6rale de Paris,
se trouve a quelques minutes d'ici. M. Picot, qui en fut de tres
longues annees le Suptrieur, s'est retired la Maison-MBre pour y
prendre un repos bien merit6. Son successeur, M. Tichit, n'est pas
encore arrive. MM. Siffrid et Cire sont les deux seuls occupants de
ce vaste immeuble oh I'on a du moins l'avantage d'etre bien chez
soi, d'autant que la maison est entour6e d'un grand jardin. Apris
1'avoir \isitie, nous allons prendre le th6 chez des religieuses
dont nos confrbres sont les aumoniers. Cette congregation s ad.inne
surtout au service m6dical dans les missions, et une cinquantaine
de ses membres ont le diplOme de docteur en m6decone. Elle rend
dans les pays de mission des services tres apprecids.
La soirde s'acheve A Strawberry Hill (Twickenham), of .nos
confreres ont pris, en 1891, la direction d'une Ecole normale
d'instituteurs. La partie la plus ancienne des batiments n'est rien
moins que la belle villa d'Horace Walpole (1717-1797), homme de
lettres anglais, ami des encyclopddistes et correspondant de
Mine du Deffand. Fier de sa somptueuse habitation, il fit imprimer un ouvrage, actuellement tres rare et tres cher, oi ii en ddcrit
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avec complaisance les diverses pieces. Mais ii a fallu y ajouter
plusieurs batiments moins riches pour loger les quelque trois
cents l66ves que compte 1'Ecole et mettre a leur disposition les
locaux scolaires voulus. Les eleves sont d'Age tres divers, car ii
y a parmi eux des hommes naries, qui, naturellement, snot externes. La formation humaniste de ces futurs instituteurs d*'cole
primaire ePt tres poussee. L'Rtude du latin et, m6me, celle du
grec figurent au programme comme matiere d'option, ce qui vaut
Sl'Ecole une estime particuliere de la part de l'Universite. Elle
bdneficie, pour sa situation matdrielle, de la legislation scolaire
si liberale, qui est en vigueur en Angleterre, en Ecosse et en
Irlande. Le traitement des professeurs de l'enseignement priM
est paye par I'Etat; et celui-ci prend a sa charge les 50 % des
depeises faites pour la construction d'une ecole nouvelle. 11 n'y
a pas, d'ailleurs, d'6coles officielles en Angleterre, et le cuntrOle
exerce par les Pouvoirs publics est tres discret. Chaque 6tablissement jouit d'une tres large libert6 pour I'elaboration de son programme. Dieu veuille que l'Angleterre fasse ecole sur ce point !
Nous soupons A Strawberry Hill. M. Cronin, le jeune et distingu6
Supdrieur de l'ecole, avait invite a sa table un Vicaire general
et le Dýelgue apostolique. Ce dernier, Mgr O'Hara, est un ami
personnel du Tres Honord Pere, qui l'a bien connu LPhiladelphie,
au temps oh il fut secrttaire, puis Vicaire gnedral du Cardinal
Dongherty. Noinmi ensuite Nonce en Roumanie, Mgr O'Hara fut
chassd de ce pays par les communistes. Le Saint-Siege lui tenioigna son estime en le nommant Nonce en Irlande, puis I)legue
apostolique en Angleterre. Pendant le repas, Mgr O'Hara se montra
d'une charmante simplicitL et ne cessa de donner au Tres Hunori
Pere des temoignages d'une cordiale sympathie.
20 octobre. - Le Tres Honord Pere va visiter d'abord le
Saint David's Home, a Ealing, dans la banlieue occidentale de
Londres. C'est une maison destinee a recevoir des invalides de
guerre, fantassins, marins et aviateurs. Elle fut fondie, au lendemain de la premiere guerre mondiale, par Lady Anna Kerr, en
souvenir de son tils David, tu6 pendant cette guerre, et cela
explique le nor de la maison. Ceux des hospitalises a qui leur
6tat le permet s'adonnent a divers travaux, tels !a fabrication de
tapis ou de jouets d'enfants, ce qui les occupe et aide a leur
entretien. La Reine mere leur fit visite l'an dernier et leur acheta
des jouets pour ses petits-fils, le prince Charles et la princesse
Anne. Ces bons invalides nous impressionnent par leur serenitW
et par la reconnaissance qu'ils timoignent aux Soeurs. Au point
de vue spirituel, c'est un ancien aum6nier militaire qui s'occupe
d'eux, un moine benddictin de I'abbaye d'Ealing, et i exerce ici
un ministere fructueux.
Une autre maison de Sceurs recut ensuite la visite de Monsieur le Superieur gineral : I'h6pital orthop6dique Saint-Vincent,
a Pinner,au nord-ouest de Londres. Fonde en 1907, il a 6tW transf6r6 en 1912 A son emplacement actuel. Destin6 d'abord aux seuls
enfants infirmes, il accueille aussi, actuellement, des adultes,
hommes et femmes. Un aum6nier est attache a I'dtablissement,
et ii fait beaucoup de bien, non seulenent aux catholiques mais
aussi aux autres malades. C'est dans la chapelle provisoire de
I'h6pital, un baraquement en bois, que ies Soeurs chantent le
Magnificat a l'arriv6e du Tres Honord Pere ; car leur chapelie a
6t6 detruite par les bombardements. Nous n'avons pas le temps
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de visiter toutes les sections de I'h6pital, notaimment les atelier<

oi se fabriquent les appareils destines aux infirmes, en particulier les chaussures orthopediques. Mais nous !parcourons les
salles des malades qui se montrent tres heureux de la visite que
leur fait le Tres HonorB PNre. C'est un spectacle 6mouvant que
celui de ces petits infirmes se trainant sur leurs bequilles ou remuant avec peine leurs chaussures orthopediques, gardant, malgr6
cela, le sourire, et s'aidant les uns les autres de faVon si touchante. On sent l'influence des Soeurs et 'action de la grace
divine.
Ce soir, une retraite s'ouvre i la Maison centrale de Mill Hill.
Parni les Soeurs qui devaient y prendre part. il v en avait venant
de maisons que le Tres Honore Pere visiterait pendant leur
absence. Elles n'eurent pas trop i le regretter. Apres l'ouverture
de la retraite. Monsieur le Superieur general parla aux retraitantes de I'excellence de leur vocation et du grand moyen de
sanctification que constitue pour elles l'observance de leurs
Saintes Regles.
21 octobre. - Nous quittons Londres A 10 heures par le train,
pour arriver a Darlington, dans le comtd de Durham ; apres un
voyage de cinq heures. Nous traversons la ville d'York, si riche
en souvenirs civils et religieux. C'est notanmment I York que
Constantin le Grand fut proclaine empereur. Mais nous ne nous
arretons pas, et je me contente de saluer de loin la belle cath&drale d'York, I'une des plus anciennes et des plus belles d'Angleterre, dont la nef est la plus large du monde, apres celle de
Saint-Pierre de Rome.
Darlington est une ville industrielle d'environ 80.000 habitants. Jadis renommee pour ses
textiles, elle possede actuellement
d'importantes
fonderies. Les
Filles de la Charitd y ont trois
maisons. Nous descendons i
I'Ecole de l'lmmaculte-Conceptton. Elle est situee dans un beau
pare. De l'entr6e du pare jusqu'( la maison. nous passons entre deux rangs de fillettes et de
jennes filles au seyant uniforme.
Fondee en 1905, I'Ecole a, depuis
1920, son existence independante. Les classes y conduisent jusqu'A I'examen qui correspond a celui de notre baccalaurbat. II y
B16ves. dont une cinquantaine
a ici environ deux cent cinquante
d'internes. Dans la vaste salle de fetes de l'Ecole, elles offrent
au TrBs Honord Pere une seance recrdative tres rdussie. Comme
ailleurs, les danses et les danses s'y succdent. Mais, de plus, ces
demoiselles nous font entendre quelques morceaux de musique
instrumentale (piano, violon. violoncelle et flfte), tres reussis.
Enfin, et ceci est tout A fait exceptionnel, le programme comprend une piece en trois courtes scenes... en latin : a Le martyre d'Alexamenos ,. II s'agit d'un jeune page de la Cour impriale. qui, sous la pression de ses camarades paiens. renie sa foi
chretienne, mais repare ensuite sa faute par le martyre. Les
jeunes actrices jouent cette piece avec beaucoup de naturel,
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et c'est un plaisir de les entendre s'exprimer en latin avec une
telle aisance. La sdance se termine par deux tableaux consacrds
i glorilier I'Eucharistie et la Vierge inuiaculee. La simplicit6
souriante de ces enfants, s'unissant A la dignitY, donne une idde
de la profondeur de leur vie rhr6tienne et suppose une form tion religieuse profonde. Rien d'etonnant que 'Ecole de l'Immaculde fotrnis.se, claque ann6e, une ou plusieurs vocations aux
Fillhs de lanCharit6. Et l'<,n dev\in le bien que les autres doi\ent faire dan- les milieux outleur competence et leur dducation
leur permeltent d'entrer. Apres la stance, le Tres Honord Pbre
alia porter sa h1i-ndiction a la v6nerable Srwur Prendergast. qui
fui la premi;ire Supi-rieure de !a maison en 1920 et qui, malgr6
sun grand
et sa surditl, demeure si vivante. Mais n'oublions
P;e
pas de mentionner, en terminant, les charmants petits du jardin
d'enfants qui accueillirent avec transport le Tres Honore Pere
et hli dirent toute leur affection.
22 octobre. .e Tris Honord Pere celbbre la sainte messe
dans ia chalpell Ile 1 l'~cole. Ies internes y chantent A la perfection le si prenant ordinaire de la messe iLuzr et origo ,. Dans la
nmatinee. nous visitons les deux autres maisons de Filles de la
Charit6 que possbde Darlington. La premiere. celle de Saint-Aurustin. se trouve tout a cotI de l'Ecole que nous venous de
quitter. L'leuvre principale en est une dcole paroissiale tres florissante. qui compte 365 6lives. Mais e'est aujourd'hui samedi,
jour on il n'v a pas de classe. Aussi, la cage est-elle sans oiseaux.
Miats, 4-n\isilt;iit a maison. nous pouvons nous faire une idWe de
'imiiprtance de I',uvre que font ici les Socurs et qui est bien
apprci,;
d u (lergI'P paroissial.
I:est au..ssi A Li -['.sse que s'adonniiereiit d'abord les Soeurs de
Saint-Joseph. laautre raison de Filles de la Chariti, que nous
\isitons ensuite. II v a\ait lia ulne •eole industrielle A laquelle
s'adjoignit une luanderie pour les clients du dehors. Cette huanderic servait i la formation meinag're de, jeunes filles et elle
aidait a I'entretien de la maison. \lais p-iiu i peo. I'euvre d\olua.
.\ctrellement. ,e
c't
un orphelinat de fil le. II cnnipte 70 pensionnaires dr lout ;ige. TIoutes rivalisnil pour inlus• donner une seance
tr;Is intre,'ssantie. l.es plus petites. costumif.- do faon ravissa nte,
y- \itl

de liur vl'altllso• l

'nette.
PIuis. r'est toutv uln

irip

de danses

rozionales. 1i y a mnime un ballet fort bien executd. et les I point,. ý de cc- demoiselles ne seraienI sans doute pas desavoudes par
(leC professininelles.
A 15 heures, nous reprenons Ie train pour continuer encore
i]otre \oyague dans- la direction du Nord et atteindre 'Ecosse. Si
nous on av ions eu le loisir. ure hlite a Durham ciit Atd la bienxt-eue. On aper.-oit. en effet, sur une hauteur. une cathddrale
et un vienx lchiteau, qui inmriteraient bien unl xisite. La cathbdrale de Durham est. en effet, un des plus beaux sp6cimens
de
arcihitecture

religieuse anglaise, et surtout

on aimerait s'agepossede. Quant au chaiteau, il a fiere allure, et il (\voque, lui aussi
iiouiler devant les reliques de saint B-de le VenPrable qu'elle

d'intressants souvenirs. Nous traversons ensuite Newcasle
st:r
ia lyne. C'est un centre tris important d'expnrtation de charbon,
ei la ville posside en outre d'immnenses usins pour la construciin de locomotives. de canons et de na\ires. Aprs avoir,
pendant
jqudlquc temps, lonlg Ia mer, la voie forr-,r
s'engage de nouveau
('dainterieur des terres, pour atteindro 'pe bhords
de l'estuaire
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du Forth et aboutir a Edinburyh, capitale de l'Ecosse et une des
plus grandes villes d'Angleterre. Pour une population de
700.000 Sines, Edinburgh ne compte qu'environ 40.000 catholiques.
Les Filles de la Charit6 ont dans cette ville deux maisons. Une
troisieme, plus importante, se trouve h quelques kilometres
d'Edinburgh, i Rosewell. Des notre arrivee, nous allons saluer
les Sceurs de la maison Sainte-Anne, au Georges Square. It y a Il
une pension pour jeunes filles qui travaillent en ville. Les Soeurs
font aussi la classe A l'dcole paroissiale et visitent les pauvres.
Nous prenons chez elles notre repas. Mais la maison est trop
petite pour nous loger, et nous passerons a lh6tel les trois nuits
de notre sejour A Edinburgh.
23 octobre. - Vers 10 heures, nous faisons une promenade
a pied dans la ville. Nous visitons !e chateau qui la domine de
facon si majestueuse. De cette hauteur, on a, sur Edinburgh, une
vue splendide. Mais, si le ciel est sans nuage, la brume couvre
la ville. et le soleil n'arrive pas a la percer. Nous nous rendons
ensuite a i'dglise Saint-Gilles, la cathedrale. Mais, conune tant
d'autres, cette eglise a etC prise aux catholiques par les protestants. Nous admirons ensuite les larges avenues d'Edinburgh et
ses belles maisons de pierre. lHeureusement, la \ille a peu souffert
des bombardements pendant la derniare guerre. Dans 1'apres-midi,
nous nous rendons a 'archevxchi pour presenter nos honmmages
a Son Excellence Mgr Gray. Mais ii est absent ct ne doit rentrer
que tard dans la soiree. Nous le regrettons bien, car 1archevtque
est tres bienveillant pour les Soeurs. C'est un prMlat distingud,
a qui ses qualit6s et ses mirites out valu d'etre nonmm6 archevY'que de sa ville natale a l'5ge de 41 ans.
24 octobre. - Nous passerons la journbe enliire a St Joseph's Home, a Rosewell, dans les environs d'Edinburgh. L'inportance de l'oeuvre qu'y font les Filles de la Charit6 mdrite bien
cela. La maison a Rt6 fond6e, en 1924, pour accueillir des cnfants
catholiques ddficients mentaux. Its sont prBs de trois cents A
Rosewell. Mais on distingue parmi eux deux categories : les pauvres malheureux incapables de recevoir aucune formation intellectuelle ou religieuse, et les enfants a qui on peut donner quelque education dans ce double domaine. Ce sont ces derniers qui
chantarent pendant la messe du Tres Honord PNre. Eux aussi, qui
nous donnarent une tres intdressante seance rdcreative. La precision de leurs mouvements dans plusieurs dansPs collectives,
notamment dans une danse ecossaise, nous laissa dev iner les
tr6sors de patience quo possAdent leurs 6ducatrices. Nous visitons
ensuite ces enfants dans leurs classes. Ils s'y livrent a des travaux
manuels de tricotage, de tissage, de fabrication de fleurs artificielles. Certains sont incapables d'aucun travail utile ; mais on
les tient occupss, ce qui est ddja beaucoup. En voyant le dnvouement des Scours appliqudes I cette ceuvre et 'attachement que
leur manifestent ces pauvres enfants qui se sentent aimes d'elles,
on ne peut s'empecher de penser & saint Vincent, qui temoignait
tant d'int6rAt aux pauvres alienes de saint Lazare. Le premier
noyau de 1'dtablissement fut une jolie maison de maitre ; mais
il a fallu la compldter peu B peu pour r6pondre h toutes les
demandes et donner a tous les services les installations qu'ils
exigent aujourd'hui.
Dans la matinee, nous sommes alls faire visite A l'abbd d'un
monast&re de Trappistes, voisin de Rosewell, A .unraw. Ils se
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sont installes de fa;on provisoire dans les ruines d'un monastere
cistercien supprihei par la RTformie, et unt construit quelques
bdtiments de fortune en bois. Mais nous auons vu la maquette
de la grande abbaye qu'ils projettent d',le er ; et, au depart, nous
passerons pres du terrain oh les ouvriers font les premiers travaux des fondations. Cette rdsurrection d'un monastire, quatre
sibcles atprs sa destructioin par les persticuteur-. est un symbole
de la vitalit6 de I'Eglise qui aura toujours le dernier mot.
25 oclobre. - Nous quittons Edinburgh \ers 11 heures du
matin. M. Morrin, superieur de notre maison de Lanark, est venu
avec un de ses con'frres nous prendre en auto. Lanark se trouve
A queliue 50 kilointres au sud-ouest d'Edinburgh. La route qui
y conduit traverse les collines de Pentland. I.e terrain est trNs
aride. presque desert. On n'aperCoit pas d'autres ttres vivants
que des inoulons qui broutent une herbe courte, mais, parait-il.
tres nourrissante. Pas un berger puur les garder. Et, comme j'en
fais l'observation. MI. Morrin me dit qu'en effet, pendant la dernitre zuerre, des voleurs arrivaient en camion, enlevaient quelques moutons et prenaient la fuite. On ne mit fin a ces ddprdations qu'en prenant des mesures rigoureuses de r6pression.
S
A Lanark, nos confreres sunt
chliari6s de la paroisse Sainte.IL1

eC, t

Up

Ulsl.JLCLe .2

UsCO

missions. Les Filles de la Charit6
y out trois maisons. L'origine de
ces ceuvres est dtroitement liWe
i I'action d'un gen6reux catholique. M. Monteith, et A celle de
ýon epouse. M. Monteith dtait un
riche proprietaire foncier. Une
fIis cornerti, il songea que sa
riclhsse Rtait en grande partie la
.suite des confiscations des biens
*ectl'siastiquesdont ses ancetres
avaeint profit&. Cette Ame loyale
3.
ogr
.
3. .-....
ct -*nd6reuse resolut de r6parer
cvtfe injiusice. 11 ddcida done de
corstruire. A Lanark, une 6glise
et une tcole. En 185i. M. et lMie Monteith perdirent une fillette
de quatre ans. Ils consacrerent , cette oeuvre la fortune destin6e
a cette enfant. 11 s'agissait d'une somme de 35.000 livres anglaises
environ 35 millions de notre monnaip actuelle. L'dglise de Lanark
fut conffie aux Pritres de la Mission. Puis 1. Monteith fit appel
aux Filles de la Charit6 pour dirizer une role. En 1861, le g6nreux bienfaiteur donna une maiion el la magnifique proprie6t
de Smyltlm. A .anark, pour y crb6r un patronage, 6galement
confi6 aux Su·urs. Enfin. ee fut le tour d'un hOpital. II debuta
par 1'acquisition que M1.Monteith fit. en 1866, d'une serie de
maisonnettes dont le lover devait assurer les ressourees n6cessaires a la subsistance de lih6pital. En 1872. le site sur lequel
P'h6pital se trouve actuelleme n t fut acquis par les Filles de la
Charit,.
Nous arrixons A Lanark vers I heure de l'apres-midi. Notre
premiere visite est naturellement pour I'r6lise Sainte-Marie, qui
ait corps. d'ailleurs, a v ec la naison de nos confreres. Get ddifice
gothique a belle allure. II ,;ontient sf-pt cents places assises, ce
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qui est suffisant en temps ordinaire pour les catholiques de
Lanark. Ils sent bien dans les 2.250, alors qu'il n'y en avait qu'une
centaine en 1859, et I'on peut se feliciter que le fondateur ait
vu grand. Mais, dans ce nombre, ii faut compter aussi les catholiques de deux localitls voisines, dont nos confreres ent encore
la charge. En dehors des catholiques. Lanark, petite ville de
10.000 habitants, compte des protestants de diverses confessions,
surtout des presbyteriens. La plupart, d'ailleurs, n'ont, paratt-il,
de chrdtien que le nom. Mais cette indiff6rence religieuse et le
devouement des Soeurs ont entraind la disparition du sectarisme
agressif dont les gens de Lanark firent preuve au debut centre
les confreres et les Filles de la Charit6.
Dans I'aprEs-niidi, nous allons visiter I'h6pital dirig6 par les
Filles de la Charit6. La propriete qui 1'entoure est attenante a
1'dglise de nos confrdres ; aussi, l'h6pital n'a-t-il pas de grande
chapelle A lui. C'est done dans leur petit oratoire que les Sceurs
chantent le Magnificat A 1'arrivie du TrBs Honore PBre. Puis, le
personnel m6dical, docteurs et infirmieres lui offrent leurs hommages par I'entremise de la secretaire de l'h6pital, qui porte le
costume sevant et voyant des Highlanders. Dans sa reponse, le
TrBs Honore Pbre souligne la grandeur du service des malades
et les qualit6s qu'il attests chez ceux qui lui consacrent leur vie.
On sent les auditeurs tout pdnitres par ces paroles du successeur
de saint Vincent. Nous parcourons ensuite les salles de l'hopital,
qui compte dans les soixante-dix lits. Une visite toute sp6ciale
6tail due a Soeur Thomson, qui passa ici les premieres ann6es de
sa vie de communaute, devint Visitatrice de la province, et qui
est heureuse de terminer ses jours a Iinfirmerie de cette maison.
La sdrenit6 dont elle fait preuve atteste qu'elle comprend bien
la grandeur de son rOle actuel et qu'elle continue A se dGvouer
par ses prieres et ses souffrances au bien de la chbre province
jadis dirigde par elle.
26 octobre. - Dans la matinie, le Tres Honor6 Pere procede
A la b6n6diction d'une belle statue de la Vierge Immaculde. sur
la pelouse qui se trouve devant I'hupital de Lanark. Nous allons
ensuite faire une \isite aux Sceurs qui habitent une maisonnette
toute voisine de I'dglise, la maison Sainte-Catherine. C'est IA que
les Filles de la Charitl de Lanark resid6rent depuis leur arrivde
dans cette ville en 1860, jusqu'h I'annee 1949, date a laquelle les
Sceurs consacries au service de I'hupital s*y fixbrent A demeure.
Les six Sceurs qui habitent actuellement la maison ancienne se
consacrent A la visite des pauvres, a 1'6cole et aux oeuvres paroissiales. Une promenade A pied d'une dizaine de minutes nous
conduit A I'orphelinat de Smyllum, troisibme maison des Filles
de la Charitd. A Lanark. Nous passons, pour nous y rendre, devant
I'ecole catholique, r6cemment construite. Prdcedde d'une vaste
cour de recr6ation, 1'6cole est toute en rez-de-chaussee, et les
salles de classe, largement 6clairdes, donnent l'impression d'une
grande serre. Combien de nos ecoles libres de France envieraient
cette installation !
Comme k Rosewell, la partie la plus ancienne de la maison
de Smyllum est une belle habitation bourgeoise, situde dans un
pare magnifique. Mais it a fallu construire successivement tout
un ensemble de batiments pour accueillir les nombreux orphelins
auxquels s'ajouterent ensuite des sourds et des muets, transferds
depuis A Tollcross (Glasgow). Malgrd ce transfert, c'est encore
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une population de 300 enf'ants. liuitli ,.ari;ons, luoitie filles, qui
vit ' Sityllunm. IUs font au Treýs lHouort
Pl're un accueil enthousiaste et, apres le diner, nous donnent une charmante s6ance oil
alternent agreablement chants, danses et ddclamations. La visite
de la maison nous prend pas mal de temps. Puis le Tr6s Honor6
Pere donte la bduediction du Tres Saint Sacrement. J'admire la
purety des voix des enfants et la precision de leur chant.
27 octobre. - La journee sera consacre aux trois maisuons
que les Filles de la Charitl possedentt Glasgow. Le trajet ne
demande pas plus d'une demi-heure d'auto. Au sortir de Lanark.
un chemin en lacets tres raides nous fait descendre au fond de
la gorge ofi coule la Clyde. Apres etre remontds sur le versant
oppose, nous longeons la rivibre. qui elargit notablement son lit
au fur et i mesure qu'elle approche de Glasgow, oil elle se jette
dans la nier par le magnifique estuaire qui porte son nom. La
campagne que nous traversons est riche. On y voit. notamment,
de nombreuses ct grandes serres pour la culture des primeurs.
surtout des tomates. Avant d'arriver a Glasgow, nous nous arrttons dans la petite ville d'Hamilton. L'UvPque de Motherwell, dans
le diocese de qui se trouve Lanark, se rend, en effet. regulierement h Hamilton pour recevoir plus facilement le clerg6 de la
region, et il s'y trouve precisdrnent aujourd'hui. Ilnous accueille
tres cordialement. Jeune pretre, il a passe un an au Seminaire
Saint-Sulpice. h Paris. It en fut lmme expuls, u manu militari ,
par la police, quand le Gouxernemcnt le confisqua. C'est le seul
souvenir dcsagrdable qu'il ait conservm de la capitale de la
France, odi il assure avoir passe une des plus agreables annies
de sa vie.
Glasiow est une grande ville d'un million et demi d'habitants. la plus importante de l'Ecosse et la seconde. par sa population. du Royaume-Uni. Nous ne passerons que quelques heures
a Gla;•-ow et n'en verrons pas grand-chose. C'est moins regrettable
qu'ailleurs, parce que la ville n'a guAre de pass6 et qu'elle doit
surtout son importance a ses immenses docks. C'est dans la banlieue de Glasgow, i Tollcross, que se trouve la premiere des maisons que nous visiterons aujourd'hui. II - a 1I une cole pour
sourds-mucts, auxquels s'ajoutent une trentaine d'aveugles. L'enseiobe de ces enfants s'eeive a deux cents en\iron. L'ceuvre avait
comimenpcce h Smyllhu;n mais, en 1911, aveuiles, sourds et muets
furent transferes a Glasgow dans une propri'te donn6e t eel
eifot. La s-ance que nous offrent ces enfants est tr6s rdussie.
Nous admirons notamenmt la souplesse des zvmnastes, qui exdcutent de\ant nous des exercices trbs difficiles au cheval de bois.
Nous parcourons ensuite quelques classes, et nous sonlnes 6mervei:lds de l'inr-niosite des matiresses charn',es d'instruire ces
enfants et de t'intdrxt que ceux-ci prennent A la leon qui leur
est donnde. Le Tres Honord P re s'assied de\ant un micro. Une
dizaine d'enfants sourds-muets coiffent leur casque et riglent
'intensit6 du courant electrique. Leur mimique prouve qu'ils ont
bien entendu et compris cc qui leur est dit.
Nous prenons notre repas de midi A Tollcross.
allon- visiter l'orphelinat de Ruther.len, oil gar4ons Puis nous
fillettes
nous donnent une agriable seance recreative. Les voixetsont
harmonieuses et les chants executes avec beaucoup de precision.
iais iasoirie s'avance, et on nous attend ta la maison SainteMarie. 11faut nous presser, d'autant que le Tres Honord P6re
a
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promis sa visite h Mgr Galbraith. cur6 de la paroisse de NotreDame de Lourdes. Ancien 461ve de l'Institut catholique de Paris,
le chanoine est un ecclesiastique distingue, mais simple et cordial. Le Tres HonorN PNre 1'a connu quand tous deux faisaient
partie, a Paris, d'un Comit6 de la Croix-Rouge. Aprbs nous avoir
offert le the, il nous fait les honneurs de sa belle et vaste dglise,
qui communique avec le presbytere. Nous voici entin h St Mary's
Hostel. Le nom de la maison indique qu'elle est surtout une pension pour jeunes filles. Mais les Soeurs de la maison assurent bien
d'autres services. Elles font la visite des pauvres dans cinq
paroisses de Glasgow, s'occupent de fillettes de I'Assistance publique et font le catdchisme A des eonverties. Entin. il y a dans la
maison une post-cure pour les sourds. Nous rentrons bien tard
A Lanark, oh nous allons passer une derni6re nuit.
28 octobre. - En fin de matinee, nous reprenous la direction d'Edinburgh. Mais, nous nous arritons a Carstairpour monter dans le train de Liverpool. Le paysage est tres agrdable. Apres
avoir traversd un pays de collines (les Southern Uplands), nous
voici dans une region de riches prairies oi paissent de nombreux
troupeaux de moutons et de vaches. Nous sommes dans le comth
de Cumberland. C'est la region des fameux lacs d'Angleterre oil
v6curent les pontes dits , lakistes ,,dont les poemes cherchbrent
une part de lour inspiration dans les beautes de la nature, et qui
exercerent une grande influence sur nos romantiques francais.
Nous nous arretons quelques instants en gare de Penrith, I'un des
points de depart pour l'excursion classique A la region des lacs.
Mais il y faudrait huit jours, et nous devons continuer notre
voyage. Nous nous contentons de regarder avec ' avie le tableau
accrochd au mur de la gare et qui reprdsente le lac Lomond.
Nous arrivons 4 Liverpool avec trois quarts d'heure de retard.
Pourtant, ii est environ cinq heures de I'apres-niidi, et le programme de la fin de la soiree est assez charge.
Nous faisons d'abord halte A l'lnstitut catholique d'aveugles
de la Brunswick Road. II abrite une soixantaine d'aveugles adultes, hommes et femmes. C'est aussi un centre d'apprentissage
pour les aveugles adolescents a qui on enseigne la vannerie, le
tricotage et autres n6tiers. C'est le seul Institut catholique de
ce genre en Angleterre. Une femme aveugle recite un beau compliment au Tres Honord Prre. Puis, accompagnes au piano par
une jeune fille, egalement aveugle, hommes et femmes exdcutent de fort jolis chants.
Nous nous rendons ensuite dans une maison dont la visite
est particuuierement impressionnante. II s'agit d'un h6pital pour
les malades sans espoir de guerison. On I'appelie meme d'un
hopital pour les mourants *. Ils
h
nom expressif, presque brutal
viennent gendralement d'autres hOpitaux, ou ii faut faire place
aux malades susceptibles d'etre gueris. Les pauvres infortunds,
qui n'ont plus qu'g attendre la mort, souvent i breve echdance.
et qui le savent ou le soupponnent, recoivent A l'H(pital SaintVincent les soins qui peuvent adoucir au moins leurs souffrances. Surtout, ii y sent entoures d'affection, et on devine A l'expression de leur visage qu'ils en sont heureux et reconnaissants.
Ils remettent an TrBs Honord P
rre,
qui en est tris 6mu, le trdsor
spirituel amass6 par eux son intention. uOn y reliee notamment
prss de mille chapelets. C'est une grande consolation pour les
Sceurs qui s'adonnent a ce ministere de voir faction de la grAce
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dans les Antes de ces malades, dont certains trouvent ici F'occasion d'un retour a Dieu.
Enfin, nous nous rendons. pour y terminer la soiree et y
un h6passer la nuit, flHpiital Viryo Polenis :Gateacre). C'est
sucout
y
Sceurs
Les
Communautd.
la
de
propridtd
pital gendral,
avaient ici un college de garen 1935 h nos confrires qui
tldd,
6
uiins. Iaautres bitinients out tt acquis depuis. notanment pour
lainunlagemnenl d'une maison d'iniiiriniires. L'hopital ne compte
'ui cinquantaine de lits. mais ii possede une installation bien
lqu
jmoderne, et il riedLdinappreciables serxices pour le traitement
des SwurS inalades.
29 octobrul. -- Au d<ibut de la matinde. nous \isitons la maison u(t nous \veIins de passer ia nuit. Nous nous rendons ensuite ;au Hl te .des intiriniures, qui a un caractre vraiment
famtilial ,tdmilt la dtcoration telimoigue de beaucoup de gott.
Iln rand jardin et un poulailler fturnissent un precieux aploinlt Irur la subisistante de 1'hlpital. Puis nous allons prdsenA 1'arclie\fiue de Liverpool. Mgr Godfrey. II
ter nos honiiilgesii
inous fait un accucil tois cordial et parle en ternnes tr6s dlo.gieux de li',i\re des Fillcs de !a Charite dans son diocese. Le
le Iprecriupe fort, et ii souligne le
r
n <-l<'
e
recrutcilOent dio
imps des \xar;nces pour les sdminarislei
le
danger lque pr•centc
tos, dont la voration est moins affernie.
Nous allons prndrte notre repas de midi dans une maison
de la Lanlieue de I.ierpool. la St Vincettl's School, oh les Filles
intruiisent une centaine d'enfants aveugles ou
de ia Chlariti
qui n'ont qu'ulme \ue partielle. Ces enfants nous donnent une
seance tres intcresovante oi alternent declamations, chants et
musique inslrumeniitale. Nous soriines i:tou•mns de voir, mldles
aux enfants, quelques jounes rlid-iiusee noircs. Elles viennent
de l'Ouganda et sent ici pour 'airte un stage. Nous faisons ensuite une rapide visite i l'ecole dc la Sainte Famille et nous
pr'enons la direction de .llattltnchr r. Vile crv\aison de pneu nous
v fait arriver avee quclque retairdl. i:.'et d'auta:t plus regrettable que les enfants qui nous arcueillent a 'Ecole technique
I sawrilice, de rester a
1'it
Ji ft
secondaire Saint-Joseph ont dj
l"cidle, bien que ce soit un ;aimd(li et que certaines d'entr'elles
dmu-mcnrent assez loin. 11 v a ici przs l(ecinq cent cinquante 61e\-s. I'lie cinquantaine svulerrtent i
pr-;s-ntos Li notre arrivde.
Ptt
Mtais les chants qu'elles font entnidre dan:s a:rande salle de
1i-tes de I'dtalli'seo ient sont ;i la f'iis ltim
i •iintset harmonieux.
Ces demoiselOes nous font la mneillcure ii•prcs-sioin. Aussi, dans
I'allocution qu'il leur adresse, le T'ris llononrdt P';r exprime l'espIoir qu(e l'uin-e
lu Vaulre d'tntr'cllr,
iprendra unljour la cornette. II ne pensait pas que ce vceu est en \oie de rdalisation,
puisque deux des ,lev\-s do F'eole vienmienit d'entrer au postulat.
T'ut laisse espirer qu'eles feront d'excellentes Flilles de Ia Charitl. et que leur exemiple sera ic:ntagieux.
Nous partons de Liverpool dans la direction de Sheffield b
la nuit tombante. Et xoici que notre chauffeur a un autre ennui.
-es phares ne fonctionnont pas bien. En pleine campagne, dans
Ia nuit noire, la prudence lui impose d'aller assez lentement;
c( plus d'une fois ilfaut descendre aux bifurcations pour lire
k la lueur d'une lampe de poche les pancartes indicatrices. Nous
arrivons cependant a Shefffided vers se)t lhoures. M. Mac Doi:arh etl
ses confrtres nous font un cordial ac-oicil dans leur vaste
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presbythre. Car nous avons a Sheffield une paroisse qui a ce14brd ii y a deux ans le centenaire de sa fondation et de 1'arriv6e
des Pretres de la Mission.
30 octobre. - Le TrBs Honor6 Pere chante la messe, en
cette fete du Christ-Roi, dans I'gglise paroissiale de nos confreres, qui se trouve a quelques minutes de leur residence. Au
repas de midi, le vicaire g6ndral de Leeds, en residence a
Sheffield, est notre commensal. Dans 1'apres-midi, nous allons
visiter l'unique maison des Filles de la Charit6, a Sheffield, le
St Joseph's Home. Quelques-unes des Sceurs de cette maison
visitent les pauvres, et d'autres enseignent A tFcole paroissiale.
Mais 1'oeuvre capitale de la maison est I'asile de filles, mentalement arriedres. Ces pauvres enfants sont au nombre d'une centaine. Le ministere des Sceurs qui les soignent est particulierement mrritoire. Car it s'agit de sujets dont l'dtat mental particulibrement bas, ne permet d'esperer la moindre amelioration,
sauf des cas exceptionnels. 11 y a cependant des exceptions, telle
celle d'une fillette qui disait a la Sour : a Je ne perds pas mon
temps : je ne fais que dire des prieres. » Le ddvouement des
Filles de la Charit6 a une ceuvre humainement si ingrate. impressionne les laiques, a commencer par les docteurs attaches
h I'dtablissement. On nous a citd le cas d'une jeune malade
dont les frbres et sceurs ont Atd gagn6s au catholicisme par le
spectacle de cette charit6.
Les enfants de l'ecole et les infirmieres nous accueillent
pour une petite s6ance et elles offrent au Tres Honord Pere
avec leurs souhaits de bienvenue et I'assurance de leurs prieres
un riche tresor spiritue!. De son cOtd, une jeune malade, dtendue sur une voiturette, presente & M. le Sup6rieur g6ndral, un
cadeau qui lui rappellera Sheffield, centre de coutellerie de renommde mondiale, un 616gant canif.
Le soir, les paroissiens de Saint-Vincent se r6unissent pour
1'exercice du mois du Rosaire. 11 y a Ib une belle assistance.
Apres la recitation du chapelet, le TrBs Honor6 Pere monte en
chaire. Comme nous c61lbrons aujourd'hui la fete du ChristRoi, il rappelle d'abord que la royautd de Jesus doit s'dtendre a
tout notre Utre, lui soumettre notre esprit, notre coeur et toute
notre activiti ext6rieure. Puis ii montre dans saint Vincent un
magnifique exemple de cette soumission totale h la royautd du
Christ, par I'amour de Dieu et du prochain, qui I'a consacrd
corps et Ame au service des membres souffrants de son Corps
mystique.
31 octobre. - En fin de matinee, nous partons pour Boston
Spa, entre Leeds et York, oif les Filles de la Charitd ont une
maison pour 1'education des enfants sourds-muets. Par cette
journ6e bien ensoleillde, la campagne est ravissante. Nous traversons un village dont le nom dveille en moi de vieux souvenirs : Wakefield. Je pense aussitot au petit livre si interessant
de Goldsmith que nous lisions en classe d'anglais, ii y a quelque
cinquante ans, et of sont racontds les ennuis que causent au
Rdvdrend Primrose, pasteur a Wakefield, les faits et gestes de
sa femme et de ses enfants. C'est, sans doute A I'insu de son
auteur, un excellent plaidoyer pour le cblibat du clergd.
C'est en 1871 que les Filles de la Charit6 furent appeldes
h prendre la direction de I'asile de sourds-muets situ6 alors a
Sheffield. Elles se transportbrent en 1875, avec leurs enfants,
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A Boston Spa. dans une belle propriete ou de nou\elles cons-

tructions s'ajoutlrent suc4essivement aux bltiments primitifs.
Il y a lh aujourd'hui plus de deux cents sourds-muets, garcons
et filles, pour la formation desquels les Seurs possedent 1'6quipement le plus moderne el s'inspirent des m6thodes les plus
recentes. Nous en avons l'ividence en parcourant les classes.
Mais ce qui achevera de nous en convaincre, c'est la seance que
les 6lbves nous donnent au debut de 1'apres-midi. Elle est presidle par I'e\vque du diocese, Mgr Heenan. Bien que Leeds soit
son siege episcopal, il denieure tout proche de Boston Spa et
c'est un grand ami de la maison. Nous verrons Monseigneur
prendre sur ses genoux deux des plus petits enfants, tandis que
d'autres se serrent contre lui avec une affectueuse confiance. Le
spectacle eitt mnrit6 une photographic.
Les garcons nous donnent la preuve de l'habiletd en matiere
de gynmastique. Mais ie clou de la seance fut certainement la
scene dansee et mimee par les fillettes et jeunes filles. Un professeur de l'dlablissement accompagne les danses au piano. Mais
c'dtait uniquement pour nous, puisque les danseuses n'entendaient rien. Et pourtant, il y avait dans leurs mouvements un
ensemble et une grace remarquables. Rien de plus expressif
que leurs gestes et leurs jeux de physionomie au cours de cette
piece pantomime. Quelle patience cela supposait de la part de
cel!es qui les avaient formees ! Mais aussi, cela prouvait un tres
grand interet, un sens artistique peu commun et un effort consid6rable d'attention chez les ex6cutantes.
Pendant le thb qui suivit. M.r Heenan se montra trrs familier avec nous. L'6vxque de Leeds garde le meilleur souvenir de
l'accueil qu'il a requ dans les maisons de nos confreres au cours
aes nonireux et lontains voyages quii a ralts dans i'Ancien
et le Nouveau Monde. Tres dynamique, encore jeune (il c6l1bre
ces jours-ci ses noces d'argent sacerdotales), il y a lieu d'espirer
qu'i aura un 6piscopat long et fructueux. Sa conversation est
6maill6e d'histoires plaisantes, de souvenirs intdressants. Pour
caractdriser l'etat d'esprit de beaucoup d'Anglais en matibre de
question religieuse, il cite un mot de Duff Cooper dans ses Mdmoires. Au moment oil cet homme d'Etat posait sa condidature
a un poste politique important, il lui fallut repondre A trois
questions. La troisibme 6tait celle-ci : < Quelle est votre religion ?
Ett Duff Cooper d'ajouter : « Cela 6quivalait a me deiiander : Etes-vous catholique romain ? Car, pour les Anglais.
i! n'y a que deux sortes de religion : la religion catholique, qui
e.t erronnme. et la religion de I'Eplike d'Angleterre... qui n'a pas
d'importance. ,,
I.a journie s'acheve par la bhnddiction du Saint-Sacrement
chez les Sceurs de Sheffield. Les Dames de la Charit6 y tiennent
leur rtunion ; grande est leur joie de recevoir les encouragements et la b6endiction de M. le Supcrieur gdn6ral.
1"noembre. - Dans la matinee, nous allons voir la maison ou reside un de nos confrires de Sheffield, M. Shannon, aum;nier des dtudiants catholiques de l'Universit6. Shieffield
posside. en effet. une universilt. Mais on y fait surtout des
tudes d'ordre technique : chimie, metallurgie, mines. La facult6 de philosophie ne possede qu'une dizaine d'dleves. Les
eludiants catholiques ne sont qu'une bien petite minoritd, cent cinquante environ. C'est a leur bien spirituel. que se consacre notre
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confrere. 1t a sa residence dans le quartier de l'Uni\ersit6. Au
rez-de-chaussde de !a maisoni qu'il occupe, ii y a une petite chapelle et une salle de lecture et de conf6rences. A l'tage. M.
Shannon a sa "chambre, et ii dispose d'une autre chambre pour
recevoir un h6te de passage, tel un conferencier ou un predicateur de retraite. Les 4tudiants catholiques de I'Universiti
de
Sheffield ne sont encore que le grain de seneC,. mais ils constitu.ent un groupe fervent et agissant.
Nous nous rendons ensuite
-la maison des jeunes de la
paroisse de nos confreres. Voisine de leur 6glise, elle est vaste
et fort bien am6nagte, bien munie de tout ce qui permet aux
jeunes gens de se distraire sainement.
Des le d6but de I'apris-midi, nous quittons Sheffield pour
nous rendre A Hereford. Nous passons en gare de Birmingham
et nous evoquons le souvenir de Newman, qui y fonda l'Oratoire
anglais, et du grand auteur spirituel qui fut son disciple, le
P. Faber. A Birmingham, nous changeons de train, et nous le
faisons encore A Droitwich Spa. AprBs le voyage en express,
voici le train de province qui \a paisiblement son chemin et
s'arrltec compiaisamment a toutes les gares.
En gare de Hereford, le sup6rieur de nos confreres, M. Costello, nous attcndait. Ses deux vicaires, retenus par le service
paroissial en cetie soirde de Toussaint, nous rejoignent chez les
Filies de la Charit6. Apris le souper, corine ni les Scurs ni
nos confritres n'ont de quoi i.ous loger. nous allons coucher a
!'H;tel du DraUon Vert.
2 norcmbre. - L'installation de nos confrires a Hereford
(st toute rcente : its en celehraient hier meme !c premier anniversaire. JusquA 'an dernier, ii n'y avait h Hereford qu'une paroisse catholique. Elle e~ait desservie par deux benddictins d&taheis d'ure abbave voisine. L'abbe avant fait savoir i 1'archev\que de Cardiff, que, faute de sujets, itne pouvait plus maintenir sos reiigieux
Hereford, le prelat mit des pretres de son
diocrse it leur place. Mais, en mCtme temps il r6solut de detacher
du territoire de la paroisse une banlieue qui en est sdparde par
Ia Wye, la riviýre aux bords si fr6quentes par les tourisies a la
belle saison ; et A M. Sheedy il demanda des Prdtres de la Mission, a qui il confierait cette nouvelle paroisse, ot tout 6tait a
crtecr. Avec un louable desintdressement, bien dans I'esprit de
saint Vincent, nos confrBres accepterent cette tAche. C'est dans
leur presbytlre que se fait encore la classe, et une salle a 6et
~liidnage au rez-de-chaussie pour servir de chapelle provi.-,ire. l.es trois cents catholiques assidus A la messe du dinianche v sont hicn i l'4troit. II va falloir construire sans tarder une
r'glise
et une dcole. Nos confreres sont .aussi les auminiers d'un
·ouvent de Clarisses et d'un college dirig6 par les Filles de la
Charite A Lugyuardine, a quelque quatre kilometres de Hereford.
La maison des Sceurs, qui se trouvent dans Hereford meine,
la paroisse prise en charge par le clerg4 seculier aprds le
]ur
d;part des Bdnddictins, fut d'ahord un orphelinat. Puis on ouvrit
iine ecole. qui est devenue 1'oeuvre la plus importante de la maison. Elle est actuellement fr6quentde par trois cents enfants,
:uartons et filles, qui nous accueillent par un chant de bienvenue
trns rdussi. Ils portent tous un uniforme sur lequel se ddtache
un dcusson indiquant qu'ils appartiennent a la paroisse SaintFrancois-Xavier. Parmi eux ii y a un certain nombre d'enfants
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polonais facilement reconnaissables. Tous ces enfants ont une
physionomie ouverte et nous regardent avec une confiante sympathie. On sent I'esprit chretien et l'amour du- pretre, qu'ils
tiennent de leur education familiale
Bien des choses, a Hereford, m6riteraient une visite. On
ne peut. du moins. se dispenser d'entrer dans la belle cathddrale,
toute ouisine de la maison des Soeurs. Comme toutes les eglises
anciennes d'Angleterre. elle est, hdlas ! devenue un temple protestant. Et c'est grand domnage. La calthddrale de Hereford en
impuse par ses dimensions. Ses tours massives impressionnent.
A I'intirieur. le recard est tout de suite saisi par ses colonnes
d'un dianmitre considdrable et relativement peu elevdes. La cade tombeaux, anciens
thedrale possdde un nombre inaccoutumi
pour la plupart. A cutd de chacun d'eux on a eu I'heureuse idee
de suspeidre un carton oit sont mentionndes l'identitd du d6funt
et quelques-unes de ses qualitts. J'ai releve quelques notices
assez curieuses. Celle-ci, par exemple : ( II fut remarquable par
la gravit? de ses mnwurs. son incomparable charite et la longueur
de ses sermons. , D'un prelat. on note son habilet6... au jeu de
paume. Un certain nombre de statues sont mutildes. On pourrait
croire qu'il s'agit d'actes de vandalisme anciens. Mais une pancarte ilentionne des degats recents et promet cinq livres anglaises ;a qui aidera a dicouvrir les coupables. On ne peut que souhaiter que ces garneients soient saisis et sd\ivrement chhtids.
Nous passons !a soirie chez les Scours de Lugwardine. Par
ses ori.ines, i'ceuvre remonte a I'an 1861 et eut d'abord son siege
a Bullinyham. Evacuee en 1939 a Croft Castle, puis a Broxwood
Couri en 19i46 elle a tti transf6ere en 1954 i Lugwardine dans
une propri(td acquise par la Communaut6. C'est une dcole secondaire de jeunes filles. Elle est fr6quentee par cent trente jeunes filles, dont une trentaine sont ici en pension ; les autres
xviienent de Hereford et y rentrent tous les soirs dans de beaux
autobus pri\vs. C'est la seule 6cole secondaire catholique pour
jeunoi
filles dans le comte de Hereford. Mais il y a parmi les
0eltves de l'ecole de ILugwardine un certain nombre de protestantes. ce qui prouve I'estime en laquelle est tenu cet 4tablissement. Pourtant les classes sont installees dans des locaux provisoires. des baraques en hois, d'ailleurs fort bien amenagdes.
L'une d'entr'elles est entitrement occupee par des cuisinibres
elcttriques. ce qui montre le souci de completer la culture intellectuelle de ces demoiselles par I'initiation non moins utile aux
arts menagers. Sous la direction experte et pleine d'autorit6
d'une Scour, les 6lxves de l'ecole executent de fagon remarquable des chants fort bien choisis. Elles avaient d'abord saluE le
Tr.'s Honore I'tre par un compliment delicat. II les flicita du
bonhueur qu'elles avaient de recevoir ici une formation de choix
dans le double domaine de la culture humaine et religieuse. et il
emit le voeu que plus d'une parmi elles regit la grace de la
vocation religieuse.
3 norembre. -- Nous quittons Hereford en auto, d'assez bon
matin, pour nous rendre A Cardiff, le grand port charbonnier de
l'Anglcterre. Dans cette ville. les Fille< de la Charitd ont une
maison, et l'archev6que de qui depend Hereford reside A Cardiff.
Des notre entrte dans la ville nous allons presenter nos hommages a Mgr Mac Grath. Il nous accueille trWs cordialement et
dit au Tres Honord PNre comlien it est heureux du travail fait
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dans son diocese par les enfants de saint Vincent. II aurait
accept6 bien volontiers I'invitation que les Steurs de Cardiff
lui avaient faite de prendre un repas avec nous ; mais des engagements anterieurs ne le lui permettent pas.
Les Filles de la Charitd ont & Cardiff une pension de jeunes filles. Sur une cinquantaine, la moitid environ de ces demoiselles sont des non-catholiques, et le fait atteste la confiance
que leurs parents ont dans 1'heureuse influence exercee par les
Sceurs sur elles. Aux Sceurs de la maison un certain nombre se
sont jointes, venant de localitds plus ou moins lointaines, notamment de Salisbury et de Bristol. Elles sont tout heureuses d'avoir
le Tres Honor6 PBre avec elles pendant quelques heures, les
dernibres qu'il dolt passer en Angleterre, puisque nous devons
au ddbut de l'apres-midi nous rendre a l'adrodrome de Cardiff
et y prendre I'avion pour Dublin.
Pendant notre repas, le ciel s'6tait bien eclairci, et on pouvait esprrer une apres-midi bien ensoleillie. Mais. tandis que
nous nous rendons a I'arodrome la brume se leve et s'epaissit. Aussi, nous pr6vient-on qu'il n'est pas du tout certain que
nous puissions partir ce soir en avion pour l'Irlande. 11 nous
resterait la possibilit6 de gagner par le train un port de mer
d'oiu nous partirions en bateau pour Dublin. Ce serait un moindre mal, et notre programme n'en serait pas trop d6rang6. Mais
nous aimerions mieux Otre des ce soir en Irlande que d'y arriver
seulement demain matin, apres une nuit de bateau. HeureuseMnent, avec une heure de retard, I'avion qui vient de Bristol se
pose sur I'adrodrome de Cardiff, et nous y prenons place. C'est
un petit bimoteur, moins stable et moins confortable que les
quadrimoteurs d'Air France. Mais il se comporte tres bien, et
nous arrivons i Dublin vers 6 h. 15. Nos confreres etaient venus
A I'adroport de Dublin pour cinq heures, puis s'en 6taient allds.
Ils sont revenus & l'heure indiqu6e pour notre arrivde. Nous
sommes done accueillis par M. Sheedy, If. Sullivan, sup6rieur
de Blackrock et d'autres confr6res. Nous traversons Dublin sous
une pluie torrentielle, et nous
gagnons Blackrock, dans le voisinage de la capitale, oi se trouve la maison des confreres, r6sidence du Visiteur. Les s6minaristes et les etudiants en philosophie s'y trouvent aussi, tandis
en thdologie
que les'tudiants
sont A Glenart Castle, pres d'Arklow, plus au sud sur la c6te.
Nous arrivons h Saint-Joseph
pour le souper, et nous nous
trouvons dans une atmosphere
oui rappelle la chere Maison" Mire. Saint-Joseph sera notre
centre de rayonnement pendant
I" . n''PrnPibre ,ournees
de notre
jour
sieour en Irlande.
4 novembre. un beau soleil qui
nous passerons en
messe, nous faisons

Le ciel s'est 6clairci pendant la nuit, et c'est
va briller pendant la premiere journde que
Irlande. Si cela pouvait durer ! AprBs la
le tour de la proprietd. Elle est vaste et bien
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a-itdail,. I.es :ludiaii y out un grand terrain de jeu. In beau
iardin et un poulailler bien peuple aident de fagon appriciab!e
i \i• mnat;rielle de la maison. Nous faisons une visite au
Sla
petit ciieti re. 11 ne sert plus actuellement. mais ses pierres
tl•iniaites i,\ouent !e souvenir de numbreux prC-tres, clercs ot
frire's cadjuiturs de la province.
Ver. la in de l;a n;atinee. nous allons a l'archevechle. En
que actuel de Dublin, Mgr Me Quaid ne rdside pas
fail. Iarcihe\
au palais arrciiApiascopl. 11 y a seulement ses bureaux, et it
halbit"e ni quartier plus paisible de la ville. L'archeveque nous
accucille tri aitkablcmtint. C'est un anti de la double famille de
saint Vilicent. Trms dix\ot a a Sainte Vierge, il conduit chaque
amline ia .Lurdlde, un pelerinage, et il ne manque jamais, au
miesse a la rue du Bac. L'une
pagsa-'e. d'aller cl('l:hrer la sain it
Me Quaid est la construction
deis urttnts prldoui;ltiois de lMgr
r coles. I.e caatoliques, chose etonnante, n'ont pas
,1' i\,uv.lles
a DIiiilin do c;tili(drale proprinment dite, les plus belles dglises
Ide ;i \ ill ayant W('tconltiques par les protestants. Un xaste
intention d'y construire une belle
i;
ti das
square a Atu ahtl
Sathidrale. lais l'archev\'que n'est pas press6 de raaliser ce proav i' raison. que la construction d'kcoles est plus
l
.jIl. I t'e,
ur,_i.tt 11 .ait les daniiers qui nienacent la foi des Irlandais.
II mniu[tiuti:nn au prmieiir rain de res dan~Oers 'action caclthe inais
int ,rIde la franc-,imaconnerie : et il pense qu'une solide
trn<
inst:'n.uioi rlr:-'lir,'nw elsla a-culo protection vraiment efficace
:nr;i]i.

- pilri'.

All lHalEn turtant de I'Arclie\Geeh, nnous nous rendons a
Ious le Saints). 11 v a li. situd dans une vaste et agrdaIirs. T,
l!cpriprint. un g-rand senminaire dirig6 par nos confrbres.
Qnand. dla;ig la premiere moitie du xixe siecle, la persdcution
reliieuse et la famine entraitlrz enlt I'ligralion d, ce-itaines du
milliers d'rlandais, I'6piscopat d'lrlande se preoccupa de la situalion rel'i.iiuse qui ;illait ,'-re faite itcos iauvres exilds. In
r fut donie fondA en I812, pour acconipagner les inise-iinaira
r;ints en .\Anhlet.-rre. aux Elats-linis et en .ustralie. Le fondaItu
! rin pi, ' -rinairp faitait partie du petit groupe de prutres
v\iins du rI',l-brt -ltiinaire n;itiinal dle Maynoolh. et qui se joinii iint
5 lit CIonzr,'-ation de la Mission on 1839. I.e All Hallows
rollpfie. d'ahord dirigO par le clergd sdculier. fut confi6 a nos
.·'r:
?-re- vn 1892. Ii on .et srtli p!t• d(itriis ntille prdtres.
u\tAciiem:e'nt, i! crielpt deux cent! vinlt I'li.xve, et on a commenc6
la ciislrui'tion d'un nouveau htiiment (jui perimettra d'en receoir;.inlpuant.- de plus. On a gardr I'innieuble primitif, grande
u:aio'n i-iur-'eoisp du xvurl sib'ele. -4 piossesseurs d'alors de'aieint i vonir 'filne romtantique. tar ils so maribrent au clair de
lune danis un petit temple -ree cqi'ilI avaient fait venir de Sitiiret que 'un
u
oit enrore dans le pare de iAl Hallows. La char!oile c t 1 r'-fectoire du S.miniiiaire snnt de dimensions impo<an!te. I.-e philonplhes ,nt leiur risidence a part de celle des
th(l,," ion>n.
Les 3.0l'es ne sont pas tous des Irlandais. I1 en vient
I intri I
piy- 1t,larigue anglaise. notarnment d'Australie et de
NtO\etlil-ZIla:ide. ýtqui y retourneront, une fois ordonn6s, pour
- llii.irpi
la dili-silion de lIur tt*'que respectif. Ce n'est pas
ans raion> quetFIn a grav\ sur la porte d'entrde de I'immeu:1- ptri.iif ;;i ,.,-ri'inie do;n;. pTr Ji,uz ' se- apStres : Alle
, 11, iq'ur lnt

lnhI i na"tifn.s. ,,
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Vers quatre heiures de 1'aprbs-nidi. nous allons A la Nonciature. Le nonce apostolique en Irlande, Mlgr Levame, nous fait
un accueil tres cordial. Nous pouvions nous y attendre, car il
avail dejh reCu le Tres Honord Pere de la facon la plus aimalle
en Egypte oi il dtait interuonce, avant de venir & Dublin. Jaiis
aurlonier A t'htpital de Monaco, desservi par nos Steurs. Mgr I.evanie garde des sentiments de tr's grarde bienveillance envirs
la double famille de saint Vincent. II n'a pas suivi la voie ordinaire pour entrer dans la carriere diplomatique. Et quand on lui
demande commnent il s'est forme h la diplomatic, ii r6poud plaisamment a que c'est en 6tant aumonier des Seurs n. II nous dit
sa joie d'Rtre dans un pays foncierement catholique comine 1'rlande. Mais, faisant dcho, sans y penser probablement, aux pr6occupations que nous conflait ce matin l'archeveque de Dublin,
ilajoute qu'il serait imprudent de s'endormir sur les positions
acquises. La position actuelle du catholicisme en Irlande ne
pourra se maintenir que moyennant un progrbs constant et par
une adaptation ineessante aux exigences de la situation pr6sente, dans tous les domaines.
Nous allons souper chez nos confrOres de St Patrick's Colleye. C'est une ecole oi se forment les futurs instituteurs catholiques. A la difference de l'dtablissement de Strawberry Hill
que nos confreres dirigent a Londres. toutes les matibres profanes doivent Utre enseignees ici par des professeurs laiques.
On peut s'en etonner dans un pays catholique comme 'est I'Irlande. Cette situation remonte a la fondation du college. en
1875. (epoque oih l'rlande ;tait sous I'administration anglaise,
et on ne I'a pas modifide, depuis que l'Irlande a reconquis son
inddpendance. Avant le repas. nous assistons A la b;nediction du
Saint-Sacrement. et c'est un spectacle impressionnant de voir
l'attitude recueillie de ces jeunes gens qui chantent avec un bel
ensemble les motels du salut.
Nous rentrons A Blackrock. Avant la pribre du soir. 6tudiants et sdminaristes recoivent le Tres Honore Pere dans leur
salle de rdcriation et lui adressent un filial hommage de bienvenue. Etudiants et seminaristes, car il y a h Saint-Joseph, onze
etudiants en philosophie et les vingt-quatre seminaristes de la
province. Ce chilTre de \ingt-quatre seiminaristes est bien satisfaisant. D'autant que la province n'a pas d'ecole apostoiique et
se recrute dans les divers collh-es et seminaires qui sont confis
a nos confreres. Le Tris Honore Pere repond, longuement et de
facon paternelle h cet hommage de ses fils. II rappelle h ces
jeunes le prix de leur vocation au sacerdoce et h la vie religieuse. II leur dit 'importance des anndes qu'ils passent dans
cette maison. et a\ec qiUelle ardeur ils doivent profiter de tout
ce qui est mis A leur disposition pour leur formation intellecluelle. morale et spirituelle.
5 novembre. - Le Tres HonorN Pere consacre cette journbe
au Sdminaire Sainte-Catherine (Dunardagh), qui se trouve A
quelques centaines de metres du Stminaire Saint-Joseph. En
1931 on ouvrit ici un sdminaire de Filles de la Charite pour les
Sceurs originaires d'Irlande. En 1949, les maisons de Filles de
la Charit6 situees en Irlande furent groupees en une vice-proxince, et !a vice-visitatrice alla s'installer au Seminaire Sainteratherine,L.'annie suivant,. ful iinau.urP une belle chapelle. La
nranidie i plh!irurý: reprises. d'abord
'~iison primnitive a t;ia
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pour accueillir les Soeurs qui viennent y faire leur retraite annuelle, puis, recemmnent, pour recevoir des groupes de jeunes
filles. Tous ces batiments constituent un ensemble de bon goht
et tres pratique.
Le Tres Honord Pere chante la grand'messe dont le propre
et l'ordinaire sont executes par les jeunes gens de Saint-Joseph
alternant avec les Soeurs pour le chant de l'Ordinaire. La messe
est suivie du chant du Te Deum. Chants et ceremonies se deroulent dans une atmosphere de joie recueillie et de ferveur. On
sent qu'en union avec le successeur de saint Vincent, a qui la
province d'Irlande est tout specialement chere, ses fils et ses
filles font monter vers Dieu une joyeuse action de graces pour
le passe et une ardente supplication pour l'avenir.
En rentrant a Saint-Joseph, nous nous arretons au Saint Teresa's Home, qui se trouve h mi-chemin entre les deux maisons
centrales. Les Filles de la Charitd y ont un florissant orphelinat de plus de cent enfants a qui on fait la classe dans I'etablissement. lls accueillent le Trbs Honord PBre avec un charmant enthousiasme. Apres un compliment recite avec beaucoup de naturel par l'un d'entre eux, quelques orphelins ex6cutent des danses irlandaises, bien rythmees par leurs camarades. La maison a belle allure. Les enfants ont de 1'espace pour
y prendre leurs ebats, et on les sent vraiment heureux ici.
Dans la soirde, nous retournons au Seminaire Sainte-Catherine. Une quinzaine de Soeurs Servantes, auxquelles se sont reunies un bon nombre d'autres Soeurs, attendent le TrBs Honord
Pere a la salle de retraites. Les petites Soeurs du Seminaire y
sont aussi et c'est une d'elles qui a I'honneur et le bonheur de
lire I'adresse de bienvenue au Tres Honord Pere. Celui-ci, dans
sa rdponse, avant de distribuer les Constitutions aux Soeurs Servantes, dit a celles qui 1'6coutent I'excellence de leur sainte vocation et la vendration affectueuse qu'elles doivent avoir pour les
Constitutions qui leur en prdcisent !'esprit. Il les exhorte a prier
pour qu'en grand nombre des ames g6ndreuses entendent I'appel
de Dieu a la farnille de saint Vincent. Car s'il faut beaucoup de
vocations. il est surtout necessaire que viennent A leur Compagnie des sujets a la \olontW bien trempee et qui ne se laissent
decourager par rten. Apres le salut du Saint-Sacrement, le Trs
Honore Pire accorde encore la faveur d'une visite spdciale aux
Scours du Seminaire. Elles sont au nombre de onze, et leur salle
commune n'a pas besoin d';tre tres grande. Mais, pour reprendre la comparaison dont s'Otait servie celle qui avait lu l'adresse
au Tres Honor6 Pere, le grain de s6nev6 peut de\enir un arbre
ou du moins un fort arbrisseau. Comment ne pas l'espirer de
cette g6ndreuse terre d'Irlande ?
6 novembre. - Nous partons en fin de matinee pour aller
visiter la maison des 6tudiants en thiologie h Glenart Castle,
qui se trouve a deux kilometres h l'ouest d'Arklow. Cette ville est
situde sur la cote, Iune soixantaine de kilometres au sud de
Dublin. Le cliemin le plus direct pour sy rendre longe la mer.
C'est celui que nous prendrons au retour. A I'aller nous faisons
un crochet par 'intdrieur des terres ; le voyage en vaut
la peine.
Nous passons par des sous-bois de toute beautd. La magie
des
couleurs automnales serait plus captivante encore si le soleil les
ettait en valeur. Hdlas ! la pluie ne discontinue
Elle enlve aussi beaucoup de leur charme aux pittoresquespas.
valles que
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nous suivons ensuite. L'une d'entre elles exige absolument un
arrdt, la Glendaloch, ou a Vallee des Deux Lacs ,.Sa beautd sauvage mdriterait A elle seule une visite. Mais elle parle tout specialement au coeur des Irlandais. Car c'est Il que vdcut au vr'
siecle de notre ere, saint Kevin, l'ermite dont on volt encore la
grotte creusde dans le rocher qui domine le lac supdrieur. Apres
avoir mend la vie Bermitique, saint Kevin fonda un monastere
qui fut un centre d'dtudes cd6lbre. Glendaloch devint ensuite un
vech6 et le demeura jusqu'au xir siecle. Autour des ruines de
la cathddrale, ii y a un vieux cimetiere oh I'on voit des pierres
tombales datant de plusieurs sikcles. Tout aupres. une tour circulaire haute d'une quarantaine de mbtres, effil6e comme un
cierge, et bien conservee, dtait A la fois un poste d'observation et
un refuge, en temps de guerre. Ces vestiges du passd religieux
de l'Irlande nous font penser t la foi des populations dont nous
venons de traverser les villages. C'est dimanche. Dans les rues
nous avons vu les fideles, hommes, femmes et enfants, s'avanver nombreux vers I'6glise pour y assister A la messe ou en revenir, avec ce visage delendu et heureux que donne une foi profonddment vdcue.
Nous arrivons b Glenart Castle vers treize heures. Les dtudiants en thdologie, au nombre d'une quinzaine, offrent leur hommage filial au Tres Honor6 PBre, qui leur repond avec simplicite et bont6. Apres le repas, M. Rodgers, supdrieur de la maison, nous fait visiter la propriete. Elle est magnifique. La demeure seigneuriale est situde au milieu de bois et de pelouses,
et dominde par des jardins en terrasses. L'incendie en avait endommagd une partie quand Glenart Castle fut achetd par la province d'Irlande. On rdpara les dommages, et une aile fut construite pour loger les 6tudiants. Le decor est majestueux, le si.lence n'est trouble par aucun bruit du dehors. Cadre ideal pour
une maison d'dtudes. Elle sera complete quand la chapelle projet6e aura remplace la salle qui en tient lieu provisoirement.
On ne saurait souhaiter milieu plus propice a la sante de nos
6tudiants. En plus d'un air excellent la mer est proche, et les
fermes adjacentes fournissent un appoint tres appreciable au
ravitaillement.
La nuit est dejh tombee quand nous traversons la petite
ville d'Arklow. C'est lb que d6barqua au % sicle le premier
missionnaire de I'Irlande. saint Palladius, et la tradition y fait
passer aussi saint Patrick. On s'explique I'attachement des habitants d'Arklow A leur foi. Ils le prouverent souvent dans leurs
luttes contre l'Angleterre protestante. C'est ainsi qu'en 1798 le
Pere Michel Murphy tomba dans les rues d'Arklow en menant
les catholiques a l'assaut contre les troupes du gendral anglais
Needham. Nous saluons sa statue sur une place de la petite ville.
7 novembre. - Nous partons d'assez bon matin pour Drogheda, petite ville de dix-sept mille Ames, sur la riviere Boyne, &
une quarantaine de kilometres au nord de Dublin. C'est la que
nous allons fater le centenaire de la fondation de la premiere
maison des Filles de la Charitd dans les Iles Britanniques. En
fait, I'arrivde des premieres Filles de la Charitd b Brogheda eut
lieu le 8 novembre 1855. On anticipe done d'un jour le centenaire de cet Bvdnement, ce qui permet de le celdbrer le jour
de la fete du Bienheureux Perboyre. Les Serurs furent appeldes
& Drogheda par l'archeveque d'Armagh, Mgr Dixon. Nous pos-
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,sddon le vecit adif et touchant de leur arrivee en procession
de la gare de Drogheda a 1'dglise Saint-Pierre oiu les attendait
'archevwque. Au dire de cette chronique, Mgr Dixon a toujours
bien inspirt quand il parlait de religion se surpassa en cette cir,onislirfrc, rt .,in dirourtis rut fait hounnetr el Massillon et d lIosn:tct
,".e i'rtit pus peu diree : I'enthuusiasue de la populalion de Drojhtda fut inoins dFmonstratif en cette journee du
cvntenaire. la;i< la sympathie dont furent entourdes les Swours
avait plus de prix. car elle naissait d'une profonde reconnaissance pour un sii le de cvoueentn sans limites.
Entcette niinm'e ielise Saint-Pierre. le cardinal d'Alton, archex\ique d'Ar;iima,. presidait !a grand'mnesse du centenaire, que
chanta M. Travers. sous-directeur des Filles de la Charit4 de la
pro\ince d'irlande. Apres l'tvangile. M. Cahalan, directeur du
Semiinaire internei
Saint-Joseph de Blackrock, rappela d'abord
la foudation des Filles de la Charite par saint Vincent de Paul
et si-mnala tr;,s
hc(ureusentnt les caracteristiques de leur Compagnie. 'uis. dans un saisissant raccourci. il resuma l'histoire de
leair pro\inre d'iriande. I.iglise 6tait remplie par une assistance
re-:uillie oit I'on \oyait des pri-tres. des religieux et des reliloussP et 1iniran;d nlimbre de laiques oui les Enfants de Marie
fai-aient tin :riupe imnposant. l.es chants de la messe furent
exic'ut;s par !a Schola paroissiale avec beaucoup de precision.
L.es voix des soprani etaient particulierement fraiches et melodieuses. La tonidiction du Saint-Sacrement, donnde par Son
Eliiitncei
, ct teIhlant du Tc Deum, clOturerent cette belle cereEIn -rand inomiire. conine il convenait, les Filles de la Charit s'.
taient asseminlees A Droyheda pour ce premier centenaire. On axait ou la delicate penste d'y inviter notamment les
swurs qui firent dans ectte imiaison un sj.our plus ou moins
lonhm.Pour cortaines. cela remnonitait bien haut, par exemple pour
Sur Marie \l-Doinnel. qui tit son postulat i Drogheda il y a
,,ixantf ans;-. Alaiý il est lne Sorur a qui zon Age et son ,tat de
-arntno prminrent pas d'etre A cette fete, oh sa place eOt 6t6
,,uti
indiiqu,:'. scrur Monica :Chadwick. d'Pla Maison centrale de
Mill Iill, naquit, en etet a Drolieda il v a quatre-vingt-seize
iis. quatre ain;s s-oulen.int aprbs l'arri\t;e des Soeurs. Elle se souSi-int eincore que tout enfant. un peu intimide peut-etre par
(reosiumn ti•is Filles de la Chariti. elle demanda a son pbre si
.:
*tien! dlo holiws persoinnel. I.a r,pcorise fut affirmative;
St '-;!t
,titt
~f
tellement irandir on elle I'estime pour les Filles
'dI Clihrit,;
1a
i!u'elentra au postulat. xoili soixante-quinze aus.
.\'IprI' i'!;ess. le repas fut sorv-i dans la maison des Sceurs.
11 iail pirsiid' par Son Eminence. Le lord-maire. qui, j'ai oublie
dI- i inloel.
avait assist( a la messe, etait parmi les convives
ai'nsi que le. nritabilitvs laiques de la ville. A la fin du repas,
S.;n Emiien'e dit avec beaucoup de ddlicatesse et de coeur la
liert(,q('il 6prouvait do posseder dans -on diocbse la premiere
,`n
1ite doeý inaisons de Filies de la Clharil;' de la province d'Iriande. II rem.lit un liomrnage tris senti aux Seurs actuelles et a
leurs devanucires, et fit des xceux pour la prosperit6 croissante
de lrurs
A Ia requite du cardinal, le Trbs Honore Pere
Aruvrcs.
prit 'nsuile la parole. 11 remercia de fa on tr;-s delicate tous ceux
qui, a dos titres divers, avaient concouru au succes de cette fete,
't azInra rdo s rwconnaissance et do son souvenir devant
l-s ,infai!eirm. et Iallaiorateurs dilr F.illes de la Chariti Dieu
de
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Druj.hcda. II revenait au curd actuel de Saint-Pierre de rendre
teinoignage de L'activitW charitable des Steurs sur sa paroisse.
En 187(, un de ses predecesseurs, voyant que les Filles de la
Ctlarite etaient a i'etroit dans leur premiere rdsidence, et qu'ell-p
n'avaient pas le terrain nccessaire pour batir, 6changea g6n6reusement sa muaison contre la leur. Le curd actuel ne peut que
se rejouir du geste fait alors. Sans parler de la visite. des pau\res daus les deux paroisses de la ville, elles ont dans leur maison une 6cole industrielle pour garqons et filles, de plus de
100 el4ves. un orphelinat de filles, enfin elles comptent pros de
700 etiles a leur-cole
primaire. Le lord-maire parla le dernier.
II le fit avec son autoritl de premier magistrat de la cite et avec
sa foi de chretien fervent. 11 rendit un hommage 6mu aux services que les Scurs rendent a la population de Drogheda, et il
souhaita que lors des f6tes du second centenaire, son lointain
successeur puisse dire, lui aussi, sa reconnaissance du bien
op6er par les ceuvres toujours plus prosperes des Filles de la
Charittd.
Les enlants de la maison avaient dejai offert leurs souliaits
de bienvenue au Tres Honor6 Pere, lors de son arrixde, peu
avant la grand'nesse. lls lui donnerent apris le repas une sdance
tret. Irus~ie. Rlecitations, chants, danses ct musique instrumentale souleverent les applaudissements de l'auditoire. On remarqua tout particulierewient la voix chaude et richement timbr6e
d"un jeune soliste et le sens musical de deux petits accordeonistes. 'n tres beau tableau vivant de la Nativite couronna la
sýamce et permit i la pitel des enfants de se traduire de facon
toucliante. Belle journee pour la paroisse de Droyheda et pour
les Filles de la Charit6 de cette ville, qui continuent dignement
1'oeuvre de leurs devancieres !
En lin de soirte, nous prenons la direction d'Armagh, situ6e
encore plus au nord, et qui est une ville sainte ent: e toutes de
'lrlande. C'est la, en effet, qu'au milieu du ve sibele de notre
vre, saint Patrick tetablit son siege 6piscopal. L'un de ses successeurs ies plus celebres fut saint Malachie, grand arni de saint
Bernard. qui introduisit les Cisterciens en Irlande. Nos confreres
dirig.ent A Armayk un florissant college, qui est aussi une pipiniere de vocations eccldsiastiques et religieuses. Son Superieur,
M1.Sheridan, qui est venu assister a la fete de Drogheda, nous
enninene a Armagh, ot nous passerons la nuit pour aller demain
xisiter les Soeurs de Belfast.
6 novembre. - Nous n'avons gubre le temps de visiter le
cotllge, car nous partons pour Belfast vers 10 h. 30 ; mais nous
retournerons i Armagh pour diner. A Belfast, notre premiere
visite est pour l'6vdque, Mlgr Mageean. Ce n'est pas sans peine
que nous arrivons a decouvrir son domicile. Car il a quitte son
ancienne r6sidence pour habiter un quartier plus tranquille, ou
le palais episcopal est une agreable villa entouree d'un grand
pare. Son Excellence fait un accueil trbs simple et tres cordial
au TrBs Honor6 Pere. La conversation porte principalement sur
les ecoles. Question partout de premiere importance, mais qui
'est tout sp6cialement ici. Belfast est, en effet, la capitale de
'UIster, ce nord de I'lrlande qui a garde son autonomie politique sous l'alldgeance de 1'Angleterre. La population de 'Ulster
-sten majorit6 protestante et n'a pas abandonn6 son attitude
)'•i-anlte ou mjniIe hostile envers les catholiques.
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Nous faisons ensuite une rapide visite a l'ecole des Filles
de la CharitE. Elle est tres florissaute ; mais les locaux deviennent de plus en plus insuffisants pour recevoir les enfants qui
la fr6quentent At qui sont actuellement au nombre de huit cents.
Aussi y a-t-il deux series de cours, I'une le matin, I'autre l'apresmidi. Quand nous quittons 1'ecole vers midi, nous voyons arriver
en grand numbre les enfants qui vont suivre les classes de la
soiree. Une charmante seance nous est offerte par les enfants,
bien doudes pour le chant et la danse. Nous passons ensuite
quelques instants dans la maison des Sceurs qui, outre I'enseignement h I'ecole, assurent la visite des pauvres dans trois
paroisses et ont chez elles une pension pour les jeunes ouvrieres.
Mais le temps presse. Car nous devons etre de retour &
Armayh avant deux heures pour le repas auquel M. Sheridan
a invit le cardinal et quelques ecclsiastiques de la ville et des
environs. Comme hier, le cardinal se montre charmant; et, se
trouvant seul a\ec ses pretres, il met dans sa conversation encore
plus de simlplicit6 et de cordialite. C'est un fin lettr6, auteur
d'un ouvrage sur Horace, et ancien 6tudiant A Rome. Aussi evoque-t-il avec plaisir ses souvenirs de la Ville Eternelle. Son
palais est & quelques centaines de metres du college. Et c'est
tout aupres que s'6elýe la cathedrale catholique d'Armagh, bel
edifice dont la construction doit beaucoup & la gendrosit4 des
catholiques irlandais des Etats-Unis. La paroisse de la cath4drale est en principe la seule paroisse d'Armagh. Mais a I'autre
extremite de la ville vient de se bitir une belle eglise consacrde
B saint Malachie, et qui sert d'dglise paroissiale annexe. La population d'Armagh est d'environ sept mille Ames. Les catholiques
y sont la majorite. Mais ils constituent la classe la moins riche
de la population, et les protestants essaient de les dcarter des
postes les plus importants. 11 faut esperer que la t6nacite des
catholiques d'Armagh et la fNconditM de leurs foyers auront le
dernier mot.
A cette victoire du catholicisme, le collsge d'Armagh aura
certainemient une grande part. La valeur des 6tudes que l'on y
fail et la bonne formation religieuse et morale qu'y recoivent
les 1•vxes iui assurent dans la region une reputation merit6e.
Aussi. Ics demandes d'admission se font-elles de plus en plus
noriIbruses. Nous avons trou\- le college en pleins travaux
d'aaraiidissenent, tandis que se poursuit I'amelioration de N'dquipement scolaire. Tout laisse espdrer pour eet 6tablissement le
plus consolaat avenir.
9 norembre. - Nous reprenons, ce matin le chemin de
Dublin. Repassant par Drogheda, nous nous arr6tons devant
1'dglise Saint-Pierre pour un pieux p6lerinage que nous n'avions
pas cu le temps de faire le jour du centenaire. Cette eglise poss6de en effet une relique insigne: la tite du bienheureux Olivier Plunket, archeveque d'Armagh, decapit6 a Londres, en haine
de la foi. en 1681.
A Dublin, c'est le Saint Paul's College, au quartier Raheny,
qui recoit aujourd'hui la visite du Tres Honord Pere. Cet 4tablissement, fonde, en 1950, par l'archeveque de Dublin, pour r6pondre aux besoins cr6ds par l'extension croissante de Dublin dans
cette direction, n'est pas un Petit Seminaire pur. Mais, cette
ann6e, trois de ses 6l6ves se sont orientes vers le sacerdoce,
deux au service du diochse, un dans la famille de saint Vincent
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Nous avons tout particulibrement lieu de nous en rdjouir. D'autant que les anndes A venir s'annoncent plus nombreuses et que
I'afflux des demandes d'admission oblige ddjA A construire de
nouveaux batiments. Une route en construction traversera malheureusement le pare du college. Mais, en compensation, la ville
lui a fait don d'un magnifique terrain de jeu ou nous voyons
Bvoluer A I'aise quatre ou cinq tquipes de foot-ballers. Ces
enfants et jeunes gens ont tres bonne facon. Ils ont oflert au
Trýs Honord Pere une jolie pyxide achetee par eux. Avant la
benediction du Saint-Sacrement, Monsieur le Sup6rieur general
leur adresse quelques mots, leur rappelant que, dans la carriere
A laquelle Dieu les appelle, ils devront etre la lumiere du monde
et le sel de la terre, et que le devoir leur incombe de profiter
au maximum des moyens de formation intellectuelle et morale,
mis ici A leur disposition. M. Moran, Supdrieur du College, et ses
Confreres, peuvent etre fiers de leur College, promis A un bel
avenir.
Le Tres Honord Pere va porter ensuite sa benediction aux
Sours de la maison de I'lmmaculde Conception, & Mount Prospect. Cette maison abrite une quinzaine de Soeurs Agies ou invalides, qui couronnent par une vie de prieres et de sacrifices une
existence vouee au service des pauvres et des malades. Cette
deuxieme etape de leur pBlerinage terrestre i'en est pas la
moins prdcieuse.
Puis, nous nous arretons quelques instants a la maison
Sainte-Louise... A la visite des pauvres de deux paroisses, les
Suurs ajoutent la direction d'une icole ou elles sont aiddes par
de nombreuses maitresses laiques ; car le chiffre des 6elves
s'eleve A pres d'un millier. Nous n'avons qu'& traverser 1'Avenue
en bordure de laquelle se trouve la maison des Soeurs, pour visiter, sous la direction de son cure, 1'rglise paroissiale, dedide A
saint Vincent de Paul. C'est un vaste 6difice, a nef unique, dont
le plafond cloisonnd rappelle les basiliques romaines. Nous
sommes bien ddifies de voir plusieurs paroissiens, dont un
homme, faire pieusement -le chemin de la croix. AprBs avoir
soupe a Donardagh, nous rentrons A Saint-Joseph de Blackrock.
10 novembre. - Au debut de Ia matinee, le TrBs Honord
Pere va faire une visite aux Seurs de la Merci, qui ont, A Blackrock, leur maison-mere diocesaine et y dirigent une 6cole normale pour la formation des institutrices d'ecoles primaires catholiques. Nos confreres de Saint-Joseph sont les aumOniers de ces
religieuses et donnent des cours de religion a leurs 6leves. Aussi,
I'accueil est-il tres cordial de la part des Soeurs et des futures
institutrices, qui nous reVoivent dans la salle des fetes de 1'6cole.
Nous allons ensuite saluer les Filles de la Charite de Kilternan, dans les environs de Dublin. Une Soeur y a fait don, a
la Communautd, de sa maison paternelle. On I'a am6nagee pour
recevoir un certain nombre de convalescents venus de I'hdpital
Sainte Anne, de Dublin, dont cette maison de Sainte Brigitte est
une annexe, mais ayant sa Supdrieure particuliere, qui est actuellement une ancienne Visitatrice de la province. Le cadre est tres
reposant et convient tres bien A l'cuvre de la maison. Les
malades, qui ont accueilli le Tris Honord Pere a son arriv6e
et qu'il va voir ensuite chez eux, se disent tres heureux des soins
dont ils sont l'objet.
La matinde s'achive A l'orphelinat Sainte-Philomene,
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Stilloryan. 11 y a 1t que!que 27J enfants, gargons et lilies, la
plupart oirphelins, d'autres appartenant a des families desunies
ou en situation irriguliere. Ces pauvres petits sont l'objet de
soius atlectueux. Leur joie bruyante, leur bonne mine attestent
qu'ils unt trouuv ici ce qui leur manquait. C'est un spectacle
pittoresque qui nous est ol ert par ces longues files d'enfants
\vtus d'uniformes sevants et de couleur ditlerente, suivant leur
age et le cours auquel ils appartiemnent. Une nouvelle teuvre
est en train de s'installer ici : un postulat. Dans cette belle proprioti, a quelques minutes de la maison centrale. les jeunes lilies
qui e\ulent entrer chez les Filles de la Charite passeront quatre
mois de preparation au Seminaire et se rendront utiles, en s'initiant a la vie de devoueijient qui sera bientlt leur partage.
Apres avoir pris notre repas de midi & Stilloryan, nous rentrons ia.Saint-Joscph.A 5 lieures de l'apres-midi, nous en repartons pour nous rendre an college Saint-Vincent, a Castlenock.
Ce serait un peu tard s'il s'agissait de visiter la maison. Mais
le Tres llonore Pere la connait bien deja, et nous esptrouns v
revenir a\ant de quitter Dublin. Ce qui nous y amrne ce soir
est l'in\itation que M. Cregan, Supdrieur du college, a faite au
Tres Honore Pere de souper avec Je Prisident de la Rdpublique
irlandaise, M. O Kelly. A notre arrivie, les eleves accueillent
Monsieur le Superieur gendral dans la vaste salle du College,
pour lui offrir leurs souhaits de bienvenue. Cette maison est
particulifre!;:ent clire aux fils de saint Vincent de la province
d'riande. Ils la regardent avec raison comme son berceau. C'est
ici, en effet. que se d&vouOrent d'abord les quelques jeunes pr&tres venus de Maynooth, qui devaient, plus tard, se joindre A la
Conar,--ation de la Mission et qui, des le debut. pour affirmer
claireenrnt qu'ils se mettaient A l'6cole de notre bienheureux
PWre, prirent le nom de a Vincentians
,. Le CollBge est exceptionreilement florissant. II en sort un bon nombre de vocations
sacerdota!es et religieuses, et c'est de l& que viennent le plus
grand noniibre de nos seminaristes de la province d'Irlande. 11 a
c• chre en 1933 son centenaire. et le bel ouvrage publii a cette
occasion est d'une lecture tres attachante.
Quelques minutes avant 7 heures, la voiture prdsidentielle
arrive au coli;'Me.
. ' Kelly en descend, accompagnd de son
aide de camp, le colonel O',Sullivan. Petit, mais trapu et vif
dans ses iio;ivements, le Prdsident fait penser h M. Thiers. II
fut un des hlrrs des luttes pour I'ind6pendance de l'Irlande.
Enprisonn6 a six ou sept reprises, il ne fut jamais traduit en
jurement, et c'est ce qui :e sauxa du poteau d'execution. Penda;it le repas, il i\oque volontiers. a la
ldemande de ses voisins,
les souvenirs de sa vie politique. Mais M. O'Kelly est aussi et
surtout un f1ervent chriitien qui assiste tous les jours h la messe
dans la chapelle du Palais de la Prdsidence. II a connu nombre
de personnalitcs ecclcsiastiques, notamment les quatre derniers
papes; et ilen parle avec un plaisir 'vident, surtout de Pie XI
et de Pie XII. C'est un rgal de 'entendre. D'autant que le Prsident est trbs simrple, trbs cordial. qu'il aime plaisanter et rit
de bon co:ur. Aussi, qluand ii s'excuse de prolonger la soirde aux
dCpens de notre sommeil, c'est une protestation g6nerale. Au
moment du d6part, le Tres Honord Pere offre h M. O' Kelly une
relique de notre saint Fondateur. Le Prsident tres 6mu, lui dit
sa gratitude et I'embrasse avec effusion. Membre des confrences
do saint Vincent de Paul, il leur reste tres attache et leur verse
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r6guli;remient sa contribution. It est dix heures quand nous
quittons Castlenock pour rentrer a Blackrock, ravis de cette
soirde si intdressante et si instructive.
1i noveubre. - A la tin de la matiiee, nous faisons une
courte visite aux Filles de la Charite de Mountjoy square, a
Dublin. I1 y a 1IAune pension pour jeunes filles, etudiantes ou
employdes et ouvrieres, le Saint Mary's Hostel. Ici aussi, les
chambres, les salles a manger, les salons mis a la disposition de
ces demoiselles ont un air familial et sont d'une elegance de
bon ton.
De 1a nous passons a la maison Saint Vincent's, Fairvicw.
Avec la maison que nous visiterons ensuite, Saint Vincent's
Orphanage, et qui fut ouverte le meme jour qu'elle. Saint Vincent's Fairview cdlebrera dans deux ans son centenaire. C'est un
asile pour femmes mentalement ddficientes. Elles dtaient quatre
lors de la fondation, le 14 mai 1857. La maison en abrite actuellement deux cents. Une vingtaine d'intirmiires pour delicients
mentaux font ici leur apprentissage, et, parmi elles, ii y a plusieurs Filles de la Charite. Le quartier nierite bien son nom de
Fairview : ,,Bellevue ». C'est vrai spdcialement de !a maisen
des Sceurs. Elle se trouve dans un cadre tres reposant de verdure et de bois. Apres le repas auquel dtaient convids M. Purcell, le cur6 de la paroisse et deux docteurs de l'dtablissement,
nous nous rendons
ala salle de fetes de la maison pour une
sdance rdcrdative. Les malades y ont, elles aussi, leur numero de
chants et de danses. L'une d'elles execute un solo de sifflet avec
une virtuositd et une expression remarquables. Parmi les malades, il y a plusieurs religieuses en costume. Sur certains visages,
on peut lire la detresse des Ames. Comme il est heureux qu'elles
aient, pour les soutenir dans leur 6preuve, avec les secours spirituels que leur donne I'aum6nier, les attentions delicates, inspirees par la charit6 chrdtienne de leurs ddvoudes infirmieres,
Sceurs et jeunes filles I
La visite suivante est pour Saint Vincent's Orphanage. La
maison compte 24 Seurs. C'est qu'en plus d'un orphelinat de
80 fillettes, les Soeurs font la classe A environ 1.500 gargons
et filles, avec le concours de professeurs lalques. Elles visitent
les pauvres h domicile dans deux paroisses, assurent un fourneau dconomique, ou plut6t distribuent des repas dans trois
centres, au rythme de 1.500 diners en moyenne par jour dans
l'un d'entre eux. Enfin, en 1923, une Soeur langa une revue mei,suelle I Virgo Potens ,,pour propager la ddvotion A la Vierge
de la Medaille miraculeuse, revue largement diffusde. Les orphelines donnarent au Tres Honord Pere une petite sdance, qui
comprenait notamment le chant de l'hymne amdricain , Star
Spangled Banner) (Le drapeau semd d'dtoiles). Ce fut si bien
exdcut6 que le TrBs Honore Pere put dire que s'il avait ferin
les yeux, ii se serait cru aux Etats-Unis.
Nous allons enfin au Sacred Heart Home. C'est un orphelinat. On dolt y cultiver particulirement la musique ; car les
morceaux que nous firent entendre ces fillettes, meme les plus
petites, furent donn6s avec une precision et des nuances remarquables par des voix bien timbrdes. Le comit6 de patronage de
l'orphelinat a fait mettre A l'entrde de la maison une pancarte
signalant les besoins de cette ceuvre. Il faut souhaiter que cet
appel trouve un large echo.
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La soiree s'ach6\e A notre maison Saint-Pierre, au quartier
de PIhibsborouyh, A Dublin. Elle remonte a I'annee 1839, et ses
debuts se rattachent aux origines de la province d'Irlande. Nos
confrbres out lit une tirs belie eglise gothique construite par
leurs predecesseurs. Cette eglise, publique mais non paroissiale,
est le centre de nuibreuses associations d'hommes et de femmes,
de jeunes et d'enfants. Mais le plus grand nombre des confreres
de cette maison s'adonnent h la predication de missions et de
retraites. Saint-Pierre est aussi un centre tres florissant de la
neuvaine de la Madaille miraculeuse. C'est aujourd'hui le vendredi qui prceide le deuxiime dinianche du mois. La journee
est rdservte a la reunion des horines. Is sont 18 pres de deux
mi!!e, rien que des homines, ecoutant dans un silence absolu un
serimon sur Ilihnmaculee Conception. Le sermon termin6, le Trbs
Honor6 PIre adresse quelques mots A cet imposant auditoire.
I! dit sa joie d'un tel spectacle et encourage ces hommes A pers~verer dans une xie chritienne si fervente. Au salut qui suit,
e est toute ' a ssLstance qui chante A l'unisson 'O0salutaris et le
7anttum cryo. Maais e qui impressionne surtout, c'est, la benediction termine, le chant par cette foule du cantique:
Foi de nos peres, 6 sainte foi,
Jusqu'd la mort nous te serons fiddles.
On sent que. sur les l1vres de ces hommes, une telle assurance n'est pas un vain mot. La plupart d'entre eux communieront apres-deilain. Et dans leur vie familiale comme dans leur
vie publique, ils feront passer les enseignements de leur Credo:
Grande joie. mais aussi grande responsabilit6 des prntres, qui
ont la mission de veil!er sur cette ferveur chretienne, de l'entretonir et de la faire grandir toujours plus !
12 aovnembre. - Vers 11Iheures, nous nous rendons a I'hdpitatl ainte-Anne. les Fil'es de la Charit6 y soignent les cancereux. L'hOpital ne compte que 70 lits. Mais pres de 7.000 malades
sont soignes cliaque annle au Dispensaire. Tous les malades
soi'-,ns a Sainte-Anne sont des pauvres. Mais rien ne leur manquti dei soins que requiert leur 'tat. L'hlpital est parfaitement
equip,. et les meilleurs sp6cialistes de Dublin sont au service
des nialades. .'un dc ces docteurs. tout jeune encore, nous fait
ainjialiement les honneurs des ditl'rents services, en m6me
I•mrps que la So'ur superieure, ancienne Visitatrice de la province.
Nous prenons, vers 1i h. S0, le train qui dolt nous mener &
Cork. Le trajet s'effectue en trois heures. Tout au long du parcours. nous n apercevons guBre du train que des prairies, de
dimensions assez reduites. entourles de haies ou d'arbres. En
gare de Cork nous attendait le Sup6rieur de notre maison de
Cork, M. O'Leary. Nous nous rendons tout de suite A la maison
des Filles de la Charite, qui porte le nom de North Infirmary.
C'est un h6pital gendral, double d'un dispensaire, avec service
denlaire et dcole d'infirmieres. Les Sours ne trouverent ici, lors
de leur arriv\e, en 1867. qu'un inmmeuble bien modeste. On y
logeait une soixantaine de malades. assez mal install6s et mediocrement nourris. L'h6pital manquait des equipements les plus
n6cessaires. II a aujourd'hui 160 lits, et plus de 200 malades
passent tous les jours par le dispensaire. North Infirmary est
encore la seule maison des Filles de la Charitd de Cork. M. 0' Lea-
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ry voudrait qu'on en ouvrit une seconde pour que les Sasurs
fussent mieux connues dans cette ville ou les vocations religieuses sont tres nombreuses.
Aprbs le repas pris a North Infirmary, nous gagnons la maison des confreres. Mais ils sont tous au confessionnal en cette
soiree du samedi. C'est done demain matin seulement qu'ils
pourront saluer le Trbs Honor6 Pere.
13 novembre. - Nos confreres de Cork out la charge d'une
belle dglise. Comme a Saint-Pierre de Dublin, ce n'est pas une
6glise paroissiale, car le seul Ordre religieux en Irlande qui ait
des paroisses a desservir est celui des Passionistes. Mais l'dglise
Saint-Vincent, de Cork, est tres assidiment friquentee. Ce matin, le Tres Honord Pere y c6l1bre la messe de 8 heures. C'est la
messe mensuelle de la Confrdrie des hommes du Sacrd-Cceur. ls
sont la 700, et tous s'approchent de la sainte table. On dirait
la communion pascale dans une de nos plus grandes eglises de
France.
A 11 heures, nous allons saluer 1'dv\que de Cork. Ancien
eleve de M. Travers, A Maynooth, Mgr Lucey se montre tres
aimable. II voudrait nous avoir demain a sa table ; mais ce n'est
pas possible, puisque nous partons dans la matinee pour Limerick. Monseigneur est tres soucieux de construire des eglises
dans la banlieue de la ville de Cork, qui ne cesse de s'dtendre.
II en projette une quinzaine, dont chacune sera consacr6e a un
des miystres du Rosaire. C'est une idWe originale et heureuse ;
mais je ne pense pas que toutes ces eglises portent le nom du
mystere qu'elles auront pour but d'honorer, car pour certains
ce ne serait pas facile. Plusieu-, de ces dglises sont dej& construites, ce qui suppose un tres gros effort financier.
En sortant de I'EvechU, nous nous rendons de nouveau ' la
maison des Scurs. Les malades et leurs infirmieres veulent, en
effet, prdsenter leurs homnmages
M. le Superieur general et
recevoi;' s benediction. C'est un petit gargon en traitement &
1'hopital qui se fait leur interprete, et ii remet ensuite son
compliment au Tres Honord Pere sur un rouleau magnifiquement
enlumind. C'est dans une salle de malades que la reunion a lieu.
Dans I'assistance se trouve le boa Frere Barry, de la maison des
confreres de Cork, ohi ii s'est ddpens6 pendant pros de cinquante
ans. Le Tres Honord PBre le b6nit affectueusement; puis II parcourt les autres salles pour porter h tous les malades sa b-ndiction et quelques paroles d'encouragement.
Nous revenons ohez nos confreres pour le repas de midi.
De la rive droite de la Lee, leur maison, situde sur la colline
qui domine la rive gauche, a tres belle allure. Elle prolonge
1'6glise, et, avec ses bales et ses contreforts, elle en imite le
style; on dit que le PBre Fiat I'appelait une a maison de chanoines >. C'est un ensemble imposant. Les batisseurs avaient Otd
heureux dans le choix de 1'emplacement. De la fenetre de leur
chambre, les confreres ont une vue magnifique sur la ville de
Cork, la troisieme en importance de 'Irlande, apres Dublin et
B1elfast. Les pentes de la colline sont couvertes de prairies
et d'arbres au feuillage mordord en cette saison d'automne. Sur
la Lee, les cygnes dvoluent gravement et les mouettes prennent
leurs dbats. On s'arreterait encore plus longtemps 6 contempler
ee paysage, si le soleil le mettait en valeur. Mais, tandis qu'il
.tait, ce matin, d'une puretd totale, le ciel se couvre de nuages
ct le brouillard s'6paissit de plus en plus sur la ville.
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A 2 h. 30, nous partous pour Dunmanway, a une heure d'auto
au sud-ouest de Cork. Dans un bourg de quelque trois mille
Ames, tes Filles de la Charite s'occupent d'ceuvres d'enseignement
fort intdressantes. A l'6cole paroissiale de garcons et de filles
s'est ajoutle, en 1903, une ecole menagere qui comple actuellement 40 61~ves pensionnaires. Une 6cole professionnelle s'y est
adjointe en 1935. et elle a aujourd'hui 70 61eves, dont 15 pensionnaires. De ces ecoles sont dejA venues un bon nombre de
vocations pour les Filles de la Charite. C'est dire l'excellence de
la formation qu'elles recoivent ici. Nous rentrons a Cork assez
t6t pour assister a l'exerrice du soir dans l'dglise de nos confreres. Tres grosse assistance, recueillie, qui prie et chante de
toute son Anie. En sortant de 1'eglise, nous admirons la statue
de la Vierge Puissante, eclairte par deux projecteurs puissants,
et que l'on doit bien apercevoir de la ville.
14 novembre. - Nous prenons le chemin de Limerick. A
mi-chemin environ de cette ville, nous traversons un gros bourg
qui porte le nom bien frangais de Charleville. Notre auto n'avance
qu'avec peine dans la rue principale. C'est aujourd'hui, en effet,
grande foire a Charleville. Par centaines, vaches et veaux encoinbrent la chaussee et les trottoirs. Au milieu des paysans
venus a Charleville pour vendre leur betail, nous apercevons
une Petite Soeur des pauvres toute souriante. Ce n'est point,
sans doule, par hasard qu'elle est Il aujourd'hui. Elle connatt
la foi et la charitd de ces braves gens, qui, bien volontiers, feront
la part A Dieu sur leur recette et donneront genereusement aux
Scwurs pour leurs pauvres vieillards.
*

Voici Limerick, ville bien connue des lecteurs de la Correspondance de saint Vincent, et qui evoque d'6mouvants souvenirs dans 1'ame de ses fils. ceux d'lrlande surtout. Au mois
d'octobre 1646, six membres de la Congr6gation de la Mission
quittaient Paris A destination de I'Irlande; un autre les rejoindrait au Mans pour s'embarquer avec eux A Saint-Nazaire. Cinq
etaient pretres, dont deux fran.ais ; deux clercs, dont un frangais ;
et, enfin, le Frbre Patriarche. de i'le de Jersey. Plusieurs de nos
confreres se trouvaient A Limerick quand la ville fut assidgde
par les Anglais, en 1651. Ils purent en sortir apres sa capitulation.
en se melant aux soldats et aux marchands qui 1'6vacuaient. Mais
le clerc Taddee Lee, originaire du comtd de Lee, qui s'dtait retire
dans sa famille, y fut d6couvert. Sous les veux de sa mere, les
soidats de Cromwell lui couperent les pieds et les mains, et lui
ecraserent le crAne. Nous faisons revivre ces souvenirs devant les
pans de murs qui restent encore des fortifications de Limerick,
sur les bords du Shannon. Les traxaux de nos premiers missionnaires, et surtout le martyre de I'un d'entre eux sont, sans doute,
pour beaucoup dans la prosperit6 de notre province d'Irlande.
La maison qui va recevoir aujourd'hui la visite du TrBs Honore Pire se trouve A quelques kilomitres de Limerick. Elle ne
date que de trois annies. C'est un etablissement pour fillettes
deficientes mentales. Ces pauvres malades ne sont encore qu'une
vingtaine. Mais les nombreuses demandes d'admission obligent a
agrandir. TI y a largement de la place pour cela dans la magnifique propridt6 au centre de laquelle se trouve la maison des
Sceurs. Les travaux vont commencer prochainement. On pense
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pouvoir accueillir dans les deux cents enfants. La population de
Limerick est tres sympathique a cette oeuvre, et on le comprend,
en voyant les rdsultats ddjk oblenus par les Soeurs. Quand les
fillettes que nous avons sous les yeux sont arrivdes, elles passaient la journ6e assises sur une chaise, incapables presque de se
mouvoir, et ne disant rien. Or, Iune d'elles est maintenant capable
de reciter au Tres Honord PNre un petit compliment. Les autres
nous font entendre quelques chansonnettes. Quelques lueurs d'intelligence 6clairent par moments ces visages, et les moins deficientes ont assist( paisiblement a la benediction du Saint-Sacrement donnee par le Tres Honore Pere.
Nous allons prendre le train pour Dublin, A Limerick-Junction. Quelle agrdable surprise de voir sur le quai de la gare, dans
une niche, une assez grande statue de la sainte Vierge entouree
de lumiires et de fleurs ! Nous rentrons h Blackrock vers 9 heures
et demie du soir.
15 nocembre. - Nous commengons nos visites d'aujourd'hui
par une maison de Dublin, oil ii n'y a actuellement que six Soeurs.
Pourtant, elle comple un nombre imposant de bAtiments. C'est
qu'il s'agit d'un hopital non encore ouvert et destine aux enfants.
Une vraie merveille ! Sa construction a cott6 environ un milliard
de francs. Son equipement est ce qu'il y a de plus A la page. I!
faudrait un volume pour le dtcrire. Les batiments destinds aux
enfants n'ont qu'un rez-de-chaussde. Mais plusieurs des pavilions
oit de nombreux dtages, notamment celui qui est r6serve A I'dcole
d'infirmiires. C'est aussi A I'usage de ces dernieres qu'a dtd construite une belle chapelle. II faudra, dans quelques mois, trouver
une bonne vingtaine de Soeurs pour cet hopital, et I'on comprend
que ce soit une prdoccupation pour ma Soeur Visitatrice. Mais en
faisant appel aux Fines de la Charit6 pour ce magnifique h6pital,
on a rendu un bel hommage t leur comp6tence et 4 leur divouement.
Notre seconde visite de la matinee est pour Saint Vincent's
Home, au quartier de Cabra. 11 s'agit d'une ceuvre considdrable
pour enfants d6ticients mentaux de divers degres, au nombre
d'envirun cinq cents. Les garqons y restent jusque vers 1'age de
neuf ans, les filles jusqu'a dix-huit. BientOt, ceux qui sont susceptibles de recevoir quelque education seront transfdrds dans une
autre maison, a Clonsilla. Fillettes et jeunes filles nous donnent
une s6ance trbs rdussie de chants et de danses, sous la direction
de l'une d'entre elles. tres doude pour la musique.
A quelques centaines de mntres de 1i se trouve une autre
maison de Filles de la Charitd. L'oeuvre que I'on y fait est particulierement belle. Le Saint-Patrick's Home est ouvert aux fillesmeres. Elles y sont reques pour une annie avec leur enfant, et I'on
devine quelle grAce c'est pour elle, au point de vue moral et spirituel. Ce temps dcould, elles quittent la maison, et la plupart
d'entre elles emmonent leur enfant. Ceux que leur mere abandonne demeurent a I'orphelinat. Mais beaucoup de ces petits sont
adoptes, surtout par des Amdricains. Quelques-unes des pensionnaires se trouvaient a la salle de reeption et elles se joignirent
au choeur de chant. Mais la plupart aimbrent mieux rester a la
chapelle, oii elles regurent la benddiction du Tres Honore Pere.
Quelques-unes dtaient toutes jeunes, et l'on ne pouvait qu'dprouver pour elles un sentiment de compassion fraternelle, et prier
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pour que le sejour dans cette maison accueillante marque definitivement leur \ie.
Une derniere visite, a Our Lady's Home (la Maison de NotreDame). Les oeuvres y sont multiples et ont de quoi occuper les
treize Sowurs de la maison. Pension pour les jeunes filles et quelques religieuses etudiantes, asile pour femmes ag6es, garderie,
fourneau &conomique, visite des pauvres et des prisonniers. Belles
uuvres, mais dont f'avenir inspire quelque inquietude aux Saurs.
Le quartier etait jusqu'ici tres pauvre, et les Filles de la Charitd
se trouuaient dans leur element. Mais on y bAtit de plus en plus,
et les pau\res s'en vont chercher un ahri ailleurs. 11 y a moins
de clients aux fourneaux economniques, et on envisage la fermeture de t'un d'entre eux. On compread la peine des Soeurs. Mais
Dieu ne )cs laissera pas manquer de travail. Leur maison, quand
elles y arrivrent, etait un abri pour feulnes sorties de prison.
Puis cette eu\vre a fait place a celles d'aujourd'hui. Une fois de
plus, les So'urs sauront s'adapter t des situations nouvelles.
La soiree s'achlv\e cliez Monseigneur I'archeveque de Dublin.
11 nous a invites a souper en coinagnie de ses deux secretaires
et d'un Vicaire general. professeur de sciences orientales A l'Universite de Dublin. Ce prelat est tres gai. 11 a 75 ans, et ce n'est pas
sans vraiseiblance qu'il attribue a la bonne humeur sa verte
\ ieillesse.
16 noirembre. - La maison que nous allons visiter en fin
de matinee itait la propricte d'un grand brasseur de Dublin.
Situee aux alentours de la \ille, dans une xaste proprietW, elle
conser\e de son ancienne splemloiir ce qu'on n'a pu changer,
uotaniment une grande piscine de natation a l'intirieur mnime de
la maison. Mais ii a fallu I'agrandir pour l'adapter A sa nouvelle
destination. Elle abrite actuellement fillettes et jeunes filles dtiicientes mentales. Mais on groupe ici les sujets capables d'dducation. et les resultats sont nerveilleux. Ces lillettes et jeunes filles
nous out donnu une seance de tous points parfaite. Et il ne s'agissait pas ici de chansons faciles a retenir ni de danses populaires
au rythme peu comnpliqud. La danse des jockeys, le jeu des escrinieu's, le ballet des sylphes furent rendus avec une grace et une
prdcision admirables. On peut en dire autant du chant des reines
infortunies, dont les voix etaient remarquablement pures et bien
!itir,;-sL.
Les pensioinlaires d'un coll6ge aristocratique n'auraient
pas ilieux fait. On crovait rvepr. en se rappelant que ces enfants
teaient des d.licientes mentales. Mais, la seance terminde, tandis
que ie Tres Honore Pl're leur adressait ftlicitations et remerciemients, actrices et chanteuses avaient repris ce regard vide et
lointain qui caracterise les pau\res infortunds de leur categorie.
Et cela faisait encore mlieux ressortir la patience et I'habiletd de
relles qui les avaient pr6paries. Puis. Iaalre; tout. il n'y avail
pas que de l'instinc t t du dressage dans ce ,que nous venions
d'adriirer. L inteligence y avail certaineinent aussi sa part et il
v a lieu d'esperer qu'elle fera de plus en plus sentir son influence
dans e•es pauvres ;lmes.
Nous parlous pour Maynooth. le (rand S6minaire national
de i'rlande. Plusieurs raisons nous v appwiaient. II y a, attenante
au
nc.riullaire. une maison qui lui sert d'iniirnerie. Les s6minarit•s ;malades y sont soign6s par des Filles de la Charit6, qui
assurent aussi le service de la sacristie et la direction de la cui-
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sine. C'est par elles que nous commencons notre visite. Mais si les
Filles de la Charite ont acceptd cette oauvre, qui n'entre pas dans
leurs occupations habituelles, c'est sans doute i cause de la place
que tient Maynooth dans I'histoire de la famille de saint Vincent,
en Irlande. Les pretres qui devaient donner naissance A la province irlandaise de la Mission 6taient, en effet, sortis de Maynooth. CdGlbre dej& a cette 6poque, le Seminaire n'a fait que
grandir en importance. II compte actuellement plus de 500 s6minaristes, venus de tous les dioceses d'lrlande. Son corps enseignant se compose d'une quarantaine de professeurs, et le SBminaire confore les grades canoniques, comme les universilts
romaines et les Instituts catholiques. II faut voir la grande eglise
centrale, le vaste rdfectoire, la belle bibliotheque du Seminaire.
Les cours de rdcrdation sont a l'echelle. II y a la un ensemble
sans doute unique, parmi les Sdminaires de 1'Ancien Monde, et
peut-Atre du Nouveau. Selon une tradition presque centenaire,
les Pr6tres de la Mission sont directeurs spirituels & Mlaynaoth.
Deux confreres exercent actuellement cette charge, dont I'un est
M. Dougherty, I'ancien Visiteur d'Irlande. Et M. Travers, notre
guide dans le voyage que nous venons de faire dans la province,
fut aussi directeur A Maynooth jusqu'A sa nomination de sousdirecteur des Sceurs. Aussi,. est-il chez lui dans cette maison oi
il connait encore beaucoup de sdminaristes, tout heureux de
le revoir parmi eux.
Le recteur de Maynooth, Mgr Kissane, vient saluer le Tres
Honore Pere chez les Soeurs. Puis il nous emmbne diner avec lui,
les directeurs spirituels et deux des professeurs. Le repas fut
tres cordial. Mgr Kissane, qui est un bibliste bien connu, prit un
plaisir visible & 4voquer son sejour chez les Dominicains de Jerusalem et A parler de questions bibliques contemporaines.
Notre derniere visite sera pour une maison de Filles de la
Charite qui se construit, le Saint-Joseph's Home, a Clonsilla. C'est
actuellement une annexe de la maison que nous avons visitde ce
matin. Elle abrite une cinquantaine de jeunes filles. Mais, dans
la vaste propridtd oih se trouve la maison, des travaux considrables sont en cours. On pourra recevoir. & Clonsilla, 250 adultes
mentales deficientes venant de Cabra. oii ne resteront que les
enfants, au nombre de cinq cents environ.
C'est done par une maison de deficients mentaux que s'achbvent nos visites. Cette ceuvre a une place particulibrement importante dans la province des Filles de la Charitd d'Irlande. Les
Scours s'y adonnent avec un devouement et un bonheur profondement edifiants et oh il faut voir une grAce sp6ciale de leur
vocation, en m0me temps que le rdsultat de leur esprit de foi.
Sur ces maisons, oi le travail offre a la nature si peu de consolations et o0 le zele semble n'avoir gurre occasion de s'exercer,
nul doute que saint Vincent ne jette du haut du ciel un regard
de particulibre complaisance.
17 novembre. - Les Supdrieurs de nos maisons de Dublin
et quelques autres confreres viennent prendre leur repas de midi
a Saint-Joseph de Blackrock, pour saluer une derniere fois le Trbs
Honord Pere. Dans la soirde, nous revenons a la maison de Stillorgan, of le Tres Honor6 Pere benit les locaux dans lesquels
s'inaugure aujourd'hui mmme le postulat des Filles de la Charite
de ]a Vice-province.
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18 nocembre. - Nous devions prendre aujourd'hui I'avion
pour Paris. lais, depuis plusieurs jours, le personnel de f'adrodroine du Bourget est en grv\e. C'est done a Londres que nous
nous rendrons par la voie de I'air pour continuer notre voyage
par le train et le bateau. C'est avec un sentiment de profonde
reconnaissance que nous quittuns cette maison de Saint-Joseph,
qui fut notre centre de rayonnemnent pendant notre sejour en
Irlande et ofi nous avons dtc l'objet de taut d'attentions.
I.e temps est encore bien couvert. Mais la visibilit6 est assez
bonne. et nous pouvons partir de I'adrodrome de Dublin A I'heure
voulue. Notre avion vole a quelque cinq mille metres, et nous
sommes en plein soleil. au-dessus d'un tapis sans dcdhirure de
nua.es hlancs. Aussi, arrivons-nous A ['heure pr6vue A l'a6rodrome de Londres. Plusieurs de nos confreres nous y attendaient,
\veius de Mill lill, de Strawberry Hill et d'lsleworth. Les Sceurs
de la miaison centrale de Mill Hill furent tout heureuses de recexoir le Tres Honore Pcre, qu'elles ne comptaient plus revoir. Son
passage parmi elles lui permit de benir le postulat qui commencait. conume il l'avait fait a Stillorgan pour la Vice-province
d'Ihlande. 11 lit une visite aux postulantes dans 1'apres-midi, leur
parla de I'excellence de leur vocation et leur recommanda de
s'adonner de toute leur Aine a cette euvre capitale de leur formation spirituelle qui est ]a grande raison d'etre du postulat et du
Sinnuaire.
19 inoom'bre. - Une derniere fois, M. le Sup6rieur gundral
celeire la sainte miesse dans la chapelle de la maison centrale.
Durant Ie saint sacrifice. Jes Soaurs chantent un motet, qui traduit
hien !es sentiments de leur coeur au nmoment oI le successeur de
saint Vincent va les quitter apres ce sjour de cinq semaines
ldansIler proxince. , Quid retribuam Domino pro omnibus quae
rtlribuit miihi ? , Plus que personne, elles out b6ndficid de cette
presence, puisque, pendant toute une semaine. le TrBs Honor6
lebre a rdside h Mill ill, qu'il a bien des fois offici6 dans leur
chapelile et tout sp&cialement prid pour elles. A plusieurs reprises,
elles tmt recu de lui conseils et encourarements. Le souvenir de
cette grace deniourera gravt profondmcent dans leur coeur. Leur
reoniic(aissance filiale se traduira par une priiere frequente et fervente. et par un effort g6neureux et soutenu pour rdaliser toujours
Iit•nx I'ideal de leur vocation.
Nous prenons congd de nos chers confreres. du presbvtere
de M.ill Hill. le xvneri6 M. Sheedy el M1M. Ba:-nall et Nugent. Ce
i .l .las
a sans une emotion reconnaissante. Nous nous sommes
S.inlis si bien en famille dans leur accueillante maison
! M. Travers, leur Superieur, nous accompagnera jusqu'" Folkestone, oif
nolus prendrons le bateau. La traversee ne fut pas aussi agrdable
qua' raller. Sans doute. ce n'6tait pas la templte. Mlais les vagues
secouerent passablement notre embarcation. Les passagers qui,
au lieu de rester sagement assis ou couches, xoulaient aller et
v,-nir. navancaient qu'en titubant et 6taient souvent projetls sur
les cloisons. Les visages etaient piles, les traits tires. On tint
'~tendant jusqu'au bout. Mais c'est ave" satisfaction qu'on mit
le pierd sur la terre ferme, dans le port de Calais. Les voyageurs
prir(nt place aussit(t dans la , Fleche d'or ,, et 'app46tissant
.Unver qui nous fut servi d&s le dtpart (h- train remit en place
Ies ':hslimac quenuelu peu 6bran l e s : et tout le
monde
en
exC,ip1te
condition quand nous arriviamps A la gare du dtait
Nord.
Pierre DULAU.
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ANTOINE FIAT
1832-1915
SA VIE, SON AME, SA DOCTRINE

Cf. Annales, '. 119-120, pp. 62-104 ; 326-355 ; 540-588)
Chapitre XXVII
ANNEE

1879

Sonunaire. - Circulaires sur 1'esprit de saint Vincent ; sur les
voyages dans la famille ; sur les principes d'un bon gouvernement. - Conferences aux Saurs sur les saints veux ; sur
'lmmaculee Conception. - Voyages du Trbs Honor6 PBre en
Italic ; en Belgique ; en France; en Espagne ; au Portugal.Memoires de Chine. - Correspondance de saint Vincent
I1" volume). - Circulaires des Superieurs generaux (2° volume). - Lois laiques en France.
Selon l'usage antique et solennel, M. Fiat envoie, le 1" janvier 1879, une circulaire a toute la Congregation. II y traite de
resprit de saint 'Vincent : " C'est grdce a cet esprit que les premiers Missionnaires ont fait merveille; ils ont constitud une
armee de braves, exercitus fortium, des hommes au grand cceur
cordatos viros. Sans cet esprit, les plus beauz talents sont st,riles ; avec cet esprit, n'aurait-on que des moyens ordinaires,
on fait I'wuvre de Dieu. La beautd de cet esprit ressort de sa
nature et de ses actes, dont voici les principaux : Ne chercher
que ie bon plaisir de Dieu ; parler simplement selon la petite
mithode et de maniere a se faire comprendre ; ne pas attirer les
sujets ; se confier en Dies pour le recrutement ; souf/rir les
medisances et les calomnies ; ne pas parler des affaires politiques
dans nos lettres et dans nos discours ; tre chartreux la maaison; apres les travaux de I'apostolat,reprendre la vie rdguliere;
ne rien faire en mission sans la permission du cure ; lui demander la benediction au debut ; ne pas nous charger de -la direction
habituelle des imes. Les moyens de conserver cet esprit ont dtd
donnus par 'assemblee de 1668. M3.Etienne en a recommand la
lecture, tous les ans, d la retraite spirituelle. Je joins ma recomnandation i la sienne.
3M.Fiat insiste sur trois choses : i* Beaucoup et bien prier,
en particulier saint Joseph. C'est le pourvoyeur du Seminaire, le
modele de la vie interieure. M. Fiat espere obtenir, par 'intercession de saint Joseph, un accroissement des vocations, un redoublement de ferveur. Il accorde aux clercs et aux frbres une
communion le premier mercredi de chaque mois, en I'honneur de
saint Joseph ; 2° La circulaire insiste sur la pratique des regles,
le lever de 4 heures, 1'oraison, la lecture spirituelle, la mortification : 3* M. Fiat recommande la lecture de la vie de saint Vincent. A Saint-Lazare, on lit cette vie, au r6fectoire, pendant la
neuvaine de la Translation et l'octave de la fete du 19 juillet. Rien
n'empdche que cet usage soit adopt6 partout. Saint Vincent est
le modele des pretres.
La circulaire donne ensuite des nouvelles de la Congr6gation,
mnme du vendrable M. Brioude, qui avait alors 89 ans. Elle donne
la lisle des d6parts pour les Missions lointaines et elle recom-
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iuande de prier pour les vocations. La Maison-MBre comptait alors
52 prdtres, 75 eludiants, 27 seminaristes, 61 freres coadjuteurs.
La France avait alors 298 pretres. Les autres provinces se rdpartissaient ainsi : Rome, 123 ; Lombardie, 145 ; Naples, 85 ; Espagne,
131 ; Portugal, 34 ; Irlande, 94 ; Prusse, 18 ; Cracovie, 29 ; Autriche, 68 ; Constantinople, 56 ; Perse, 13 ; Syrie, 4? ; Abyssinie, 16 ;
Tchd-ly Septentrional, 31 ; Tche-ly Occidental, 17 ; TchW-Kiany,
12 ; Kiang-Si, 17 ; Manille, 39 ; Etats-Unis, 139 ; Mexique, 65:
Amrrique centrale, 33; Chili, 15; Brisil, 70 ; Argentine, 23:
ce qui faisait un total de 1.222 prltres. Si on ajoute 150 6tudiants,
82 seminaristes, 492 coadjuteurs, on obtient le chiffre de 1.946
membres.
Un Post-scriptum annonce 1'envoi : 1i d'un projet de reglement pour les conferences des cas de conscience qu'on devra renvoyer avec observations. apres deux ans ; 2° des regles des confesseurs des nutres ; 3° des Derels de l'assemblee g6ndrale ; 4* de
la circulaire en latin du Pere Bori6 sur les relations entre Missionnaires et Scurs. M. Fiat desire que chaque pretre en ait un
exempiaire. M. Fiat parle aussi d'un projet de directoire pour les
Missionnaires. cures de paroisse. II demande qu'on examine I'actuel et qu'on lui propose les modifications A y faire, avant les
vacances de 1880; alors, on nommera une Commission.
Le coutumier de Saint-Lazare pre\oit, pour le 1" janvier,
les vwux offerts pendant I'oraison et une petite rdunion de famille
apres le diner, ce qui dispense d'aller de chambre en chambre se
souhaiter la bonne annie.
Le 5 janvier eurent lieu les elections senatoriales. Quarantedeux radicaux vinrent augmenter le nombre des adversaires de
l'Eglise. Les catholiques s'c;nurent, et plusieurs, non des moindres, presserent Mac-Mahon de faire un coup d'etat et de mettrf
A la tete de la France le prince inmprial, fils de Napoleon HII. Le
mar.chal-pr6sident refusa.
Malgrd ces temps troubles et de gros nuages A t'horizon politique, le Pere Fiat crut qu'il pourrait, en janvier 1879, rdaliser
le projet qu'il caressait depuis septembre 1878, a savoir aller
offrir ses hommages ; I.E on XIII. II se d;cida h partir avec
M. Stella. le 17 janvier. lais auparavant il rtgla minutieusement
le programme de son passage dans clhaque niaison oO ii devaii
s'arriter. M. Fiat avait connu les terps qu'on pourrait croire
prdhistoriques, oh les voyages du Supprieur gi'ndral reunissaient
A la mime table Missionnaires et Scurs. Ainsi le permettaient la
sitmplicit, des nimaurs d'alors et 1'esprit de fni, qui Mtait tres \if
et no so choquait pas de ces reunions. M. Fiat comprenait que
ces temps etaient revolus et que cela pouvait donner lieu B des
critiques des railleries anti-cldricales. AVoums tout bas que ces
repas etaient de vdritables banquets, puisqu lel coutumier prevoyait, pour.ces circonstances, cinq plats de viande, quatre de
legumes, Ic dessert en rapport. II faut dire que c'6tait le menu
ordinaire des grandes fetes dans le? repas civils ; I'estomac de
M. Fiat et surtout son esprit de mortifiratiun ne s'accommmodaient pas d'un pareil rdgime. D'autre part. M. Fiat voulait que
ses voyages fussent vraiment occasion pour les confreres et les
S(eurs de s'entretenir en particulier avxe lour Tres Honore Pere,
et non une occasion de chants. de comp!iments, de banquets, de
sdances, etc... Voilh pourquoi. avant son drl:(irt, ii envoie chaque
maison la petite lettre-circulaire suilante :
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a 7 janvier 1879. - Je tiens d vous dire que je desire ne
m'dcarter en rien, dans ce voyage, de I'esprit de simplicitd et de
pauvretM dont nous faisons profession. Je ne m'arrdte dans les
villes principales que je rencontre sur mon passage que pour
donner satisfaction aux membres de ma double famille. Je desire
que les Visiteurs et Supdrieurs locaux evitent tout ce qui pourrait gdner cette libre communication des Missionnaires et des
Seurs avec mon humble personne; ainsi, je serais heureux
d'dviter toute invitation passive et active, si cela est possible ;
je me propose de prendre tous mes principaux repas dans les
maisons de nos confreres, me contentant d'accepter, chez nos
Swurs, un tres modeste dejeuner lorsque je dirai la Messe dans
leur chapelle ; les repas, chez elles, me paraitraient ddplac&s par
le temps qui court et moins conformes d notre esprit. Chez nos
confreres, on ne doit pas, d mon occasion, s'dcarter de nos usages
et saintes pratiques. n
Peu avant le depart de M. Fiat, ii survint une affaire malheureuse. M. Aigueperse, de Vichy, fut arrete, incarcer6. Cela fit
grand bruit et scandale dans la contrde. Or, M. Aigueperse avait
4t l'objet d'une erreur judiciaire; on I'avait arret6 pour un
autre. Le fonctionnaire coupable de cette mdprise fit ses excuses
a M. Fiat. Mais le scandale n'etait pas enlev6 par cette lettre.
M. Fiat, sur les instances de ses assistants, 6crivit & M. Dufaure,
ministre de la Justice. II lui exposa que M. Aigueperse avait et6
arrete inddment, qu'on avait refuse de constater son identit6
lorsqu'il fut amen6 & la prison, que vingt-quatre heures auparavant on savait, A Cusset. qu'on allait arreter un cur6, que, sur le
registre d'ecrou, on avait ecrit Aigueperse,. alors qu'on voulait
arreter Sanitas. M. Fiat demande reparation publique pour I'honneur du confrere et de la Religion. Nous ignorons la reponse de
M. Dufaure.
Le 17 janvier, M. Fiat partait de Paris avec M. Stella, h
6 h. 30 du matin. II arriva le soir A Lyon. Le seul incident de ce
voyage, que M. Fiat a rappele souvent, est que M. Stella, son
compagnon, 6tant descendu du train pendant un arret a une gare,
soit pour so d6gourdir les jambes, soit pour acheter un journal,
soit pour autre chose (car les trains d'alors n'avaient pas le
confort d'aujourd'hui), quel que soit le motif, toujours est-il que
le train repartit avant que le digne M. Stella ait eu le temps de
remonter dans son wagon ; M. Fiat avait beau agiter son mouchoir par la fenetre, ce geste ne rendit pas au venerable assistant
ses jambes de 20 ans, et M. Fiat fit la seconde partie de son
voyage sans son cher compagnon. II n'osa pas manger tout seul
devant ses compagnons de voyage; du reste, il 6tait toujours
gned en pareil cas, car les Sceurs ayant pr6pare de nombreux et
jolis petits paquets contenant d'excellentes choses, M. Fiat craignait toujours de scandaliser par cet 6talage qui lui paraissait
luxueux.
M. Fiat resta k Lyon les journees du samedi 18 et du dimanehe 19. 11 avait 6crit & M. Dufour, Visiteur : a Je veux dtre d la
disposition des membres de la double famille de Lyon et des
environs. Surtout pas de diner solennel chez les Swurs. , M. Fiat
fit une courte visite & Notre-Dame de la Roche, oii ii y avait
une petite mattrise et oh I'assemblee provinciale de Lyon avait
demande qu'on dtablit une 6cole apostolique. M. Fiat 6prouva
une grande satisfaction d'avoir passe une heure au milieu des
enfants.
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Plendant son voyage, partout, en France et en Italie, M. Fiat
fut recu a\ec grande joie. II n'6tait pas connu surtout des Saeurs;
il conquit tous les cmurs par sa simplicitM, son regard souriant,
sa bont6. Ce que I'on admira, c'est qu'en Italie, il ne voulut point
aller visiter les curiositis artistiques ou historiques ; on '.i fit
dire qu'il n'itait pas venu it Rome c pour voir des pierres, mais
pour voir Pierre n ; cette parole est sans doute invent6e, mais
elle caracterise bien sa tournure d'esprit; partout, il declina les
receptions honoritiques et il se tinti la disposition des confreres
et des Steurs.
ii Rome, ii sollicita une audience du Saint"A peine arriv\
Pere. Elle lui fut accord6e le 30 ou 31 janvier. IUn recit dit le 30,
un autre, le 31.) Lieon XIII parla de P#rouse ; ii remercia M. Fiat
d'avoir envoycdes confreres au Seminaire de cette ville ; ii
comiticuta les dvenements politiques d'ltalie. de France, de I'Europe ; ii repita plusieurs fois qu'il fallait des times reparatrices,
des victinis volontaires pour arriter les maux qui menagaient
la pauvre hiumaniit6 ; il recommanda forteinent h M. Fiat de bien
former les jeunes qui voulaient entrer dans la famille de saint
Vincent. de les ddpouiller de I'esprit qui rignait dans le monde,
comnne on presse une 6ponge pour en faire sortir l'eau qu'elle
contient 'M. Fiat rep6tera sou\ent cette parole du Saint-PNre).
Leon XIII accorda ai MAFiat le pouvoir de benir, en son nom,
lissionnaires et Scurs, et d'annoncer une indulgence pleniere
pour les Sours, la preminre fois qu'elles feraient la sainte communion pour le Souverain Pontife. Toutes les conferences que
fera M. Fiat ct presque toutes les lettres qu'il 6crira les jours
suivants feront mention de cette double faveur.
M. Fiat ne manqua pas d'aller visiter les principaux cardinaux, les Secrltaires des Congregations Romaines, les Supdrieurs
des principales commiunautes religieuses. les niaisons de Saeurs
et leurs bienfaiteurs. Clez le Cardinal, prefet des Evtques et Reguliers. M. Fiat parla de 1'aliination des biens religieux ; sa
conscience s'etait alarmiee de ce que l'on n'a\ait jamais deniande
de permission A ce sujet ; sans doute, c'elait alors une doctrine
courante qu"vn France. on n'y :'tait pas olbli(. nais le P. Fiat
voulut en avoir le c(ur net. Le cardinal-pr6fet lui d6clara que,
quoiqu'il en soit de la coutume frangaise, il 6tait mieux de denmander un indult. M. Fiat sollicita done cette permission. Elle
hli arriva ai Paris quelques semaines plus tard, mais on rdglait
qu'il ne pourrait alidner que vingt-cinq mille francs. M. Fiat fera
alors rerarquer par lettre : 1° que c'est trop peu, car la plupart des alienations ddpassent cette somme ; 2 que les conditions posees etaient inacceptables : dans toutes les ventes, il
fallait mentionner ia permission du Saint-Siege. Cette mention,
,eri\ait M. Fiat. attirera l'attention du Gouvernemenr
et emp&chora la possibilit6 de 1'acte de vente ; alors le cardinal-pr6fet
imldifia I'indult; on supprima la condition pos6e, on ne fixa
aurcne somme, mais on declara que l'indult devait Atre renou\ el tous les trois ans.
Le P. Fiat entretint le m6me Pr6fet d'une autre question
q;ui le preoccupait depuis longtenmps, )a confession des notres.
D'aprýs certains confreres, comme nous s-ommes du clerg6 s6culier, d apris Alexandre VII, nous n'avons nas hesoin, ni pour la
liceite, ni pour la validitd, de la permission des Superieurs pour
nu
li•o•Ifs(-Sr
;i in pr6tre, non d(signl (-onulle confesseur des
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nutres. D'autres missionnaires, arguant de notre exemption, qui
nous assimile aux Religieux au moins pour la confession, pretendaieat qu'il fallait absolument la permission du SupBrieur
pour la \alidite de ces confessions. Enfin, un troisieme groupe,
prenant un moyen terme, affirmaient que cette permission
n'dtail requise que pour la liceite. M. Fiat penchait pour la seconde opinion, mais il avail de serieux adversaires, particuliecement parmi les directeurs et supdrieurs de nos Grands Seminaires. Quand le cardinal eut entendu I'expos6 du P. Fiat, il
s'etonna qu'on ait attendu si longtenips pour faire trancher une
question de cette importance. 11 demanda qu'on lui fit un rapport. avec les arguments de chacune des theses et promit de faire
4tudier la question par une Commission spkciale. La reponse
arriva en 1881 ; nous en parlerons a cette epoque.
Chez le Prefet de la Propagande, M. Fiat exposa la question
des Vicaires apostoliques relativement a leur droit de suff-'age
actif et passif, pour 1'flection du SupBrieur general et de ses
Assistants, en exposant ce qui s'6tait passe & I'Assemblde generale de 1878. La rdponse vint plus tard; nous la donnerons en
son temps.
A la Sacree Congregation des Rites, M. Fiat traita de I'Ordo
a suivre pour la messe et le briviaire ; ii pressa nos causes de
beatification, particulierement celle du v4ndrable Perboyre. On
lui fit espirer un prompt et heureux denouement, ce qui eut lieu
dix ans plus tard. en 1889.
A Paris, pendant I'absence du P. Fiat, les affaires dtaient
exptdites par M. Chevalier, premier Assistant. Toutes les lettres
sont signees de lui ; elles sont dcrites par MM. Mott, PBrichon,
Perboyre. M. P6martin 6tait alors malade ; il se soignait dans
sa famille & Dax.
En France, les eB\nements politiques se precipitaient. MacMalhon avait Ut6 acculd a donner sa ddmission. 1I fut remplace
par Jules Grevy, Ag6 de soixante-douze ans. Le nouveau chef de
1'Etat voulait la paix avec i'Eglise, mais ii 6tait prisonnier de
la Chambre et du Snat. La gauche de la Chambre, Clemenceau
en tUte. voulait inniediatemeti la separation de I'Eglise et de
1'Etat. La droite y itait opposde. Le centre dtait d'avis que la
question n'ktait pas mrire que ce serait pour le moment un
acte dangereux. Gambetta etait alors president de la Chambre.
Jules Grevy ne I'appelle pas a devenir president du Conseil. il
choisit an homme moddrd, M. Waddington. Mais il y a dans le
ministere, A la tete de I'Instruction publique, un homme qui va
inaugurer la laicisation de l'enseignement, Jules Ferry ; celui-ci
prend comme directeur de l'instruction, Ferdinand Buisson. La
guerre est d6clarde & l'enseignement religieux, dans les 6colea
publiques, pendant la classe. Le Conseil superieur de l'Instruction publique ne compte plus que quatre membres de 1'enseignement libre. Les universit6s catholiques perdent leur nom
d'universites ; elles ne peuvent plus participer a la collation des
grades. On parle de supprimer pour les religieuses enseignantes
la lettre d'obddience qui tenait lieu do dipl6me, etc...
Toutes ces nouvelles sont annoncees au P. Fiat. On s'affole
a la Maison-MAre. On craint la Rdvolution comme celle de 1789 ;
on presse M. le Supdrieur g6ndral de hater son retour. Quelques
confreres se demandent si nous n'allons pas avoir un nouveau
sac de Saint-Lazare comme celui de 1789. Le gindralat de M. Fiat
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debula par la panique. Devant cet etat d'esprit, le Sup6rieur gei]tral decide de prccipiter son retour, de brhler toutes les dtapes.
11 ne s'arrete pas a quatre ou cinq villes qu'il s'ktait propos6 de
visiter et il arrive A Paris le 20 f6vrier. II trouve dans le courrier
qui l'attend un billet sans signature ne portant que quatre noms:
Saint Vincent - Louis XIV
M. Fiat - Jules Gr&-y
Ce billet l'intrigua, le troubla ; ii en parla souvent au
secretariat, mmne longtemps apris 1879. 11 se demandait ce
que cela signiliait. Meme en 1905, je 1'ai entendu en parler a
M. .Milon, pour lors Secretaire gendra].
Pendant les semaines qui suivirent, ii s'excusa de'son retour
przcipite, aupres des superieurs des maisons qu'il aurait df
visiter. Chaque fois, qu'd cette ipoque et plus tard, il recevra
des lettres angoisstes, il riconfortera les courages, il exhortera it la coifiaince cn Marie Immnaculee.
Au Conseil qui suivit, M. Fiat mit ses assistants au courant des mIesures qu'il avait juge bon de prendre
la suite des
entretiens qu'il avait eus avec les confreres : M. Bruni, visiteur
de Naples ; MI.Turroques, directeur des Saeurs de Naples, suprieur de Chiaja ; .M. Gaggia, visiteur de Rome ; M. Valentini,
suptrieur de Monte-Citorio : M1.Gentili. supdrieur de Sienne,
et directeur des Soeurs. Dans la province de Turin, rien n'a ete
change. Le saint .1. Durando, ven6er de tous, reste visiteur et
supdrieur.
Une question delicate fut soulevee alors en Italie et ailleurs : les relations entre le directeur des Scours et le visiteue
des ,onfreres et leurs pouvoirs respectifs.
M. Fiat expose dans plusieurs lettres qu'il y a trois manieres difflrentes de concevoir ces relations : 1° ou bien le visiteur et le directeur sont completement distincts, le premier
s'occupe des Confreres, le second des Soeurs ; 2* ou bien le
visiteur est en m6me temps directeur, mais il se fait aider par
un sous-directeur ; 30 ou bien le visiteur est en meme temps
directeur. m•ais sans avoir de sous-directeur. II fait tout par
lui-miiine.
M. Fiat trouve. a cette epoque, que la seconde combinaison
est la iiiilleure. II lui semble qu'elle reproduit en petit et en
particulier pour chaque province ce qui se passe en grand et
!,our la Compagnie en cndtra!, h Paris, a la Maison-MBre. Le
visit•ur lprl.side le conseil, accorde les permissions, nomme les
coiifesseurs et les predicateurs ; le sous-directeur peut aussi
a.'corder les permissions et it preside le conseil quand le visitour ne peut le faire et il nomme les confesseurs et prddicatel'rs quand le visiteur l'en charge.
Cette rtglementation n'alla pas sans difficultd ; ii y cut
des rilamations, surtout au sujet des permissions ; l'un 6tait
plus severe. I'autre moins ; I'un accordait ce que 1'autre aurait
refus6. M. Fiat rdpondait en tAchant de tout concilier ; ii recoimaissait que ce systeme n'6tait pas parfait. pas plus que les
autres. (, Essayons toujours ; on verra ilus tard. n Si le sousdirectcur s'efforce d'agir comme le fer-ait le visiteur, il n'y.
aura presque pas de difficultd.
A son reiour h Paris, M. Fiat dut reparer une grosse distraction du Secr6tariat de Saint-Lazare IM. P6martin, secr6taire
general, 61ait absent depuis trois mois). Avant le d6part de
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M. Fiat pour Rome, on avait d6cide en conseil le changement de
M. Rolando, visiteur des Etats-Unis, et son remplacement par
M. Smith. Le P. Ftat se proposait 4 son retour de notifier ces
changements par lettre individuelle A chacun des interesses.
Entre temps le catalogue avait Wit redig6 d'apres ces projets :
il avait etk imprimd et envoye aux Etats-Unis comme aux autres provinces, pendant I'absence du Tr6s Honor6 Pore, en sorte
que MM. Rolando et Smith apprirent I'un et I'autre leur situation nouvelle par le catalogue. Celte maniAre de faire est peutetre d'usage dans quelques administrations civiles ; mais elle
ne 'est pas dans L'administration de la Petite Compagnie.
M. Fiat en eut beaucoup de peine ; il gronda paternellement les
coupabies et il se hAta de reparer leur faute par une lettre tres
humble et trbs affectueuse. II offrit a M. Rolando, si cela lui
convenait la place de correspondant des Etats-Unis A la MaisonMWre, ii le laissait libre d'accepter ou de rester dans sa province.
M. Fiat ecrit 0galement une lettre pleine de cceur A M. P&
martin; il lui raconte gentiment l'histoire du catalogue, la distraction des jeunes sous-secretaires, il fait des voeux pour le
r6tablissement de sa sante. < Je suis plus intdress que tout
autre a ce que vous vous rTtablissiez complrtement. Je sais trop
bien les services que vous avez rendus et que vous pouvez rendre. De bon ceur, je vous donnerai un aide, s'il le faut. En attendant, minagez-vous bien ; nous ferons ici comme nous pour.
rons.
On parle au P. Fiat des nicessitds morales de la banlieue
de Paris ; il offre au cure de Gentilly de faire donner une mission dans sa paroisse, tout sera gratuit, les missionnaires logeront et mangeront A notre maison de campagne. M. Fiat avait
envoyv
M. Mailer visiter le Portugal ; ii l'invite A venir lui
rendre compte de vive voix s'il le ddsire. <( Je vous paierai ce
II ajoute :
voyage et celui que vous arez fait au Portugal.,
(<J'ai conqu le projet de faire an voyage dans votre province.
Qu'en pensez-vous "?, Dans une lettre A un confrere, parlant de
son voyage d'Italie, de celui qu'il m6dite de faire en Espagne,
il dcrit cette phrase : , Je voudrais gagner mes confreres par le
cceur., Une autre phrase de cette dpoque est a citer pour faire
connaitre son esprit, son Ame. II s'agissait de savoir comment
pourraient vivre les missionnaires d'une province qui s'occupaient des Sceurs. M. Fiat abandonnait la solution de cette question h la g6ndrosit6 de Ia Sceur Visitatrice. t, Les questions d'argent me prdoccupent fort peu. Si nous avons l'esprit de notre
etat, nous ne mourrons pas de faim. , Ces sentiments sont tres
beaux, tres 6leves. Us sont dans le genre de ceux de certains.
saints, completement detach6s des biens de la terre et tout a
fait abandonnds A la Providence; mais certaines personnes trouvaient que peut-Atre un petit reglement, un petit contrat en
bonne et dOe forme, applique surnaturellement de part et d'autre, eCt coupe court A des inconvenients in6vitables. Certains
missionnaires pensaient que M. Fiat 6tait un peu trop dans les
astres, pas assez terre-h-terre. Quoi qu'il en soit de ces sentiments. ii est incontestable que Dieu a souvent r6compense la
confiance inebranlable du P. Fiat, comme celle de saint Cottolengo et d'autres saints, par une providence sp6ciale.
Le mois de mars 1879 vit, en France, s'accroitre les mesuresvexatoires contre I'Eglise et les Congrdgations. Le 15 mars vit
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paraitrle e l'acinux article Vl, qui interdit lenseignement t
tous les dcrt;s aux imembres des Congr6gations non autorisees.
Ce d;cret dti•.iluina une tenmpte furieuse. Cardinaux, 6vxques
protte.ti'brit. Trente-sept conseils gtusiraux voterent un blame.
De brillants orateurs parlerent A la Chambre pour obtenir la
suppression du decret, qui visait surtout les J6suites. Jules
Ferry repondit que , les etranters n'ont pas le droit d'ensciyner
en France ; or, l'Ordre des J6suites est essentiellement etranger
par le caractere de ses doctrines, par la nature de ses Constitutions et par la residence de ses chefs ». D'autres attaquaient
directement 1'enseignement des Jesuites et les appelaient des
professeurs de vol. d'assassinat. de luxure, etc... Le mot d'ordre
de quelques exaltes etait : c Ecrasons l'infame, il faut 1'touffer
dans la boue. , Les lois de Jules Ferry furent adoptees a la
Chambre, le 19 juillelt fete de saint Vincent de Paul, par trois
cent soixante-trois voix contre cent quarante.
Les catholiques p6titionnerent contre l'article VII et on
engagea les missionnaires et les Sowurs 4 se joindre a ces protestations. lais Leon XIII. par l'intermediaire du nonce, Mgr
Czacki, conseillait la prudence et la moderation. Aussi MI. Fiat
dtfendit a ses fils et h ses filles de participer a ces pititionnements.
Le jour meme oh avait paru P'article VII, le 15 mars, M. Fiat
avait fait une conference sur la mort de Mile Legras. 1I ne fit
aucune allusion au decret; il recommanda la pri6re, la p6nitence, et il appliqua a Louise de Marillac un sermon de saint
Bernard sur la mort des saints : , Elle est un repos aprbs le
travail de cette vie. Mile Legras a bien travaill : travail det
ceures, travail des tentations, travail des infirmitis. Sa mort
a dtd la rdcompense de ce travail ; elle a dtd pricieuse devant le
Seigneur ; elle lui a procurd le repos dternel. Prions pour que
I'Eglise beatifie bientOt la bonne ouvriere du Seigneur. n
Pendant son sejour h Rome, Ai. Fiat avait confid a M. Borgogno, procureur pros le Saint-Siege, un certain nombre de demandes A faire en son temps aupres des Congregations Romaines.
M. Borgoogno rendit compte en mars du r6sultat obtenu.
Nous avons dejh vu ee qui concerne l'ali6nation des biens;
mais il faut citer une petite phrase h ce sujet : c Si Son Eminence, le cardinal Ferrai, ne croit pas pouvoir m'accorder ce
que je demande, plaidez ma cause aupres du Souverain Pootife. ,,
. Fiat a souvent conseilld cette maniere de faire. sans
se rendre compte du danger qu'elle presentait.
Le P. Fiat desirait des indulgences pour la triple invocation Regina sine labe concepta, que nous recitons au commencement de nos exercices de communaut. 11. Borgogno 6crit que
cette denande n'est pas accordee.
Le P. Fiat avait demandd la meme faveur pour I'oraison.
de saint Vincent: Deus qui ad salutcm, etc... Cette demande fut
64alement refus6e. < Le but que je me proposals, dcrit M. Fiat
h M. Borgogno, ':taitd'exciter les Missionnaires d prier pour It
rcnourelleinent de l'esprit primisif qui fait l'objet mdme de LW:
collecte. S'il n'y a pas moyen d'obtenir des indulgences pour cette
priere, 1dchez d'en obtenir pour crlle-ci: Excita Domine. in-'
congregatione nostrh spiritum cui famulus tuus servivit Vincentius ut codem spiritu repleti, studeamus amare quod amavit
et opere exercere quod docuit. Elle est prise de 'octave de saintZ-1-*
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Laurent, accommodde pour notre usage par l'assemblde de
1668. ,
M. Fiat est saintement gourmand de faveurs spirituelles.
< Je vous avais prid, 6crit-il au mmne procureur, de demander
pour moi et pour les Missionnaires la facultd d'appliquer aux
chapelets des confrrres et des Swurs les indulgences des Peres
Croisiers. Vous ne me dites rien de cela. Les Filles de la Charit6
oat une manibre de dire le chapelet, qui m;rite quelque faveur";
ces paucres filles, qui s'dpuisent aupres des enfants et des malades, seront encouragees par ces indulgences. a
L'appetit vient en mangeant, dit le proverbe; Mi. Fiat est
insatiable. t Veuillez solliciter aupres du P. Gendral des Carmes
la facultd, pour les Missionnaires de Paris, d'imposer le scapulaire du Mont-Carmel, malgre la presence des Carmes dans cette
ville. Paris est trop 6tendu pour obliger les fideles d recourir
tous d ces religieux. n
On voit, par cette lettre, que les gros soucis, provenant des
attaques contre l'Eglise, ne detournaient pas le P. Fiat d'autres
preoccupations qui auraient pu paraitre de moindre importance.
Mais M. Fiat 6tait un homme tres surnaturel; il voulait, par
ces faveurs, engager ses enfants i prier; car il pensait, a juste
titre, que la priere etait la meilleure arme ddfensive contre les
projets des ennemis de la Religion.
Quelques jours aprIs, le dimanche, 23 mars, M. Fiat donna
sa premiere conference pour la fete de l'Annonciation, le renouvellement des veux. La conference a 6dt anticipde au dimanche
pour que les Seurs, particulisrement celles des dcoles, puissent
y assister en grand nombre.
Le texte est emprunt6 an psaume 65. Je m'acquitterai envers
vous des vceux que mes levres ont prof6r6s.
Premiere partie. - Renouveler vos veux, c'est de toute
convenance.
a) Convenance envers la Communaute. Celle-ci, en vous
admettant aux premiers vceux et en vous faisant participer aux
faveurs spirituelles de la compagnie, a suppose que vous renouvelleriez vos voeux tous les ans. Rester dans la Communautd sans
renouveler les voeux et sans pr6venir les superieurs, ce serait
les tromper en matiere importante. Grace aux vceux, on acquiert
plus facilement les vertus de l'etat; aussi, la Communaut6 s'attend a ce que tous ses membres les renouvellent en temps voulu.
b) Convenance envers Dieu. 11 vous a appeldes non pour
un an, mais pour la vie. II vous comble de bienfaits. II est convenable que vous renouveliez vos veux. Par eux, comme Jesus i
I'autel, vous 6tes prdtres et victimes : vous otes victimes, car
c'est votre volontd, c'est l'amour de vos aises, ce sont vos app6tits sensuels qui sont immoles, c'est vous qui Ates victimes ;
vous etes pretres, car c'est vous-memes qui Htes le sacrificateur,
c'est vous-m4mes qui vous immolez librement. Jesus-Christ renouvelle son sacrifice tour les jours, et il le fera jusqu'A la fin
du monde; il faut, vous aussi, renouveler vos veux jusqu'k la
fin de votre vie. La victime n'est pas morte ; le vieil hofnme vit
toujours, et il vivra jusqu'1 la mort.
c) Convenance envers vous-mdmes. Vous avez ddsird ardemment faire les vceux pour vous donner enti6rement & Dieu et
vous incorporer A la Communautd. Ne pas les renouveler serait
inconstance et inconsequence. - Vous avez desire les voux &
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cause du inerite.. I.es \(eux renouveles ne sont pas moins nmdritoires : ils \ous dnritent une recompense eternelle. - Vos v(Pux
osent simples ; mais ils produisent les m4mes effets que les \(eux
solenmels. In enfant baptise sans solennitd reqoit les minmes
graces qu'un enfant baptise solennellement. - Vos vceux solt
leiporaires. mais ce renouvellement des voeux entretient parni
vous un renou\ellement de ferveur qui fait la consolation de
Dieu et de vos superieurs.
Deuxiinie partie. - Obscrcer ros cteuX, c'est de toute riyItcur. - Je in'acquitterai,dit wion texte.
Vos \ulux sout une dette. Iis obligent en conscience, sous
p1ine de pIchi --rave quand la niatiire est grave, quand la connaissance et la voloutlt requises y sont jointes. - Je m'acquitteral enicers cuus. Ce n'est pas envers un homme que vous \ous
eltes engagtes. c'est envers Dieu. Ce n'est pas A une crdature que
\u1s vlus dwonnez, c'est au Crdateur, au Souverain Seigneur du
'ied et de In terre. - Vous avez promis a Dieu, il faut etre
fid-lecs.
JC m'na(rqltuitraide mIs r'u.C. Ce sontunes voux ; c'est une
dette ipe(ri nelle tque vous ne pouvez transmettre A vos heritiers. ce sont vos \veux et non ceux d'un autre, c'est une dette
persunnelle, rontracte ipar vous. qui doit etre acquittee par
\ous ; ne vous laissez pas influencer par les exemples de personnes relhciides. Vos veux sont une dette que vous avez contractee
libremient et apris
riirerdilexion. Vous avez eu cinq ans
d'6preuve. Vous n'avez pas etd les seules juges. On vous a 6tudices. examinees: on vous a preparees par des catdchismes. des
conferences, des prieres, des retraites. Vous avez prononc6 vos
v\eux pendant Ie sacrifice de la Messe. Vous avez demandd la
grace de les observer par les merites de Jesus crucifiB et par
I'intercession de la Sainte Vierge. II faut done observer vos
voeux, c'est de toute rigueur.
Troisimine partie. - La prudence exige que vous prenies
des mtoyens pour obEercer cos cweux. - Le premier moyen est
l'humiltd ; 'esprit est prompt, mais la chair est faible. Veillet,
soycz humbles. Saint Pierre avail fait de belles promesses, il est
loiit)e ; pas de prisomiiption.
l.e second moyen est la confiance. Ce n'est pas a M. Etienne
ni i .1. Bore, ni au Supdrieur actuel que vous faites vceu ; c'est
it Iiou que vous proiettez de garder la pauvret6, la chastet6,
I',beissance, le service des pauvres. Ayez confiance, Dieu eat
b(o. Dicu est tout puissant.
L.e troisinutIe moyen est d'observer cos saintes regles. Si
vous les gardez, elles vous garderont dans votre vocation : elles
ou-,s obtiendront les grAces d'observer vos vceux Vigilate,
v.ili•z, faites effort.
Le quatrieme moyen est do relire, de temps en temps. le
ir•i'h
liisclC des rceux.
Le cinquieme moyen est la priere. Orate ut non intretii i4
tftatiioncm. disait Notre Seigneur aux ap6tres, le jeudi saint,
ida. le jardin de Gethsemani. II vous le dit a vous aussi. Pries
i011ur we pIas -uccomnber h la tentation.
Nous nous excusons de ce pale resum6. It faut relire ia
c.ine!ce e.!!ie-mi~rne. 11 aurait fallu enteudre le bon Pere
luimitme. Los So urs de 1879 devaient dire comme les disciples
d'Enmailis: , Est-ce que notre coeur n'dtait pas tout brolant
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au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait ? ,, 'estez avee
nous, bon pere Fiat, restez pendant de nombreuses annees, car
le soir vient, 1'6preuve est proche, le bateau va Otre secoud,
nous avons besoin d'un bon pilote. - Mane nobiscum.
II faut noter que, dans la correspondance de cette dpoque,
M. Fiat ne tarit pas de joie et de reconnaissance pour l'accueil
recu chez les confreres et les Sceurs d'Italie. a Je suis rdconforte, je suis embaume ,,, ces mots reviennent souvent sous sa
plume. - A M. Durando, Visiteur de Turin : ccJ'ai le coar tout
embaumd de l'ddification que j'ai recue de la part des membres
de ma double famille; aussi, je me ddvouerai volontiers jusqu'&
la mort pour le bien et le plaisir de chacun d'eux. Je me rappelle avec bonheur les excellents confreres de votre maison et
des maisons de votre province. Partout j'ai etd recu avec une
ddlicatesse et une affection qui m'ont profonddment touchd.
Merci, bon Pere, d vous d'abord et a tous vos confreres.
-A Sceur Chevrolat, de Rome : u Je vous remercie de votre bienveillant et gendreux accueil. Je ne puis vous exprimer la douce
impression que j'ai emportde de votre chore maison et combien
je benis Dieu de tout le bien qu'll fait parmi vous et pour
vous. , - A Sceur Lequette, Visitatrice : c J'ai tde si heureux
au milieu de vous, heureux des excellentes dispositions que fai
remarqudes dans mes chOres filles et des b6nddictions que le
Seigneur rdpand sur vous. Mon voyage en Italie a singulirement contribu6 a ddvelopper en moi l'estime et l'amour de la
chkre Communautd. o - Nous trouvons les memes sentiments
dans les lettres adressdes A tous les Supdrieurs et h toutes les
Soeurs Servantes d'Italie. - A M. Forestier, SupBrieur de Tours,
ii raconte ce qu'il a vu et entendu en Italie, et il conclut :.c Le
voyage que j'y ai fait me donne la conviction qu'il est bon de
voir les personnes et les choses par soi-meme, autant que cela
est possible. »
A la fin de mars, parut le Bref de Leon XIII, qui autorise
le Sup6rieur general a eriger la confr6rie de la T.-S. Trinit6
pour le soulagement et la d6livrance des ames du Purgatoire
dans toutes les 6glises de la Congregation de la Mission. M. Fiat
adressa 4 ses confreres une petite circulaire pour recommander
cette confrdrie. II rappela I'extension prise par cette ceuvre. La
Congregation doit marcher sur les traces de saint Vincent, qui
avait une grande ddvotion pour les Ames du Purgatoire. Les
Filles de la Charit4 ont dtd les principaux instruments de la
Providence pour la propagation de cette ceuvre. M. Fiat avait
une devotion particulibre pour les pauvres Ames du Purgatoire;
tous les vendredis, il disait la Messe pour elles, A I'autel de la
Passion; il unissait les souffrances de Notre Seigneur A leurs
souffrances; il parlait souvent du Purgatoire; il lisait voloatiers les livres qui en parlent; ii suppliait qu'on ne le laissat
pas au Purgatoire; il en redoutait les t6nebres et les douleurs;
it aspirait apres la lumiere de gloire, apres les joies du Paradis. En cette ann6e 1879, il fit paraltre, dans les Annales, une
serie d'articles sur la confrdrie de la Sainte-Trinitd pour le
soulagement des Ames du Purgatoire.
Au commencement du mois d'avril, M. Fiat eut la consolapuenb agdnooo IMAI luaoUnA Un!s e9nb uostum wI Jlaleqoe,p uorl
il 'tait cure de Chdtillon-les-Dombes. Une Soeur d'Abbeville, Sceur
Saint-Didier, avait donne l'argent necessaire a cet achat.
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Dans le courant du mois d'avril, parut le second volume
des Circulaires des Superieurs Gdneraux. II embrasse une p&
Tiode de 81 ans. depuis 1'election de M. Jacquier (1762) jusqu'A
celle de M. Etienne (1843). M. Fiat fit insdrer au debut du volume
la lettre suivante, qui est du 17 janvier, mais qui ne ful publide
qu'en avril :
u Sous acons fait mettre dans cette colection, et d laur
place chronoloyique, les circulaires des Vicaires gendraux, qui,
pendaut un laps de temps considerable, furent appelds a conduire
la barque de saint Vincent. Vous y lirez aussi, aux pikces justificatices, dirers documents qui ont un grand intdrdt pour nous.
Dieu na pas cesse de veiller sur les weuvres de notre bienheureux Pere. Malgrd la Rdvolution et les ruines amoncelecs par
elle, la petite Compagnie a pu garder le dep6t de la tradition
et, i un moment donne, s'dpanouir avec une vigueur nouvelle;
puisse cette vigueur s'accroitre de jour en jour ! Puissions-nous
dtre de dignes enfants de ces venerables missionnaires, vrais
confesseurs de la foi, qui moururent en exil, dans les prisons,
sur I'dchafaud ; de ceux aussi qui, apres avoir porte, en hommes
de Dieu. toutes sortes d'dpreuves et de tribulations, revinrent
avec joie dans la socidtd de leurs confreres et s'estim&rent heureux de contribuer de leurs mains ddfaillantes et de leurs
modestes 6parynes e la reconstruction de l'ddifice. Rien n'est
plus propre d nous commiuniquer ces dispositions que la lecture
des circulaires que je rous envoie. Je recommande done d MM. les
Sup6rieurs locaux de mettre ce volume a la disposition des
confreres. , (A. FIAT.)
Ce volume, compos6 par M. Prmartin, aide de MMI.Terrasson et Rosset. contient 116 circulaires : M. Jacquier, 37 ; M. Cayla
I Brunet, 1 : M. Placiard, 3;
de la Garde, 8: MI. Fenaja, 13 M.
M. Hanon, 6; 3M. Verbert, 1; M. Boujard, 2: M. Sicardi, 7;
M. Baccari, 11 : M. de Wailly, 2 ; M. Salhorgne, 10 ; M. Nozo, 12 ;
1M.Poussou, 3.
M. Fiat avait pronis depuis longtemps d'aller bdnir la chapelle de l'orphelinat de Dieppe, placee sous l'invocation de
Notre-Dame-des-Flots. Cet orphelinat avait grande vogue, meme
b I'aris. Tous les ans, dans une 6glise de la capitale, un des
grands orateurs du temps pr4chait en faveur des orphelins de
marins, et la ceremonie attirait le grand monde, croyants et
incroyants : et les pieces d'or tombaient abondantes dans les
bourses des jolis petits mousses qui passaient timidement avec
leurs maitrcses dans les rangs de l'assistance. Grace a ces aumines, la Superieure avait pu batir une belle chapelle, et elle axait
invit MI.Fiat a la benir. Celui-ci en demanda la permission au
cardinal de Bonnechose, et, peu apres Paques, il se rendit a
Dieppe. Ce fut une grande jubilation pour son cceur de se trouver au milieu de ces petits enfants. Ii prit plaisir a les voir
auiour dec !ui coinme des fils autour de leur pere, et il leur parla
e-,er tout ýon ccrur. A son retour a Paris, il 6crivit A Saur Mleu,it.: , .frjoarde un bien bon souvenir de votre maison, de vos
rhawrnt.ants pc!its mousses et de vos bonnes orphelines. Jc ne
noi
1"; poin•t no.s S&m-trs. car clles ont, de droit, la premi&re place
dans mlion cwaur. Prene: pour rous la petite image que renferme
ce pli et pa,'tagez avtec !ooulessmembres de votre intdressunte
famile'., ma meilleure benediction. ,
Le second dunanche aprus Paques, fete de la Translation
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des Reliques de saint Vincent, le cardinal Guibert vint pontifier
le matin et presida le repas qui eut lieu A 11 h. 30. II y avait,
parini les invites, des Franciscains, des Dominicains, d'autres
religieux et quelques laics, amis de la Congrdgation.
Le soir, Mgr Germain, 6vEque de Coutances, prononia le
pan6gyrique. Les premiires Vepres avaient et6 chantees, la
veille, par M. Fiat. Pendant toute la neuvaine qui suivit la fete,
il y eut, tous les jours, des pelerinages, surtout de Soeurs avec
leurs enfants, et predication sur saint Vincent. Notons dans le
coutumier que, si l'on sort de la chapelle avant 5 heures du soir,
le jour de la Translation, il v a Breviaire en commun. On interdisait la recitation de *'officedivin pendant le chant des Vepres.
Nos peres n'avaient pas peur des exercices, longs et nombreux.
Nous ignorons & quelle heure on sortit en cette annee
1879, et
nous ne pouvons dire si le Breviaire fut recitd en commun ou
en particulier. Petite lacune pour I'histoire de la Congregation.
Pendant la neuvaine de la Translation, on apprit que M.. Mellier, ancien Vicaire gdneral, venait d'avoir une seconde attaque
d'apoplexie. M. Fiat ecrivit aussitot une lettre tres affectueuse
de consolation et ii la fit porter par M. Laurent, Visiteur de la
province d'lle-de-France.
Pendant ce mnime mois d'avril, commence la serie des attentats contre les soucerains d'Europe. Le 14, c'est le tsar Alexandre II qui est vise par Soloview ; d'autres attentats suivent. Le
pape LUon XIII envoie ses condoleances ; it flUtrit les actes des
anarchistes, des nihilistes, etc... A la Maison-Mere, on est pessimiste. Le P. Fiat ne perd pas sa confiance ; il rappelle aux
Ames craintives les apparitions de 1830, les proph6ties de Marie
Immaculde, les promesses consolantes de la Sainte Vierge, il
engage a la priere. C'est le thUme quasi habituel de la fin de ses
lettres a cette dpoque et plus tard encore, et toute sa vie. Il
s'appuie sur I'intercession de la Virgo potens et il est puissant
en paroles et en oeuvres.
A la mýime dpoque, M. Fiat annonce & la confdrence la bonne
nouvelle de la fin du schisme armnimen par la conversion de
Mgr Kiapelian et le retablissement de Mgr Hassoun, reconnu
coLnne Patriarche par le sultan Abdul-Hamid. ainsi que les confrbres de Constantinople le lui dcrivent.
M. Fiat rappelle l'intert que le P. Bore a toujours eu pour
les Arm6niens, et ii invite les confreres a remercier Dieu et A
prier la Vierge puissante, sous la protection de laquelle il a
place les peuples d'Orient, chretiens catholiques persdcutes,
clirtions schismatiques, Musulmans, Protestants, Juifs. Marie
lmmaculee veut se servir des enfants de saint Vincent pour
ranimer la foi. Prions tous avec confiance. Que les pretres bataillent par les prodications, les confessions, etc..., que les seminaristes et les 6tudiants se prdparent aux combats futurs par
la pidet et 1'Rtude. Que les freres coadjuteurs obtiennent la vietoire par leurs travaux !
Le 2 mai, vendredi apris la fete de la Translation, cut lieu
la reunion des Dames de la Charitd, en notre chapelle, sous la
pri-sidence du cardinal Guibert, qui appelait les Dames, ses excollentes auxiliaires. Voici le resum6 du rapport, lu par le
P. Fiat : , Nous sommes en pleine crise ; on veut arracher I'enfance, la jeunesse aux maitres chrltiens ; on veut chasser des
hdpitaux les S'eurs de Charit4.Nous devons tous lutter : savaqts,
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ecrivains, orateurs, simples chrttiens. Vous, dames de saint Vincent de Paul, vous luttez par la charitd. C'dtait l'arme des premniers chrdlicns. Non magna dicunt sed'faciunt; ils parlaient
pen, 6crivaient moins encore ; mais ils agissaient,ils pratiquaient
la charite ; c'est l'argument le plus persuasif. 11 faut retire
l'exhortatiou que Lion Xll cvient d'adresser en faveur des pauvres; ii faut se rappeler ce qu'ont fait saint Vincent, Mile Legras ct les Dames de Chariti des xvir et xvnr sidcles. II faut
considerer l'nminente dignitd des pauvres. II faut imiter les
exemples de Jesus-Christ; it faul mediter ses paroles. LA est la
vraic solution du probleme social. ,
La fin du rapport indiquait comment il faut pratiquer la
charit6 nmotifs surnaturels, aumine du coeur, s'occuper des besoins de l'ame, etc...) La derniere phrase est celle-ci : a Paris
est charitable. 1 lui sera beaucoup pardondn, parce qu'il a beaucoup aimc les pauvres, les petits, les malheureux.,,
Le mnnme rapport constate qu'il y a 2.196 Dames en France,
dont 785 a Paris, 4.180 en Italie, 327 en Belgique, 64 en Autriche, 65 en Prusse, 812 au Portugal, 377 en Turquie, 462 au
Perou : ce qui fait un total de 8.483.
La Presidente genirale 6tait lMne la princesse de Bauffremont-Courtenay, la trdsoribre g6n6rale etait la duchesse d'Atrisco, la vice-presidente etait 1lme Lefort. Pour l'Assembl6e de
charit6, qui avait eu lieu le Vendredi-Saint, on avait r-dige une
petite statistique, dont nous extrayons quelques chiffres : a
Paris, pendant 1'annie 1878: 133.424 visites ont 6td faites a
35.653 pauvres ; 196.327 francs ont 6t6 ddpensds ; de nombreux
fruits spirituels ont Ue6 obtenus : baptemes, confessions, mariages, etc... Le mime jour, Vendredi Saint, apres le sermon pr6ch6
h Notre-Dame, dix Dames : Mie la marquise de Meyronnet, Mine
la baronne Richard de Prulay, etc., etc..., firent la qu6te au profit
de l'euvre, selon une tradition, non encore imm6moriale, mais
deja trentenaire.
Les Dames, dites des Faubourgs, avaient eu leur rdunion le
1" fevrier, sous la presidence de Mgr Lang6nieux. Le P. Fiat
n avait pu y assister. car il 6tait encore en Italie. Nous ne donierons done aucun d6tail sur cette assemblhe.
I.e 3 mai, un an jour pour jour apres la mort du P. Bor6,
M. Mellier, ancien Vicaire gnuiral, rendit son Ame . Dieu. M. Fiat
re-retta de ne pouvoir assister aux obseques a cause de la retraite des Steurs Servantes ; il se fit repr6senter par M. P6martin. Secr•taire gineiral. M. Mellier avait nommd le P. Fiat, son
lI-'ataire universel. M. Fiat ne garda pour lui que les sermons
et les carnets du d4funt. il donna le reste aux parents et a ceux
a qui \1. Mellier s'etait interess6. M. Pemartin rappela, dans Ies
Annales, !es vertus de M. Mellier, particulibrement sa conduite
toutl
clihrtienne dans les 6preuves de son vicariat, et apres
(Anaales 1879, pp. 364-378) en attendant, disait le Secretaire
geinral. que nous puissions recueillir les documents necessaires
pour une notice plus developpee. M. Fiat fit placer une grille
auttou die la tombe de M. Mellier et il fit cdl6brer un certain
nornhre de Meses. en plus de celles fixees par les Constitutions.
Le lendelmain de la mort de M. Mellier, commengait la retraite des Scurs Servantes ; c'etait le dimanche apres la fite
de la Translation. Ce jour-lA, M. le Superieur g6ndral oflicia
solennellement scion l'usage qu'il observera tant que sa sante
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le lui permettra. Les Scours Servantes, venues du monde entier,
ainsi qu'un grand nombre de Sceurs de Paris, remplissaient la
chapelle, heureuses d'assister & la Messe de leur Tres Honord
Pere et de le voir officier dignement et simplement, et d'entendre
sa voix sympathique.
Le soir. M. Fiat ouvrit la retraite. Venite seorsum in desertum locum et requiescite pusillum. Les Sceurs venaient de loin ;
elles allaient se reposer de leurs travaux, de leurs soucis; la
Maison Mere serait un desert par le silence. M. Fiat commenta
ainsi chacun des mots de son texte, dans son exorde tres pieux,
tres touchant. Le premier point traite des motifs pour lesquels
les Scoeurs Servantes doivent bien faire la retraite : 1) leur propre sanctification; 2) la prosp6rit6 de leurs maisons; 3) les
avantages de la Compagnie tout entibre. Le deuxibme point traite
du but de la retraite. Le troisieme point indique les moyens i
prendre pour bien faire la retraite. 11 met en garde contre certains pieges du demon: application de tete trop forte, temps
trop considerable passe & s'examiner, crainte exagdree qui produit le decouragement, etc., etc...
Cette confdrence est tout I fait selon la petite methode,
selon l'esprit de saint Vincent, sans exagdration de doctrine;
sans recherche de mots & la mode ; elle sort du coeur encore plus
que de la tte ; elle fait r6flichir, mais elle n'accable pas; elle
est forte, mais douce ; elle fait du bien.
Le 14 mai, on c61lbra, a Saint-Lazare, un service solennel
pour I'anniversaire de la mort du P. Bore. Ce Bout de l'an
aurait df avoir lieu le 3 mai ; mais, pour des motifs particuliers, on le renvoya au 14. - Constatons que, tres souvent dans
sa correspondance de cette dpoque, M. Fiat fait un Bloge tres
emu de son pred4cesseur et aussi de M. Mellier. M. Fiat avait
du coeur.
Le 15 mai, partit de Saint-Lazare une circulaire sur le
voyage de M. Fiat & Rome. II y rappelle avec emotion I'accueil
trWs affectueux de LBon XIII, qui lui manifesta son desir de le
voir & Rome chaque annie, et & qui M. Fiat remit une offrande
au nom de la double famille de saint Vincent. Le Superieur genral profite de cette circulaire pour recommander & tous, respect
et oboissance a I'autorite supreme. M. Fiat rappelle ensuite les
demandes qu'il a formulees ; nous en avons parle plus haut. A la
fin de la circulaire, il revient sur I'obdissance au Pape, particulibrement pour la Liturgie, pour I'Ordo, pour la pratique exacte
des cer6monies. II rappelle que cette observance a toujours diatingud les enfants de saint Vincent.
II y avait alors, h la Maison-Mere, M. Tisna, maitre des cermonies, prefet de chceur et d'Oglise, qui veillait avec soin pour
maintenir a la maison de Saint-Lazare la reputation qu'elle avait
alors dans Paris, en sorte que l'on venait assister & nos offices
pour savoir exactement comment on devait se comporter. M. Fiat
y veillera 6galement; et souvent, quand on sortait des offices
et qu'on se reunissait h la sacristie, il signalait les fautes qu'on
avait commises. De meme, au BrBviaire en commun, il frappait
quelquefois sur sa stalle et avertissait que la recitation lui paraissait trop rapide, trop haute ou trop basse.
Le 19 du mois de mai, M. Mailly, Procureur general, presenta & M. Fiat un projet d'agrandissement de la chapelle du
Berceau de saint Vincent de Paul, que I'on jugeait ddjI trop

-

118 -

*'triite jpour contAteir les pblerius qui affluaient. On objecta &
cc prujet la depense qu'il entrainerait; on ajouta que l'on pou\ail satisfaire a la foule des pblerins, en faisant les offices sur
la place qui se irouxe entre le chdne, la chapelle et la maison
natale. Ce projet sera repris en 1913, peu avant la deposition de
IM.Fiat. Mais la guerre empkchera de le realiser.
A cette tpuque, M. Fiat est tout occup6 du voyage qu'il se
prupose de faire en Belgique. Ce niest pas facile a regler, car
toutes les maisons de Sceurs voudraient avoir la visite du succezseur de saint Vincent.
Ces preoccupations n'eimpchent pas M. Fiat, dont I'activit6
est d4bordante, de composer une Circulaire sur les voyages dans
la famille. La circulaire est du 22 mai. En voici le risunm :
La dernire Assemblte generale m'a pri6 de faire observer
les decrets des assembltes. relativement aux voyages dans la
tai ille.
Un mianuscrit de 1659, qui contient les regles du semiraire
interne, imentiorne qu'il faut demander au postulant : Eles-vous
disposý i li e plus retourner dans \otre pays ni a visiter vos
parents " Saint Vincent dit. dans une lettre du 18 dceim,bre1649 : a Sous avons. en pratique, de ne pas retourner chez
nos parents, selon le conseil de l'Evangile. , A toutes les 6poques, les Suprrieurs gSenraux out eu a combattre eette tendance.
M. Alhnras n'alla voir son pere malade A Paris qu'une ou deux
foi : il n'alla jamais voir ses sceurs qui dtaient religieuses &
Paris. M1.Jolly aima mieux perdre des sujets de talent que de
leur piermettre d'aller dans leur famille. MM. Pierron et Watel,
dit Al. Fiat, ne semblent pas avoir heritW de 1'6nergie de M. Jolly,
puisque 'Assemnblde de 1711 pria le Superieur gendral de n'accorder la permission d'aller en famille que urgente gravissinmi
necessitate. M. Fiat cite l'exemple d'un confrere polonais dont
les sueurs habitaient Varsovie, en face 16glise des lissionnaires,
et qui. cependant, n'alla jamais les voir, se contentant de les recevoir au parloir et encore tres bri\-vement. L'assembl6e de 1843
,ýncit sur le a-rand nombre de demandes a ce sujet. On aurait
pu croire que la facilite des vovages. provenant du d6veloppeiient des chimins de fer. aurait miodifie la discipline de la Compa;nie concernant ces voyages. II nen fut rien. Un autre prlexte fut mis
n
avani : plusieurs congr6gations,
fort
i e-ptctables. dont la vie est plus s6\vre sur d'autres points. ne
fontil cependant aucune difficulte pour permettre les visites dans
la !faiille. 3lalgre cela, dit MI. Fiat. 1'Assemblee de 1878 pria le
up-rieeur w',hneral de faire observer les Dicrets. Done, conclut
\l. Fiat, les missionnaires ne doivent retourner dans leur famille
q'ue pour des raisons graves.
:ette permission est r6servee en principe au Superieur
al. Cependant, le Visiteur et mi-me le Superieur local peu\ent pernmettre, en certains cas, a certaines conditions. Quand
*n d mniande cette permission au Superieur g~ndral, il faut suixre la voie hidrarchique.
1. Fiat donne ensuite les raisons de cette discipline : 1 La
cndluite t les paroles de Notre-Seigneur
2* L'esprit et les
deeh•aximes
1623. de saint Vincent, provoquis par son voyage en famille
\l. Fiat conclut : 11 y a un grand combat entre la citi de
Dieiu i la cilt du monde. Pour :ombattre avec Dien, il faut ,tre
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vaillants conumle les soldats de Gedeon, conune le vendrable Per-

boyre.
Cette circulaire devra ftre lue tous les ans, la senaine de
la Pentec6te, h la place de la conference hebdonadaire. M. Fiat
avait choisi cette date, qui dtait celle de la retraite d'ordination,
sans doute pour ddtourner les jeunes pretres de demander h
aller chez eux avant leur placement.
Constatons que cette circulaire souleva une petite temppte
de remarques chez certains confreres, meme Supdrieurs ou Visiteurs. Les uns se demandaient si le fameux manuscrit de 1659
6tait bien de saint Vincent. Les amateurs d'archives. qui avaient
!u les lettres du \enerable Perboyre, affirmaient qu'il dtait alld
plusieurs fois dans sa famille. Les admirateurs du P. Etienne,
qui etaient tr6s nombreux, vantaient la largeur d'esprit du second fondateur A ce sujet. D'autres disaient tout bas que M. Fiat
ne s'itait pas fait scrupule d'aller en son pays natal quand ii
etait professeur A Montpellier : A quoi, les homines soucieux de
vtritd r6pondaient que M. Fiat n'y dtait alld que par obeissance.
Nous voyons par la correspondance de .M. Fiat qu'il ne
s'imut pas de ces petites critiques, qu'il y rdpondit avec calme
et douceur, et qu'en bon Auvergnat et en fidele imitateur de
saint Vincent, ii demeura sur ses positions. II appliqua sa circulaire avec fermetd, douceur, prudence, sagesse, accordant quelquefois, refusant souvent, selon les circonstances de temps, de
lieu, de personne. Les premieres annees, il ne permettait m6me
pas aux jeunes pretres qui partaient pour la Chine d'aller saluer
leurs parents ; et, cependant, A cette epoque, on revenait rarement de Chine c'dtait un aller sans retour la plupart du temps.
Plus tard, M. Fiat se relachera de cette sdvdritd ; A la suite de
quelques plaintes assez vives de la part des parents, 1'exp6rience
des realitts aidant, I'Age ddveloppant la prudence, il deviendra
plus facile. Le vin nouveau qui bouillonnait en 1879 deviendra
petit A petit le vin vieux des dernieres ann6es de son gdndralat.
I! deviendra plus facile pour accorder des permissions de cette
nature ; surtout avant les grands ddparts pour les Missions, ou
a l'occasion d'une maladie des parents, d'un deuil de famille;
il enverra mI~me quelquefois motu proprio; mais il ne cessera
janmais de rappeler les principes de sa circulaire; il aura toujours A coeur de faire de ses confreres des soldats ddtachds de
tout, expediti, sans baagges, pr6ts A voler Ih oi le Gdndral les
en\oie, et il fdlicitera grandement Missionnaires et Soeurs, qui
ne demanderont pas A revoir le petit coin de leurs jeunes anndes.
1I r6alisera ainsi, autant que la faiblesse humaine le permet, le
fortiter et le suaviter de la divine Providence.
Le surlendemain de cette circulaire, M. Fiat partait pour
le Nord et la Belgique avec M. Chevalier, premier assistant, et
M. Pdrichon, secrdtaire particulier. M. Fiat s'arreta deux jours
a Amiens et se tint A la disposition des confrbres et des Seurs.
Le mardi 27, il fit son premier pejerinage A Folleville. II arriva
d'Amiens vers 7 heures, dit la messe •t oi saint Vincent I'avait
dite tant de fois devant M. et Mme de Gondi. Les grands sdminaristes d'Amiens et les colligiens de Montdidier vinrent un peu
plus tard ; ces derniers firent la route A pied, au moins les
-rands, tandis que des chars transportaient les petits et les instruments de la fanfare. M. Lugan, curd de la paroisse, les prdsenta au Supdrieur gdndral, qui les accueillit avec son bon

-

120 -

sourire et quelques paroles affectueuses ; apres quoi, on leur
fit visiter les lieux, en leur donnant, chemin faisant, quelques
details historiques et gdographiques :
a Le chdtcau, dont il ne reste que quelques ruines, appartenait, en I166, a Emmanuel de Gondi, qui avait pour 6pouse
Marguerite de Silly. Trois enfants dtaient nds de ce mariage:
saint Vincent de Paul en 6tait le pr6cepteur. Le chdteau existait
depuis plusieurs siecles et avait requ plusieurs visites royales.
(Les Visiteurs de 1879 avaient done d'illustres prddcdesseurs.)
Le mobilier du chdteau passait pour etre splendide. Apres la
mort d'Emmanuel de Gondi, le chdteau passa entre les maine
d'autres familles. Avant la Revolution, ii avait dtd abandonnt
par le Seigneur de Mailly ; it fut alors en partie d6moli. II se
reste plus que quelques pans de muraille et une tour dont le
diametre est plus grand en haut qu'en bas, ce qui fait une construction hardie jusqu'h la tm6rritd.
On defendit aux collegiens de gravir cette tour. Je ne garantis pas que tous les coll giens respecterent la consigne. Cette
tour servait de beffroi. Au pied des murs, ii y a une plateforme entouree de fosses. Le P. Etienne, ddsirant glorifier le
souvenir de saint Vincent, acheta les dependances du chateau,
avec l'intention d'y etablir les oeuvres de saint Vincent, conme
a Ranquines, dans les Landes. Les ruines du chateau appartenaient aux demoiselles Serpette de Montdidier. Mgr Boudinet,
4veque d'Amiens, s'interessa vivement h Folleville. II fit une
lettre pastorale en fevrier 1873, dans laquelle il annonuait qu'an
avait le projet de faire de Folleville un des hauts lieux de
Picardie, le memorial de toutes les oauvres charitables de saint
Vincent de Paul. Malheureusement, Mgr Boudinet mourut, pen
de temps apres, Je i" avril 1873, sans avoir pu donner suite i
son projet. Le P. Etienne le suivit dans la tombe 1'ann6e suivante: 12 mars 1874. Le grand dessein paraissait compromis
& tout jamais ; mais il fut repris par Mgr Bataille et par le
P. Bore. Un orphelinat fut 6tabli et Mgr Bataille l'inaugura le
1i" mai 1875, en presence du P. Bord et d'un grand nombre de
Missionnaires et de Soeurs et de PMlerins d'Amiens et de Montdidier.
Apris cette visite des lieux, il y eut une reunion A l'orphelinat. La salle 6tant trop petite pour contenir les seminaristes,
les collegiens. les autres pelerins, beaucoup se tinrent silencieusement dans [a cour de l'orphelinat et &coutBrent, portes et fen&tres grandes ouvertes. Les petits complimentbrent le Superieur
gendral, qui les remercia, les filicita et invita l'assistance a prier
pour Mgr Bataille qui devait venir a la fete et qui, malheureusement, etait subitement tomb6 malade. (Le v6nerb prdlat devait
mourir, quelques jours apres, le 9 juin 1879.)
On se rendit ensuite 4 l'eglise, oh I'on fit, pour elle ce qu'op
avaiL fait pour le chiteau; on donna quelques details histoa
riques et on expliqua les beautds de l'edifice. II date du xv sibcle : il est de style ogival flamboyant; dans sa petitesse, il fall
belle figure. Autrefois, il y avait deux parties s8parees par Us
juied. Le choeur etait pour les ch&telains ; I'autre partie pour )l
paroisse. On dit quelques mots des fonts baptismaux, de la chair4
des tombeaux, des verri-res, des deux chapelles de la Viere
et de saint Vincent de Paul : cette derniere etait autrefois lI
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sacristie. Le maitre-autel actuel date de 1873; il est l'ceuvre
du sculpteur Ramboire.
Apres ces explications, on fit une priere, on chanta un cantique en l'honneur de saint Vincent, et le P. Fiat monta dans
la chaire historique. Il rappela les fait' de 1617, le sermon de
saint Vincent, 25 janvier, les fruits de ce sermon; il en tira
des conclusions pratiques pour les paroissiens, pour les seminaristes, pour les collbgiens et pour les autres pelerins. M. Fiat
parla avec tout son coeur. On aurait dit saint Vincent lui-meme.
II paraissait transfigure. Tous les auditeurs dtaient ravis de
cette parole surnaturelle, pratique, claire, onctueuse. Apres le
sermon eut lieu le salut du Tres Saint-Sacrmn-i., chantd par
les s6minaristes, accompagne par la fanfare du college.
M. Fiat, apres le salut, felicita les sdminaristes et les colldgiens, et leur souhaita bon appdtit pour le diner pr6pard par
les Sceurs, et puis bon retour chez eux.
Les jeunes gens furent ravis de la simplicite, de la bonhomie, de la tendresse du grand General des Lazaristes. Plusieurs
entrerent plus Lard dans !a Congr6gation. Qui sait si leur vocation ne date pas de ce 27 mai 1879 ? La bont6 a toujours 6et
et sera toujours un aimant puissant qui attire les Ames.
Le recit officiel de la journ6e se termine par cette phrase:
Il y a lieu d'esperer que des fetes de ce genre se renouvelleront. La visite du Supdrieur gendral va donner l'essor aux creations projetees par M. Etienne, et, d6sormais le berceau de la
Congr6gation de la Mission, entour6 d'asiles d'orphelins et de
vieillards, comme d'une couronne de charite, sera, pour les membres des deux families, un pelerinage aussi cher que le berceau
de saint Vincent de Paul. n
Helas ! ce grand projet est rest6 lettre morte. M. Fiat I'a
oublid ou it n'a pas trouve l'homme capable de le realiser. Plus
tard, M. Bettembourg, alors Procureur g6ndral, dans une conf&
rence fameuse du 25 janvier, essaiera bien de relancer le projet ; on parut entrer dans ses vues ; ce ne fut qu'un feu de
paille. Les dvdnements ne s'y preltrent pas. Si Dieu le veut, il
suscitera en son temps un Truquet, un Lacour, comme ii a fait
autrefois pour Ranquines. Utinam !
L'aprEs-midi de ce jour, M. Fiat prenait le train pour
Amiens, Lille, Loos. la Belgique.
Nous ne suivrons pas les voyageurs dans toutes les villes
de Belgique, pour la raison que nous n'avons trouv6 aucun document. Nous savons tres peu de choses par quelques lettres ecrites
plus tard. Nous savons que, partout, il s'est tenu a la disposition
des Soeurs; ii &crit dans une lettre qu'il les a vues presque
toutes en particulier. A Bruxelles, il remercia les Sceurs de I'hospitalit6 g6enreuse qu'elles avaient donnde au P. Etienne pendant
la guerre de 1870-1871. Primitivement, il ne devait pas s'arreter a Liege, mais , ayant appris que le P. Bore avait promis sa
visite, ii voulut rdaliser la promesse de son vdndrd pridecesseur.
M. Fiat tint aussi A saluer le cardinal Dechamps, A Malines. Un
dernier detail concerne Hdverld. M. Fiat y avait salu6 la Suprieure, Saur Magni ; ii avait assisti au mois de Marie et s'ttait
entretenu avec le bienfaiteur de la maison, le comte de Dieudonnd, et avait emportd un excellent souvenir de son bref sdjour
A HWverl&. Or, k son retour a Paris, il apprit que Soeur Magnid
avait st6 tude A l'eglise, par la chute d'une poutre. c Je suis
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ulnlanti par c( coUup. &crit-il : paure Steur Magnid ! paurres

compaynics ! Notre Sriygeur seua peult ous consoler ; je 'en prie
de tout mown 'eur.)
M. Fiat voulut aussi xisiter les confreres de la province de
Prusse. qui axaient trouvw un asile en Belgique. 11 alla A Theux.
a Andrimont ; ii salua le Visiteur M. Marcus et felicita les confr&res de ieur Lidelite a leur vocation; it les benit affectueusement, regrettant de ne pouvoir aller a Martelange. M. Marcus lui
parla d'un jeune Allemnand qui voulait entrer dans la Congregation. M. Fiat offrit de le recevoir au stminaire interne de
Paris.
M. Fiat rentra A Paris le vendredi avant la Trinit6, juste
pour assister Ai fordination de plusieurs de ses fils, le 6 juin.
Cette ordination fut faite, A Saint-Sulpice, par Mgr Richard,
ciadjuteur du cardinal. Elle comnprenait un grand nombre de
pritres. dont dix-huit de notre Congregation : MM. Schuchardt,
Reynaud. Decamps. Lecauchois, Lacoste, Hercouet, Marcuin,
Gorlin, Coloinbes, Perras, Stork, Dumail, Meut, Bohe, Boccaccio,
Maresca. Jougla et Lagarde. MM. Bret et Adou6 furent ordonnes
prutres, a Meaux, le 29 juin. M. Gobaud, le 20 septembre, aux
.Missions etrangeres.
Vingt et un nouveaux pritres en 1879, c'6tait un beau chiffre
et pourtant pas suffisant. La France devail alors fournir des
sujets a toutes les provinces de la Compagnie. soit pour les faire
naitre, soit pour les aider a vivre, a grandir. Elle le fera encore
de nombreuses annees apri-s 1879. Elle sera ainsi leur nmere,
leur nourriciere. et ces provinces lui en ont &t0 tres reconnaissantes; elles ont honore leur mire et Dieu les a benies. Honora
patrem et malrem, ut sis longaerus super terrain.
A son retour, M. Fiat trouva la T. H. Mere Juhel gravement
malade ; on craignait pour ses jours.
Nous voyons, par un certain nombre de lettres, que l'on
counience a souhaiter la f6te au P. Fiat, le 13 juin (saint Antaine de Padoue) au lieu du 17 janvier (saint Antoine l'Ermite,
son vrai patron). Dans plusieurs de ces lettres (celles venues du
sud-est de la France), ii y a des invitations a venir au pays du
soleil. M. Fiat avai promis de les visiter a son retour d'Itali ;
mais il avait do pr6cipiter son retour, a cause des 6venements
politiqucs, et ilne s'(tait arrete nulle part. On fit valoir au
Tr-is Honore Pbre que tout danger imm6diat avait disparu, et on
l'iuxilta it!enir sa proinesse. M. Fiat refusa d'abord A cause de
la saint de la T. H. Mere: mais un mieux s'6tant declard, il
a-cepta de consacrer quelque temps a la visite des maisons du
sul-Est. Avant son depart, il 6crit A M. Collot, alors plac6e
Ctambrai, mais originaire du Midi : a Si les vacances dtaient
,r•.ues. je 'ro s aurais,de bon ceur, procurd la consolation d'emIbr;scr rohtre, mitr. Vous m'auriez accompagn6 comme secrdtaire.
J3lis rois on',tes pas libre ; alors, je prends votre cher oncle
V..1'runac . qui didommnagera un peu votre mere de votre abs•,"'. Si je poucais diffdrer ce voyage, je le ferais volontiers
pulir 'rto attendre. Ce petit billet montre la bonte et la deli,aiU-c dui itu(fr de M. Fiat et prouve comment, dans la pratique,
11 -savait adour-ir la rigueur des principes de sa circulaire sur les
x,,voya.
dao:s ia famille.
11. Fiat alla done dans un certain nombre de villes du SudEst : partout, il donne rendez-vous aux confreres et aux Seurs
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qui desirent le voir, et, comme I'ecrivait son secretaire d'occasion, .. Fiat passe tout son temps, non pas a voir les beautds
naturelles ou artistiques du pays, mais a recevoir ses fils et sea
filles. Plus tard, la Saour Pitra, de Nimes, Jui rappellera qu'il a
accorde telle permission a Sceur Petitjean. a Je ne me rappelle
pas, repond-il ; j'ai vu tant de Sours. , Cependant, M. Fiat salua
au passage les lieux oui saint Vincent avait dt. II aurait voulu
savoir, A Marseille, A quel endroit notre bienheureux Pere avait
attrap6e le m6chant mauvais garnement, le galant qui lui devait
trois ou quatre cents ecus, et ou il I'avait fait emprisonner .
11 aurait volontiers fait le voyage en mer, de Marseille a Narbonne, ou saint Vincent pensait 6tre plus t6t et oh il ne fut pas.
Un pelerinage i Aigues-Mortes, oii saint Vincent ddbarqua le
28 juin, ne lui aurait pas d6plu, etc..., mais ii se priva de tout
cela, le devoir avant tout. 11 termina par Albi; n'avant pas trouvd
I'v\'que, il lui crivit de Paris une lettre de regrets et lui promit
de ne pas changer la Sceur du prelat de la maison qu'elle dirigeait avec intelligence et ddvouement. I. P6martin note, au
retour de M. Fiat: c MI. le Superieur gendral rdsiste bien A la
fatigue ; il a une vigueur peu ordinaire.,,
Dans le courant de 1879, 'affaire des Memoires de Chine
rebondil. 3I. Fiat recut une lettre du P. Mourier, provincial des
Jesuites, A ce sujet ; il lui repondit, le 12 juillet:
Mon lres rdcerend Pere,
J'ai lu avec la plus grande attention et fait lire d mon
Conseil In lettre de cotre Rvedrendissime Pere -g4nral,que vous
ace: eu la bonte de me conimuniquer. En mrme temps, je me
suis rendu compte de l'affaire dont traite cette lettre et de quelques particularitdsqui s'y rattachent.
Plusieurs volumes qui contiennent de prdcieux documents
pour I'histoire de notre Congregation ont dt5 publids, il y a 17
ou 18 ans ; mais cette weuvre n'etait nullement destinde au public; aussi, n'a-t-elle jamais 0td mise en vente et, par suite, ne
peut-on se la procurer nulle part. Elle devait Otre seulement
connue des membres de la Congregation.
Le 12 juillet 1870, votre trns Rvedrcnd PBre gdneral derit
au Cardinal Barnabo, se plaignant des accusations calomnieuses
portdes, dans cet ouvrage, contre les Jdsuites. II insiste surtout
sur ce qui a trait au partage du Tchd-ly en trois vicariats, et il
termine en demandant une rdparation authentique de ce qui a
ti decrit contre votre Compagnie.
A la date du 16 aoat 1870, S. E. le Cardinal Barnabo, en donnant connaissance de cette lettre d M. Etienne, Supdrieur gdndral,
C. M., lui demanda un exemplaire du dit ouvrage.
Dans une seconde lettre du 8 mai 1871, S. E., apres avoir
fait examiner l'ouvrage et se basant sur des dispositions indiqudes de Cldment VIII et de Benoit XIV, prie M. Etienne de lui
dire ce qu'il compte faire pour donner satisfaction d la reclamation du R.P. Gdndral S. J.
M. Etienne, & la date du 26 mai 1871, rdpond qu'en se rappelant les exemples et les maximes de saint Vincent, il ne voudrait
a aucun prix, si la chose ddpendait de lui, laisser subsister des
accusations aussi graves contre la Compagnie de Jdsus, que I'ouvrage en question n'a jamais dtd livrd au public et que, sans
aucune hdsitation, ii propose de le detruire.

-

124 -

Lc it juin 1871, S. E. le Cardinal Barnabo f[licite M. Etienne
de sa determination, preuve e•idente de son amour de la pair.
Le Cardinal, heureux de cette ddcision, Va transmise au R.P.
Becks. qui en a paru content.
M. Etienne, le 3 aoia 1871, renouvelle son desis de la paix,
et, pour l'obtenir, it propose la suppression de l'ouvrage, cause
du micontentement des P.P. Jdsuites ; mais il se disculpe du
reproche de calomnie relative au partage du Tchd-ly se reportant a une lettre de Son Eminence 4 Mgr Mouly, & la date du
23 juillet 1859, qui d6nonce une erreur dans le Bref recu par les
PNres Jesuites.
Repondant d cette derniere lettre, le 7 septembre 1871, S. E.
le Cardinal Barnabo fdlicite de nouceau M. Etienne de la disposition pacifique qui l'anime ; puis explique sa lettre d Mgr
Mouly, reconnaissant qu'il y a eu erreur dans te Bref, mais que
cette erreur est le fait d'un copiste, et ne peut, en aucune maniere, Otre attribuec aux Pres Jesuites.
M. Etienne, d la date du 19 septembre 1871, remercie le
Cardinal de son explication, et ii ajoute qu'il partage le sentiment de Mgr Mouly, ecrivant d Mgr Languillat, le 27 septembre 1857, en ces termes: < Pour moi, ignorant d'oi pouvait venir
la faussetd de la Bulle, je me suis bien gardd et je me garderai
bien de la mettre sur le compte de votre estimable socidtd. ,
A la date du 18 mars 1872, le Cardinal Barnabo, se r6jouissant de la ddtermination prise spontandment par M. Etienne,
l'en felicite de nouveau et le prie de la faire connaitre A la Congrigation, de signifier et d'ordonner que tous les ouvrages incriVtre ditruits. II le prie de
minds soient envoyds & Paris pour y
lui envoyer un exemplaire de la lettre donnant cet ordre aux
Supirieurs de ia Compagnie.
A cette lettre du Cardinal Barnabo, itait jointe une lettre
du R.P. Becks, qui s'en rapportait d Son Eminence, acceptant les
conditions indiqudes.
Immidiatement, M. Etienne ecrivit la circulaire, dont vous
connaissez la teneur, et qui exprimait la ddcision du Cardinal
et qui terminait le litige. Et, en m&me temps, it faisait detruire
les exemplaires de cet ouvrage.
Voild, je crois, mon Rdvdrend PNre, le rdsumd exact do
litige.
Je suis completement Jtranger a ce qui s'est fait; mais je
n'hisite pas & vous dire que je partage le sentiment de M. Etienne, exprimi par Mgr Mouly d Mgr Languillat, dans les termes
que vous venez de lire plus haut. De plus, je serais disold qu'an
pfit se faire une arme, contre votre estimable socidtd, d'une accusation qu'elle ne merite pas, et je disavoue tout ce qu'il peut y
avoir de calomnieux dans l'ouvrage precitd. Mon ddsir le plus vif
est de voir la bonne entente et I'harmonie regner entre nos deux
familles; je ferai ce qui ddpendra de moi pour qu'il n'y ait, a
Vavenir, aucune cause de dissentiment.
A. FIAT.
Ajoutons que, I'auteur des Mdmoires ayant 6td induit en
erreur par la faute du copiste de la Bulle, tout le monde 6tait
innocente. Tout est bien qui finit bien.
M. Fiat travailla par la suite h faire oublier ce nuage entre
les deux societ6s.
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Nous allons en voir une premiire preuve dans le choix du
pr6dicateur de la fete de Saint-Vincent. Le 19 juillet, Je Nonce
vint pontifier. Le lendemain, le P. Fiat ecrit h M. Schreiber :
" Bier, grande fete; ce qu'il y a de plus saillant, c'est la prdsence d'un Pere Jdsuite (le P. Matignon) dans notre chaire et &
notre r6fectoire. Le rapprochement des deux Communautis est
opdrd a l'ddification commune. , Le 27 juillet, M. Fiat crit &
M. Foing : a C'est un p*re JIsuite qui.a prechd le pandgyrique.
La bonne entente parait maintenant aussi entiere qu'on pent le
desirer entre les deux Compagnies. Sit nomen Domini benedictum. , A M. Damprun, M. Fiat signale en outre qu'il y a eu, a
ces fetes, deux gu6risons extraordinaires.
Pendant l'Octave, la santd de la T.H. Mbre avait donne des
inquietudes, mais, apres 1'octave, les nouvelles sont meilleures.
Aussi. A. Fiat est heureux de pouvoir aller au college de Montdidier prdsider la distribution des prix. II l'avait promis le jour
du pelerinage de Folleville. II fut regu solennellement par les
colldgiens (musique en tete, les grands dquipds comme des soldats). Le cortege defila dans la ville. Les tambours et les clairons
annoncerent aux habitants que le Gendral des Lazaristes etait
dans les murs et que, le lendemain, aurait lieu la grande fete
de cl6ture de I'annee scolaire, a laquelle tout le monde dtait
invitd. A cette seance. M. Louison, Sup6rieur du college, c un
chevalier du Moyen-Age, 6gare dans le xixe sikcle ,, presenta
son bataillon scolaire, pas tout & fait aussi nombreux que les
300 de Gdddon, mais tous prepares pour les combats de la vie.
M. Fiat paraissait tout heureux de se retrouver au milieu de
ces jeunes qui avaient gagn6 son cceur A Folleville et dont il
avait gagn6 les coeurs par sa bonte. Il rdpondit A M. Louison;
il f6licita et remercia les habitants de la ville de la protection
et bicnveillance accord6es au College. 11 encouragea les coll-.
giens a rdaliser, toujours de plus en plus, le Mens sana in corpore sano. Son discours fit grande impression. Ce n'etait pas
i'dloquence grandiloquente du P. Etienne, ce n'dtait pas le discours savant du P. Bore, c'ttait la parole simple, affectueuse,
surnaturelle d'un pere qui parle a ses enfants avec tout son cceur,
d'un pretre qui ouvre les horizons merveilleux de la foi. Les
Montdiddriens qui avaient entendu plusieurs fois le P. Etienne
et le P. Bord et qui entendaient pour la premiere fois le P. Fiat
lui decernerent le premier prix de predication.
On avait invitd le F. Fiat a profiter de la proximitd de Roye
pour se rendre dans la petite ville picarde, oh ii y avait une
maison de Sceurs, oi il y avait eu autrefois un college tenu par
les Lazaristes et oh le corps de saint Vincent avait Wte cachd
pendant la Rdvolution de 1830. 3M.Fiat s'excusa en disant qu'il
devait rentrer a Paris pour des affaires urgentes.
La correspondance de cette 6poque parle souvent de trois
publications que l'on prepare avec ardeur et grand soin : le
premier volume des Lettres de saint Vzncent; le troisieme tome
des Circulaires des Supdrieurs Gnedraux; le Manuel des Enfants
de Marie. M. Fiat s'intdresse beaucoup a ces publications : ii voilt
les dpreuves, il fait ses remarques, il encourage M. Pdmartin
pour les Lettres et les Circulaires, il f6licite M. Mott de son travail sur les Enfants de Marie, tout en lui signalant les passages
a modifier, a retrancher. Vraiment, I'activitd de M. Fiat est ddbordante.

-

126 -

Notons, dans une lettre de cette epoque, un petit detail:
pour une messe annuelle et A perp6tuit6, on demande un capital de 5 francs.
Au coumlenrement du mois d'aout 1879, parut 1'encyclique
( Acterni Patris ,,sur saint Thomas et la philosophie scolastique. Leon XIII v declare que la source des maux dont nous
soulfrons est la perversion des intelligences : Cartesianisme, Traditiounalismie. Untologisme, Materialisme, Pantheisnie, etc., etc.
Leun lIII voit le remiede'a cette perversion dans la philosophie
sculastique: elle prepare les \oies a la croyance ; elle fait de la
theologie une vraie science. Le Pape recomnuande 1'dtude de
saint Thomas, qui unit ia foi et la raison. II rappelle tout ce
que les ordres religieux, les Universites, les Papes, le Concile
de Trente ont fait pour glorifier le Docteur Angelique. I1 engage
?se mettre a l'ecole de saint Thomas. Le mnme
le jeune clerge
jour, 4 auit. M. Fiat devait alter fiter saint Dominique chez ses
fits spirituels ; ii aait mnetLe accept6 d'aller diner chez eux;
mais. au dernier moment, ii s'excusa aupres du Prieur, le P.
Didon, disant qu'il irait seulement dire la messe, chez lui, a
5 h. 30 ou 6 heures.
Pendant le anlis d'ao0t, periode des chaagements, des placements, -M.Fiat, pour qui les vacances sont inconnues, ajoute ces soucis les pr6occupations des publications mentionndes plus
haut et de plusieurs autres. II presse son monde, il stimule collaborateurs et collaboratrices. Le 10, it ecrit h Soeur Geoffre, au
sujet du manuel des Enfants de Marie: i Pour mieux garder
!'incognito que vous ddsirez conserver, vos entretiens avec M.
Mott auront lieu dans la salle des Reliques. , M. Fiat fait imprimer les REgles des Offices et il les envoie aux Superieurs des
maisons de confreres. 11 encourage M1.Rosset, qui travaille a la
vie du P. Etienne. Ce digne confrbre envoie a M. Fiat les projets
de chapitres. au fur et a mesure de leur composition. M. Fiat
fait ses remarques. II dcrit, le 28 aofit: << Je viens de lire vos
dcrniires feuilles sur le bon Pare Etienne. Je tiens & vous exprimer ma grande satisfaction. Vous dites tout ce que j'aurais voulu
dire, et vous le dites bien mieux que je n'aurais su le faire. Ce
qui me plait, e'est que votre travail n'est pas moins le fruit de
votre cteur que de votre intelligence. Que Notre-Seiyneur vous
binisse et vous assiste ! Qu'il vous recompense d&s ici-bas et
dans le ciel de tout le bien que vous feres par le moyen de cette
vie .!
Les Peres de la Salette avaient in\ite le P. Fiat A faire un
pi.erinage i la Montagne Sainte. M. Fiat s'excuse de ne pouvoir
y aller. Nous supposons que le grand motif pour iequel il ne va
pas 4 la Salette, c'est qu'il l'a refus 'a des Missionnaires et a
des Filles de la Charitd. II ne veut pas, sans doute, que ses fits
et ses filles lui reprochent de faire ce qu'il ddfend aux autres;
il a peur probablement du Medice cura tcipsum.
A cette nmme dpoque, il commence a Rtre question, dans la
correspondance, d'un voyage en Espayne. v Je compte y aller
-e6nements politiques me le pervers la tin d'octobre, si les
mettent. Mais les atlaires politiques nous tiennent en perpetuelle incertitude. ,
A la premiere annonce de ce voyage, toutes les maison- du
sud-ouest de la France sollicitent un arret chez elles, ne serait-ce
que quelques heures, entre deux trains, etc... M. Fiat s'excuse,
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contente.les unes, suscite de saintes jalousies chez les autres.
Mdme de son village natal, on l'invite a faire un petit crochet.
Pour cette derniere invitation, il est cat6gorique : o Je ne puis y
songer , ; pou.: les autres, il louvoie, itcherche si c'est possible, ii va voir. Tout le mois d'aout se passe b organiser son
itindraire, a biffer telle iaison, a ajouter telle autre. 11 cherche
A faire plaisir le plus possible. 1I voudrait satisfaire tout le
monde. II partira tin octobre avec d'autant plus de joie que la
T.H. Mire est guerie completement : c Elle a assist6 h la messe
aujourd'hui 9 aoot, et elle a fait la communion avec toutes les
retraitantes. »
Le 22 aott, le P. Fiat recevait un Bref de Lton XIII, concernant le chapelet des Filles de la Charite. Voici un passage de ce
document: a Rdpondant aux prieres qui nous out 0t6 prdsentees
par notre cher fits, le Superieur gendral des pretres seculiers
de la Congregation de la Mission, nous octroyons que, soit le Superieur gdndral lui-meme, soit tout autre des pretres de la dite
'Congrigation, pourvu toutefois qu'ils soient approucvs pour
entendre les confessions sacramentelles, aient le pouvoir et la
faculte de bdnir en particulier et dans les formes accoutumnes
de l'Eglise, avec application des indulgences du TrBs Saint Rosaire, les chapelets des Saeurs, nominees Filles de la Charit6.
Mais comme il arrive quelquefois que les dites Swurs, appeldes
d exercer leurs devoirs de charit6, sont oblig6es d'interrompre
la recitation du tres saint Rosaire, ou, apres I'avoir interrompu,
de l'omettre tout d fait, pour que ces mdmes Swurs retirent de
la charite envers le prochain des fruits justement meritis, nous
accordons que... elles auront la facultd de gagner les memes in,dulgences, soit plinieres, soit partielles, qu'elles gagneraient, si
elles recitaient le tres saint Rosaire sans interruption et en
entier. Les prdsentes n'auront valeur que pour cinq ans. , Ajoutons qu'actuellement, en 1956, les Missionnaires n'ont plus de ee
chef le pouvoir de rosarier les chapelets des Sceurs.
Le 4 septembre 1879 ramene l'anniversaire de son election;
M. Fiat profite de cette circonstance pour adresser une Circulaire auz Superieurs de la Congregation, dans laquelle il rappelle les principes d'un bon gouvernement:
1) Principes fournis par la raison et l'exp;rience. Nous
nontrer dignes et irreprochables dans notre conduite. L'exemple est plus efficace que les discours. Etre francs et sinceres dans
nos paroles. Etre d'une discr6tion i toute epreuve sur les confidences qui nous sont faites ; aimer sincerement nos confreres ;
leur en donner des preuves. Laisser A chaque officier la libertd
de se mouvoir dans les limites trackes par nos regles. M. Fiat
blame les Supdrieurs qui absorbent les offices d'assistant, d'6conome, qui se passent de l'avis de leurs consulteurs, qui tiennent
leur conseil plutOt pour signifier ce qu'ils out rdsolu que pour
prendre I'avis des consulteurs, qui ne les consultent que sur des
affaires de detail. Le meilleur moyen de rdussir est la loyaute,
l'humilit6. 11 n'y a point de politique qui vaille celle-ia.
2) Principes fournis par la foi. La supbrioritd impose une
grande responsabilitd. Judicium durissimum. Rationem reddituri. A) Responsabilitf envers Dieu. La sup6rioritd est un d6pot
que nous devons faire valoir. 11 faut chercher avant tout le regne
de Dieu. Le Breviaire est-il r6citj avec attention, respect, devotion ? La Messe est-elle dite avec religion et pi6td ? Les cdrcmo-
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nies de I'Eglise sout-elles bien observ'es ? Les conferences et les
repetitions d'oraison sont-elles de nature a entretenir le feu
sacre ? 11 y en a qui se contentent de faire lire une conf6rence
de saint Vincent; cela ne suffit pas. Ne pas entreprendre des
voyages les jours de dimanche et de fetes. B) Responsabilitd
encers la Coinmtunautd. Le Superieur est le mandataire du Suprieur general. II taut veiller . ce que l'on observe les regles, les
ordonnances des Superieurs generaux et des Visiteurs. Autreinent, abus de confiance. Garder le silence a tous les repas, meme
en vacances. Y faire une lecture spirituelle, si on le peut. Le
silence favorise la science, la charit6. Pendant la retraite annuelle, garder un silence absolu. nmme apres les repas. La
retraite doit durer huit jours pleins. Faire lire les decrets des
Assemblies, quelques circulaires des Generaux, les lettres de

saint Vincent. Repasser les cerdmonies de la Messe. Pour les
biens temporels de la Comnnunautl, les conserver et les administrer en bons pires de famille. Pas de dettes. Pas de constructions, de r6parations, de modifications importantes sans la permission du V siteur. Aimer, instruire, corriger les confreres.
Pour bien gouverner, disait sainte Therese, il suffit de beaucoup
aimer. L'amour rend industrieux, patient. II faut aimer, dit saint
Bernard, conlme les nmres aiment leurs enfants. Aimer les plus
difficiles et les moins bons. Les bons, dit saint Bernard, n'ont
pas besoin des Superieurs. II faut s'occuper surtout de ceux qui
soot faibles, pusillanimes, qui murmurent. Ecarter de la maison
ce qui peut nuire a j'ame des confreres, par exemple les livres
mauvais et dangereux. Ne pas laisser les femmes p6netrer chez
nous. Procurer aux confreres et fr'res les moyens de sanctification : oraison, autres exercices. II faut initier les jeunes confreres a leurs fonctions, etude de la thdologie, cas de conscience, etc... !1 faut aussi corriger les confreres. Exemple d'Hdli, qui
fut faible pour corriger ses enfants coupables. La negligence de
la correction est la premiere cause de la ruine des communautis.

3) Principes fournis par saint Vincent. M. Fiat cite un cer-

tain nombre de maximes de notre saint fondateur sur la sup&riorit : s'adonner surtout aux oeuvres capitales : Missions et
formation du clerge. Les ddfauts d'une Communaute viennent
urdinairement de la faute des Superieurs : ignorance des Superieurs ; ii y en a qui ignorent les regles, les ordonnances, les
df•rets; ils ne les lisent pas ; its lie connaissent pas leurs confrbres, leurs besoins, leurs infirmites spirituelles. Done, veiller
pour prevenir les abus ; faiblesse des Superieurs ; il y en a qui
~'nt faibles: ils craignent de faire de la peine; ils ont peur de
s'atlirer des desagrements ; ils dispensent sans raison ; ils sont
trop faibles ; ils cherchent surtout a plaire. Notre-Seigneur n'a
pja ditapprouve par tous; Inhabilet6 des Superieurs: il y en
a qui ne savent pas faire; ils sont inhabiles ; ils manquent de
prudence, de savoir-faire; ils exasperent; ils veulent paraitre
es mnaitres ; ils ne supportent pas les contradictions ; ils n'estii.i.it pa? assez leurs confreres ; ils ne voient que leurs defauts;

iisfi''.Jient pas leurs vertus, leurs qualites ; ils ne savent pas
chli-ir le moment favorable pour corriger ; ils reprennent avec
passion : ils reprennent A tort et a travers, en particulier quand
i! faudrail en public, en public quand il faudrait en particulier.
I. Fiat termine sa circulaire en disant que les Supdrieurs
doivcnt utre des hommes de priere, s'unir a Notre-Seigneur par
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l'oraison et par 1'exercice de la presence de Dieu. II invite les
Superieurs & relire cette circulaire au moins une fois I'an.
Le meme jour, M. Pemartin apportait & M. Fiat le premier
volume des Lettres de saint Vincent de Paul. Au debut du livre,
avant la preface. M. Pemartin a inserd la lettre suivante :
Monsieur et tres honore Pare,
II y a un an, par la voix de 'Assemblee gendrale, la divine
Providence vous confiait la conduite de la double famille dont
saint Vincent de Paul est le fondateur et le pAre. II semble tout
naturel, en ce premier anniversaire, de vous offrir la dddicace
de ce travail dont vous aviez, le premier, approuvd la penste
et, plus tard, encouragd L'edcution. Ce fut une grande joie pour
ceux qui devenaient vos enfants, de vous voir succder d I'autorite de celui dent vous poss6dez si bien l'esprit. Votre desir est
de communiquer cet esprit, qui est celui de I'Evangile et de voir
tous vos enfants, humbles, simples, dttaches de tout, n'ayant de
zble que pour la 'gloire de Dieu et la sanctification des Ames.
Puisse la publication de ces lettres vous aider a rdaliser votre
desir! Puisse, aprds plus de deuz siacles, la voix de saint Vincent, se faisant entendre de nouveau, vous procurer la satisfaction de voir vo'. e double famille devenir de plus en plus digne
du grand saint qui sera toujours I'honneur de 'Eglise et de la
France !..o
M. Fiat se mit A lire attentivement ce premier volume. II
en citera souvent des extraits dans sa correspondance et dans
ses conferences; nous avons encore un petit nombre de feuilles
sur lesquelles ii note ce qui I'a frappe. Donnons quelques exemples: ils nous feront connattre davantage ce qui nous intdresse,
. savoir la tournure d'esprit de M. Fiat, son coeur, sa sensibilite,
son Ame.
La lettre 235, page 243, l'amuse par les details que donne
saint Vincent B sainte Louise sur sa santd. On etait alors, peutktre plus simple, moins prude. Saint Vincent derit tout bonnement: u Votre mndecine m'a fait faire neuf op6rations. Les eauz
ne m'ont jamais profitd, etc... , Sainte Louise lui a dit que sa
fiivrotte 6tait double-tierce; saint Vincent r6pond : a En cette
saison, je t'ai, pour l'ordinaire, double-quarte. , Saint Vincent
donne aussi des conseils i sa fille spirituelle : u Que faites-vous
pour votre mal de tdte? Je pense bien que, peut-dtre, vous aurez
besoin de vous purger un peu. , Tout cela nous dloigne un peu
des considerations mystiques de certains auteurs spirituels; en
tout cas, c'est tres charitable, et la charitoest la reine des vertus; c'est le cas de dire : Honni soit qui mal y pense I
La lettre 275, pages 290 et suivantes, I'affermit dans l'importance qu'il y a a ne pas se meler des affaires d'Etat II la rappellera souvent 6 ses Missionnaires, lorsque ceux-ci jugeront,
apprecieront, critiqueront les actes du Gouvernement. Saint Vincent 6crit & M. Le Breton : a Nous avons pour regle et sommes
en cette pratique exacte de ne nous jamais meler des affaires
d'Etat non pas mdme d'en parler. ) Saint Vincent donne plusieurs raisons de cette conduite; M. Fiat les reprendra telles
quelles dans certaines circonstances delicates : a Quod supra
nos, nihil ad nos ; ces affaires sent des mysteres; nous ne savons pas les raisons pour lesquelles elles se font; toutes choses
a faire sont probldmatiques; nul n'est infaillible en ses opi-
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nions ; ii y a timiritO grande a juger ces actions. Le Fits de
Dieu, qui est le modele sur lequel nous devons former notre vie,
s'est toujours tu sur le Goucernement. , Saint Vincent termine
ainsi : t Pour toutes ces raisons et une infinite d'autres, je vous
supplie de vous conserver dans notre petite pratique. M. Fiat
s'appuiera sur cette lettre pour premunir ses confreres contre
la lecture frequente, quelquefois exclusive, des journaux, allguant que c'est une perte de temps, que seuls les diplomates
savent exactement de quoi ii retourne, que c'est ridicule de faire
les entendus, de suivre les directives d'un individu quelconque,
etc., etc...
Le document 286, page 303, contient le re&lenment 6crit par
saint Vincent pour les Filles de la Charitd de I'H6tel-Dieu d'Angers. M1.Fiat y relive surtout ce qui a trait aux visites dans la
famille : c Les Swurs renonceront d Iaffection charnelle de leurs
parents et de leur pays et la changeront en spirituelle, selon le
conseil de Notre-Seigneur, etc... , M1.Fiat s'abritera derriere l'autoritl de saint Vincent pour refuser souvent la permission de
retourner dans son pays. L'duire passage qui attire l'attention
de M. Fiat est celui qui concerne la pauvretd. Saint Vincent
appelle cette vertu
le tmur qui doit conserver les Swurs dans
leur vocation ). M. Fiat emploiera souvent cette comparaison :
mur, renipart, fortification. II dira de la pauvrete qu'elle est
pour la Compagnie ce que le fort du Mont-Valdrien a Wte pour
Paris pendant le siege de 1870. Tant que le fort a tenu, Paris
a tenu. ainsi. tant que la pauvret6 subsistera, la Compagnie
subsistera.
La lettre 298, page 325, adressde A un jeune missionnaire
qui avait vingt-huit ans d'Age et trois de vocation, attendrit le
ccur de M. Fiat. Dans cette lettre, saint Vincent reproche A son
jeune confrere un zele accompagud d'4pret6, , cela meme, dit-il,
passe d I'aigreur ,. M. Fiat retiendra ce que dit notre saint fondateur : , ii est facile de passer du ddfaut d l'exces des vertus,
de juste devenir rigoureux, de zeid inconsiderd. L'on dit que
le bon vin devient facilement vinaigre. II est vrai que le z•le
est l',me des vertus, mais cela s'entend selon la science exprimentale ; et rour ce que les jeunes gens n'ont point cette science
experimentale, pour l'ordinaire lear z6le va d l'exces. 1 faut bies
se defier de la plupart des mouvements et des saillies de notre
esprit, tandis que C'on est jeune. n II arrivera quelquefois que
des missionnaires reprocheront A leurs confreres ce qu'ils appelleront oisivete et sensualite et M. Fiat leur rdpondra quelquefois comme saint Vincent en cette lettre : o Notre-Seigneur a
declar4 I'oisivett et la sensualite de Marie lui dtre plus agrdables
que le :iec moins discret de sainte Marthe. Que savons-nous si
ce n'est pas Notre-Seigneur qui a inspire lui-meme a ces deut
dent fous me parlez les petits soulagements qu'ils prennent ? *
Nous aurons occasion en ces circonstances d'admirer la tendresse de coeur du bon Pere Fiat, ferme dans la doctrine, doux
dans la pratique.
i. Fiat constate avec 6tonnement et admiration, d'apres
les lettres 305 et 339, que saint Vincent faisait faire la visite
de Saint-Lazare et qu'il la faisait faire par un autre que luimrme (• cette 6poque, par M. Lambert). Saint Vincent cerit i
M. Lambert : .Vous sommes asse: exacts aux ordonnances de
votre visite ; on les a lues tous les mois depuis votre depart.
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Et comme dans cette visite, M. Lambert avait recommand6 a
saint Vincent de ne pas parler picard en recreation, saint Vincent ajoute dans sa lettre : c J'ai tdche de garder moi-inmine vos
ordonnances 4 I'dgard du langage de votre bon pays, quoique j'y
aie manqud deuz fois. Vous ne sauriez croire queue ddvotion j'ai
0 reconmmander souvent I'obligation que nous avons de nous rendre exacts & ces ordonnances. , M. Fiat admire l'humilite de
saint Vincent, ii s'etonne du procede, il ne blame pas ouvertement le fait de faire visiter le superieur par un infdrieur (car
ii ne veut pas blamer saint Vincent), mais il ne l'imitera pas :
ii fera faire la visite de Saint-Lazare mais ce sera lui-meme,
superieur, qui fera la visite et il semble que ce sera plus
conforme a I'axiome Omnia secundum ordinem fiant. Le Pere
Fiat ne pouvait pas prevoir qu'un jour viendrait oh le Supdrieur
general ne serait plus superieur de la Maison-MIre et qu'alors
il serait normal que la visite soit faite par le Visiteur - mais
alors le Superieur gdneral ne participe pas A la visite d'une
mianiere passive, ce qui n'empkche pas que par suite de son
autoritd supreme, ii puisse visiter activement la Maison-Mere
comme les autres maisons de la Congregation.
La lettre 317 arrete I'attention du PBre Fiat. Elle concerne
nos voeux. On y voit les hesitation de saint Vincent. II parle a
cette 6poque (1640) d'un vaeu simple de stabilit6 apres deux
ans; ce voeu deviendrait solennel apres huit ou dix ans ; tous
les ans on fulminerait une excommunication contre les propridtaires, etc... Cette lettre et toutes les autres qui suivent sur les
vceux, montraient a M. Fiat que saint Vincent a flottd longtemps
sur des points qui paraissent essentiels et qu'en definitive ii a
plut6t suivi le cours des evenements que ses propres idees.
M. Fiat note surtout la parole de saint Vincent qui semble la
phrase principale de cette lettre : t O0 Monsieur ! qu'il est bon
de se laisser conduire par la Providence ! * et en somme ce fut
le secret de la spiritualitd de M. ,Fiat, ce fut sa lumiere, sa force
dans toutes les difficultds de son g6n6ralat.
La lettre 315, page 357, note un petit point que M. Fiat
rappellera souvent dans ses conferences pour 4viter les exagrations dans un sens ou dans I'autre. ccPour le regard de la gdnuflexion dans les chambres, it suffit qu'on la fasse dans les
grands intervalles et non pas toutes les fois qu'on en sort et y
rentre et que cela soit seulement la o& on couche. , M. Fiat se
servira de cette phrase pour gronder gentiment ceux qui faisaient la genullexion en entrant dans son bureau.
La lettre 325 amusa beaucoup le Pore Fiat. Dans cette lettre,
rdpondant A sainte Louise qui lui avait parl4 d'une jeune persomne se prdparant A son mariage, saint Vincent trace le sujetd'une meditation que sainte Louise peut donner A cette personne : motifs, nature, moyens de bien vivre avec son mari.
Le Pere Fiat avait lu les lettres de saint Francois de Sales dans
lesquelles ii est souvent question de femmes qui sont sur le
point de mettre au monde et se rappelant que saint Vincent
parlait ouvertement de la grossesse de la Reine et invitait A prier
pour son heureuse ddlivrance, le bon PAre Fiat, tout candide,
trouvait qu'au xvir sikcle on ne craignait pas de par!'r de certaines choses qui, en 1879, effarouchaient les Ames virginales.
Ici encýre ii admirait. mais n'imitait pas. Par exemple, ii ne
voulait pas qu'on conduise les orphelines au Bois de Boulogne
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ou au Bois de Vincennes, de peur qu'elles ne voient des jeunes
gens se promener avee des jeunes filles et que cela ne leur donne
de mauvaises pensees, c'est-A-dire le desir du mariage. Qu'aurait
dit le P. Fiat s'il avait su que M. Coste, dans son edition des
Lettres de saint Vincent, s'est cru oblige de supprimer un passage parce que trop cru pour les oreilles d6licates de notre
epoque ?
La lettre 361 parle de sept ou huit missionnaires qui viennent de quitter la Compagnie. M. Fiat admire comment saint
Vincent demeura. une demi-heure durant, aux pieds d'un de
eeux-la oour ie ditourner de son projet et d'autre part M. Fiat
constate que saint Vincent fut consold dans sa douleur par ce
qui est racont6 dans I'Ancien Testament, a savoir, que l'on faisait retirer de l'arniee ceux qui avaient peur ( estimaint que
cctte sorte de gens faisaient plus de mal dans la bataille qu'ils
n'v servaient ,. M. Fiat suivra exacteinent la meme ligne de
conduite. 11 suppliera par des lettres touchantes ceux qui eeulent sortir et il agira ainsi pour le bien de ces pauvres devoyss ;
mais. d'autre part il se consolera, comme saint Vincent, parce
que -le bien de la Congregation r6sulte de leur sortie et par cette
autre pensee qu'une grande multitude suivait Notre-Seigneur au
dibut de son ministfere et qu'un petit nombre seulement pers• %tra.
Nous n'en finirions pas si nous voulions tout noter et cependant cela est important pour bien comprendre la vraie mentalitt du Pere Fiat. 11 s'interesse aux petites choses comme aux
arandes, aux choses temporelles comme aux spirituelles. Indiquous succinctement quelques autres passages des lettres do
saint Vincent : II faut donner des chopines et prendre les repas
Quand on a travaill vingt jours ou environ en
en portion...
mission, il faut se reposer huit ou dix jours, n'dtant pas possible
de resister longtemps a ce travail sans ce repos. , Ou volt par
!I eee qui attire l'attention de M. Fiat, qu'il n'est pas seulemenet
dans les regions elevees du troisieme ciel, qu'il vit aussi sur la
terre, qu'il ne se pr6occupe pas seulement de I'Ame, qu'il songe
aussi au corps, comme saint Vincent ; en somme qu'il n'est pas
exagser6 dans sa spiritualit6, qu'il est equilibrd, ce qui est une
qualitec essentielle dans un superieur. II faudrait citer en entier
la lettre 383, qu'il admire grandement, a belle lettre pour les
.upirieurs ,. dit-il ; nous pouvons ajouter qu'elle est 1'image
tidele de ce que fu M1.Fiat. Mais en voilh assez ; cela suffit
pour nus faire une idee de la mentalitd de M. Fiat, pour eviter
dans nos appreciations sur son compte les geinralisations exar-ires qui naliheureusement se rencontrent souvent dans les
vies et biographies des saints. Ce qui ressort surtout c'est le
souci d'imiter saint Vincent, amemus quod amavit, quod docuit
operceutr. Ce qui ressort encore des passages soulignes par
31. Fiat dans !a correspondance de saint Vincent, c'est le soin
qu'a\ait saint Vincent de prendre les gens comme ils sont, d'eo
tiret i ileilleur parti possible sans heurter ni briser les caracteres et sans brOler les teapes. ne demandant pas dix talents
a cux qui n'en ont recu que cinq ou deux. Grande legon dont
un arclievque de France me disait qu'il apprenait b gouverner son diocese en lisant tous les jours quelques lettres de saint
Vincent. M. Fiat aurait pu dire la meme chose par rapport at
gouvernement de la double famille de saint Vincent. Repre-
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nons maintenant l'histoire de M. Fiat, IA ou nous I'avons interrompue, c'est-a-dire en septembre 1879.
Le 9 septembre, h la s4ance du grand Conseil, on approuve
la repartition des fonds recueillis par le frere Genin pour les
Missions. Citons quelques sommes ; elles n'dgalent pas celles
de 1956 ; mais i cette epoque on pouvait acqudrir avec elles ce
que l'on a maintenant avec des sommes beaucoup plus fortes :
500 francs, Orphelinat Saint-Charles & Beyrouth ; 1.000 fr, Galata (Constantinople) ; 1.000 fr, Bournabat ; 2.000 fr., Mgr Touvier (Abyissinie) ; 10.000 fr., Swur Lequette (Abyssinie) ; 10.000
francs, Seur Supdrieure de Brousse ; 15.000 fr., M. Devin, prgfet apostolique de Syrie, etc...
Le 27 du meme mois, anniversaire de la mort de saint Vincent, M. Fiat, selon I'usage donne la conference A la Communaute.
La mort des saints est prdcieuse aux yeux du Seigneur.
Pour faire une sainte mort, il faut mener une sainte vie, une
vie de mort, une vie mourante, comme le dit sainte Thdrese.
Cette vie de mort consiste dans le detachement, ainsi que nous
l'a prouvd saint Vincent. C'est renoncer aux trois choses auxquelles nous tenons le plus : le corps, les biens de la terre, la
reputation.
A) Le ddtachement du corps. - Rappelez-vous les mortifications de saint Vincent. Nous ne sommes pas appeles a pratiquer d'aussi grandes mortifications, mais nous devons pratiquer
au moins les mortifications commandees par I'Eglise et la Regle.
Dans ces derniers temps la penitence a dte fortement recommandde dans les apparitions de la Sainte Vierge, A Lourdes. A
la Salette oh elle a pleur6 en annongant les malheurs qui nous
menacent si l'on ne fait penitence. Lorsque l'immortel Pie IX
monta sur le Saint-Siege, ii recommanda la penitence.
Les penitences que nous pouvons et devons pratiquer, sont :
a) ie lever de quatre heures (se rappeler l'exemple de saint
Vincent). Je sais que ce point de regle est gendralement observ6.
bi L'abstinence, le jeune. Vous 6tes obliges de faire penitence,
dans la mesure de vos forces. La maladie, les fatigues, les travaux peuvent donner sujet de demander une dispense. Pour jeiner, vous pouvez prendre deux onces de pain avec un peu de
cafe noir.
B) Le detachement des biens de la terre. - Exemple de
saint Vincent, petit enfant, qui donne tout ce qu'il a h un pauvre. Saint Vincent aimait la pauvret6 pour les maisons. On aime
trop A avoir de jolies choses pour ses chapelles. Saint Vincent
ne voulait pas d'ornements trop beaux. Saint Bernard et saint
Vincent aimaient bien le bon Dieu et cependant tous les deux
ont voulu la pauvretA dans le sanctuaire. C'est surtout au bien
des pauvres qu'il faut employer les revenus de votre patrimoine.
C) Le ditachement de la reputation.- Ce bien de la renommde est celui que nous estimons de plus ; saint Vincent y a renonc6. Je ne sais s'il est rien de plus admirable que son silence
sur sa captivitd en Barbarie et les efforts qu'il a faits pour
ravoir une lettre contenant des details sur cet incident de sa
vie. ,, Je vous prie par les entrailles de Jesus-Christ de me rendre cette lettre. v
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Saint Vincent a Btiaccuse de vol, son premier mouvement
est de so dcfendre, mais aussit6t il y renonce. 4 Malheureux,
que veux-tu faire, Notre-Seigneur en a bien souffert d'autres ! *
Apprenez a recevoir humblement les reproches, si on vous accuse
injustement, laissez h Dieu le soin de vous justifier.
Get amour de saint Vincent pour la vie cachde le rendait
detache de sa propre volont6 ; il n'aimait pas a faire prdvaloir
son avis.
Ainsi done, c'est par la mortification, qui est la base de
la vie chritienne, que vous attirerez la niisdricorde divine.
Avec quelques pierres et sa fronde, David vainquit Goliath;
avec les pierres pricieuses de I'humilite, de la simplicitd, lancees
si vous le voulez, par la fronde de la charitt, vous triompherez
du imal et de tous vos ennemis.
Ainsi soit-il.
Le mnlme jour (27 septembre) au soir, M. Fiat commenca
sa retraite. Pendant ces saints exercices, tout prdoccupd de
repandre L'esprit de saint Vincent. sous le charme de la lecture
des lettres de saint Vincent. il out la pensde de faire profiter
les fideles. les pieux laiques, les pretres surtout, de ce tr6sor
incomparable, mais il ne voulut rien faire de lui-m6me, il consulta done tous les visiteurs par une petite circulaire datee du
1" octobre 1879.
, Y a-t-il incouvdnient A communiquer les lettres de saint
Vincent : I" aux amis de la famille, a ceux qui regoivent deja
les Annales ? ; 2* aux ev\ques ? ; 3* au public en gtndral ?
Raisons contre : il n'est pas dans nos usages de communiquer aux 6trangers les documents qui nous concernent.
Raisons pour : 1° les saints appartiennent h 1'Eglise. Leurs
ceuvres sont du domaine de tous ; 2° les lettres de saint Vincent, A cause du caract~re du saint, de ses nouvres, de la sympathie dont il jouit, sont plus a mminne que toutes les autres lectures de faire du bien, menme aux incrdules ; 3' des laiques
pieux et dclaires demandent cette publication ; 4* l'ouvrage
etant imprimin est en quelque sorte du domaine publie, puisqu'il
est depos6 au ministere de I'lnterieur, A la BibliothBque nationale oi tout le monde peut le lire ; 5° Abelly, Collet. Maynard,
out rvfeld au public ce qu'il
a de puus intime dans la vie de
saint Vincent, avec grande 6dification.
Avant de me decider, j'ai voulu coinaitre votre sentiment. *
On voit par la rddaction de cette circulaire que M.1 Fiat
est loyal et objectif dans l'expose des raisons pour et contre ;
cependant, il semble pencher pour la cominunication de ces
lettres. La majoritW des reponses des xisiteurs dut Otre ddfavorable, puisqu'en r6aliti,
les lettres ne furent pas communiqudes
et puisque plus tard M. Fiat s'excusera de ne pouvoir les commnuniquer. Longtemps apris, .1. Verdier rendra publique Iddition de M. Coste et nous n'avons pas vu qu'il ait demand4 I'avis
des xisiteurs. L'dta l d'esprit de la Compa-nie avait changd depuis
1879. M. Fiat ecrivait a une epoque ou regnait un esprit cachottier. Nous verrons plus tard les plaintes qu'il recevra quand il
fera imprimer les conferences aux $Seurs et les procks-verbaus
des conseils de la Communaute. I) faut souvent un grand courage aux superieurs pour faire des choscs tres belles, tros
utiles ils ne sont pas compris par leurs coctemporains et ils sont
loues par la posteritd. Le pauvre Pere Fiat ne rencontra
pas
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en 1879 et plus Lard la largeur d'esprit qu'il avait lui-m6me ;
il ne voulut pas passer outre ; ii fut humble et par deference
il tint cache ce qu'il aurait voulu faire counaltre.
M. Fiat termina sa retraite le 6 octobre et la Maison-MBre
commena la sienne le jour de Saint-Denis, 9 octobre. A cette
epoque, Leon XIII multiplait les exhortations h repandre dans
les ecoles de thdologie et de philosophie, la doctrine de saint
Thomas ; il fondait I'academie de ce nom h Rome et il encourageait la publication des oeuvres du Docteur Angelique. particulierement sa Somme th6ologique et sa Somme aux Gentils. M. Fiat en profita pour montrer dans saint Thomas le
modele des 4tudiants, des missionnaires savants et saints. Ce
fut son refrain pendant cette retraite.
D'autre part en France, les mesures vexatoires contre les
catholiques se multipliaient de plus en plus. On laicisait, laicisait, laicisait. Les eccldsiastiques furent exclus des bureaux de
bienfaisance, etc... M. Fiat exhorta a faire penitence et & prier ;
il recommanda aussi plusieurs fois la prudence dans les conversations, dans les sermons. Ne pas faire de charges a fond
contre le Gouvernement. Imiter saint Pierre et saint Paul qui,
dans leurs epitres, malgrd la persecution. ne critiquent pas I'empereur mais au contraire ordonnent de lui dtre soumis. Subjecti
estote... regi... ducibus... sic est voluntas Dei. omnes honorate
(1 Petr. II 13-15).
Apres la retraite de la Maison-.\Mre, M. Fiat entreprit son
voyaye en Espayne. Les confreres et les Soeurs des maisons de
France par oil il devait passer. I'avaient invite a s'arreter chez
eux ; parmi les autres, citons M. Forestier, de Tours, qui avait
une grande estime, une profonde affection pour M. Fiat. Le Superieur gendral s'excusa gentiment et son premier arret fut
Bordeaux,. II crivait A Sceur Riviere : a Je compte arriver chez
vous le 21 au matin et y passer la journde et la nuit suivante.
Comme les administrations sont aujourd'hui tres difficiles, je
me demande s'il n'y a pas quelque inconvenient d ce que je me
rende chez vous, au moins pour manger et pour coucher. a
Comme ii n'y avait pas alors de maison de confreres A Bordeaux, M. Fiat, dans le cas oh les Soeurs ne pourraient le loger,
etait dispos6 Aaller A l'h6tel, pour manger et dormir. M. Fiat
ajoute : « je serai d& a disposition des Seurs toute la journde et
leur donnerai une conference ,. Dans le cas oh les Sceurs pourraient lui donner a manger, M. Fiat fait cette recommandation :
a Je vous dispense de suivre le coutumier pour ce qui est des
repas. La recherche et la superfluitd me contristeraient.,
Le second arret fut Dax. M. Fiat Bcrivit au supdrieur,
M. Dumay : i je vous anr.nnce une petite visite. Je desire que
ious soyons purement en famille. Je partagerai mon temps entre les confreres et les Swurs. Je vous prie de me traiter bien
simplement et sans autre extra que ceux que nos ddcrets autorisent pour les jours de fete. , Evidemment il n'y eut pas de
Benedicamus A table ; on fit la lecture prevue par la RBgle. II
avait 6crit A M. Lacour, sup6rieur du Berceau, pour lui annoncer son arret B Dax et une visite h Pouy. a Je serai bien aise de
voir votre petit s6minaire et de causer avec vous de nos ecoles
clericales. ,
Bayonne fut le troisieme et dernier arrdt en France. II
avait charge M. Dumay de prevenir les Sceurs de cette ville.
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a Je ne sais dans quelle maison ii conviendra de descendre, vous
me le direz. ,
lJe
M. Fiat avait 6crit a M. Mailer, viaiteur d Espagne :
pense partir de Bayonne le 23 octobre et arriver chez vous d
Madrid le 24 octobre. A moins que vous n'ayez un meilleur projet d me soumettre, voici mon plan en gros : Madrid, Badajoz,
Lisbonne, Barcelone. Dans les intervalles de ces vitles, it faudra
choisir les plus centrales parmi les maisons. Je compte descendre chez vous et jy 9tablir ma residence pendant mon sdjour d
Madrid. M. Caries (directeur des Seurs i cornettes), et ma Seur
Kieffer (visitatrice des memes) ne trouveront pas mauvais que
je donne la predfrence aux Espagnols et aux Espagnoles qui sont
le premier but de ma visite. Ld oil il y a des confreres, je n'accepte pas de repas chez nos Swurs. except6 le ddjeuner apres la
messe. Je n'aime pas d voyager dans le mdme compartiment, ni
dans la mmme voiture avec nos Scrurs ; c'est dire assez que je
n'attends pas que les deux visitatrices se ddrangent pour m'accompagner. Vous me ferez plaisir de m'attendre seulement d la
gare de Madrid. Je compte mener avec moi M. Stella. ,
M. Fiat avait aussi 6crit A M. Caries : a Entendez-vous avec
M. Maller pour fixer les stations. Je descends chez le visiteur.
J'atraiau moins un jour a vous donner. Je compte sur vous pour
me servir de secrttaire. ,
Juste avant son depart de Bayonne, M. Fiat ecrit encore 4
M. Mailer : a Je ne voudrais pas arriver chez nos Seurs a une
heure indue. Je ne sais quel effet peut produire en Espagne
une reunion de Seurs pour saluer un prdtre. ,
M. Fiat fut regu a Madrid et dans toute l'Espagne avec les
plus grandes demonstrations. Glanons par-ci par-lb, dans la correspondance de M. Fiat quelques phrases r6v6latrices. I1 6crit
a ma Sceur Rouy, de Lille : a Les Seaurs voildes m'ont reGu avec
les marques du ddvouement le plus filial. Celles qui tiennent le
plus au voile m'ont dit : a Mon Pare, nous n'aimons pas la cornette. Cependant, si vous le voulez, nous la prendrons immddiatement, car nous voulons avant tout demeurer fideles a notre
vocation, a saint Vincent, d nos supdrieurs.,
A M. Nicolaux, de Saint-Flour : a les Swurs espagnoles
m'ont recu comme le Messie, avec des dCmonstrations de joie,
de pidt6 filiale, de soumission. Mais le Souverain Pontife leur
ayant permis de porter le voile, j'ai les mains liEes sous ce rapport ; pour tout le reste, elles m'ont promis d'Ctre des pE1
obWissantes ; elles sont pr&s de quatre mille, leurs wuvres sont
trcs prospbres. ,
A M. Vari6ras. de Naples :
j'ai Wtd tres content de nos
confreres et de nos Swurs d'Espagne ; j'ai lieu de croire que
l'urion deviendra de plus en plus etroite.,
A M. Lotteri, de Turin, qui avait visitd extraordinairement
les Sceurs d'Espagne, quelque temps auparavant : acDans mon
voyage, nous avons souvent entendu parler de vous. Je vous
filicite et vous remercie pour le choix de la visitatrice et de la
directrice. Ce sont de tres dignes Seurs. Les membres de l'ancien conseil sont venues me baiser la main. Je n'ai trouvd qu'un
seul dvdque favorable d la cornette ; c'est celui de Sdville. ,
Parmi les maisons visitdes, M. Fiat garda un souvenir particulier de celle de Sigiienza, oil M. Arnaiz fellade dtait supdrieur.
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Les premiers jours de novembre, M. Fiat franchit la frontiWre portugaise. II alla A Lisbonne, Narville, et, d'apr6s une
lettre a M. Orriols, ii monta jusqu'au delA de Porto. Plus tard,
it decrira a M. Miel, visiteur du Portugal : a Je vous remercie, je
devrais plut6t vous Ironder de votre trop bonne rdception et
n'dtait votre charitd qui vous excuse, je vous accuserais d'avoir
un peu manqud d nos habitudes de pauvretd et de simplicit 'a.
Comme cadeau de remerciement, il envoie A M. Miel deux jeunes pretres malades, MM. Sdnicourt et Caullet.
Quand M. Fiat 6tait au Portugal, on fit des instances pour
qu'il allAt a Vfle Maddre, voir les confrbres et les Seurs de Funchal. Le Supdrieur gendral s'excusa sur le peu de temps dont
il disposait et ii se contenta d'envoyer une patente de supdrieur
a M. Schmitz.
Du Portugal, M. Fiat rentra en Espagne ; il visita I'Andalousie, remonta jusqu'A Madrid. De Ml, il ecrit le 15 novembre a
M. P6richon : u votre lettre m'attendait d mon retour du Portugal. Dieu sait avec quel plaisir je l'ai lue, merci. Je vis plus d
Paris qu'en Espagne et I'excellent accueil qu'on me fait partout
ne saurait me faire oublier la Maison-MWre. le n'ai aucune nouvelle du Seminaire, ni des Etudes. Ce silence me laisse quelque
pr6occupation ; mais j'arriveraibient6t ; cette pensde fait battre
mon caur. Salut tres affectueux d tous les h6tes du Secretariat,
MM. Perboyre, Daval, Mott et d nos chers freres Landry et
Jaheul. *
De Madrid, M. Fiat se rendit a Barcelone, oi les administrateurs d'une oeuvre A creer lui demanderent des Soeurs fran-

gaises.

De Barcelone, ii rentra en France par Perpignan, s'arreta
A Narbonne pour saluer M. Bringuier, grand bienfaiteur de la
Congr6gation, puis a Carcassonne,oi ii fut accueilli avec grande
joie par M. Allou, superieur du grand s6minaire. M. Fiat alla
ensuite saluer les Soeurs de Montolieu et rentra A Paris le 27 novembre.
La premiere lettre apres son retour deborde de joie : C Mon
voyage d'Espagne s'est fait dans d'excellentes conditions et me
donne les meilleures espirances pour l'avenir de nos deux families dans ce pays. J'y ai trouvd les esprits dans d'excellentes
dispositions. ) A M. Pdreymond : c le voyage m'a fait du bien ,.
MSme langage dans toutes les lettres de l'dpoque.
Le 12 d6cembre, il annonce A la visitatrice une petite circulaire aux Soeurs d'Espagne at il continue : c II n'y a pas d'autre diffdrence que 'habit entre vous et les autres Soeurs. Que la
directrice du Sdminaire enseigne toutes les pratiques de la Communautd ! Que chaque maison ait -le formulaire de priares !
J'ai Wtd tres idifid de l'esprit de pauvretd qui regne chez vous.
Cependant d la salle du conseil, les sieges ne sont pas conformes
i la simplicitd. A Paris,la Trbs Honor6e MBre et les officisres
n'ont que des chaises en paille. , Sans doute les bonnes filles
de la maison centrale avaient voulu honorer leur Supdrieur
general en mettant des fauteuils. Elles ignoraient que le bon
pere poursuivait les fauteuils comme contraires A la pauvretd
et qu'a la Maison-MBre il fit enlever les fauteuils qui se trouvalent dans les chambres de quelques confreres. (Ajoutons cependant que petit a petit, pour raison d'fge ou de maladie, les
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iauteuils reintegrerent leur ancien domicile.) His dictis, revenons en Espagne.
Le 14 ddeembre, M. Fiat derit a M. Mailer : a J'euoie une
petite circulaire aux Swurs d'Espagne pour leur recommander
'uniforiite acec les autres Filles de la Charitd, sauf le costume
auquel je ne puis toucher. Je prescris l'usage du formulaire,
j'amorce le coutumier des maisons. , A M. Borgogno, procureur
pros le Saint-Sisqe, il ecrit : c dans mon voyage en Espagne, je
m'en suis tenu d t'acis du Saint-lere, qui est que les Swurs espaynoles doicent etre uniformes avec les autres, sauf pour le coslume.,, A M. Caries : a merci de la peine que vous avez prise
pour moi et de la tres agreable, trbs suave, tris ~difiante compaynie quc vous in'avez tenue dans mon voyage. Que Dios se lo
payue. ,
Voici nlaintenant ce que M. Fiat dit de son voyage daus la
circulaire du 1" janvier 1880 : t La province d'Espagne que je
vicns de visiter m'a procure de yraudes consolations. J'y at
trouvn
une imuison centrale tres nombreuse et bien fervente,
des confrcres apppliquis a la rie intirieure et zdls observateurs
de nos saintes reyles, des wuvres prosperes et qui lendent i se
drcelopper. Nosseigneurs les Evcques m'ont paru pleins de bienveillance pour les missionnaires et j'ai lieu d'espirer que dans
un avenir assez rapproch,. plusieurs leur confieront l'dducalion des jeunes Idritcs. Le petit sdminaire de Siguenza en particulier m'a beaucoup edifid par le bon esprit qui y regne et
'excellente education qu'y recoivent les jeunes gens confids a
nos confreres.
J'ai voulu connaitre aussi par moi-mdme tI'tat de nos deux
familles au Portugal. Ce n'est encore qu'un grain de s&neve ;
mais, j'aime a le croire, it deviendra grand. S'il Jtait libre d nos
missionnaires de s'occuper du clergd, de diriger au moins des
pettts seminaires, quel bien immense ils pourraient faire ! En
attendant, its ont inspire a Lisbonne et its entretiennent toutes
les wucres catholiques ; its apprennent au clergd, par leur propre conduite, quelle doit etre la vie d'un ministre de Dieu ; ils
catichisent, its prechent, ils favorisent de toute manibre la communion frequente ; aussi Dieu les benit, mdme temporellement.
ousconfreres de Santa Quiteria ont laissd t leurs collaborateurs
le soin d'un college bien renommd, pour se lierer, sur notre
incitation, au travail des missions dont les rdsultats sont dejij
lres consolants. ,
Le 8 decenibre, M. Fiat, selon l'usage, donna A la rue du
Bac, la conference sur l'Immaculde-Conception. En voici le rdsume :
II prend pour texte ces paroles du Cantique des Cantiques :
, Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore lorsqu'elle se
leve. qui est belle comme la lune, unique comme le soleil, terrible comme une arnme rangee en bataille ? , M. Fiat applique
a la Sainte Vierge chacune des parties 'e cette phrase.
Premier point. - Marie comparee a l'aurore. - L'aurore,
c est la cessation de la nuit et le commencement du jour.
Tout
se reveille dans la nature, les plantes, les fleurs, les oiseaux ;
Ihomme se rend a son travail : les hbtes fdroces se retirent.
Ainsi, quand Marie parait, tout se r eveille dans l'ordre surnaturel, les fleurs surnaturelles se multiplient, les oiseaux surnaturels chantent la gloire de Dieu ; 1'homme travaille
surna-
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turellement ; les demons et les idoles se retirent peu A peu.
L'aurore nait du soleil ; elle engendre le soleil. Ainsi Marie
nait du soleil de justice, c'est par la grace de Jesus-Christ
qu'elle est immacuide ; elle produit le soleil de justice car elle
engendre Jesus-Christ, vrai homme et vrai Dieu.
C'est le propre de I'aurore de s'edever, comme c'est le propre
du crepuscule de descendre. Ainsi Marie progresse continuellement ; elle va de merite en merite. Nous devons, nous aussi,
croitre et nous 6lever par le souvenir de la presence de Dieu
et de ses bontes, par nos petits exercices, par nos actions ordinaires faites de notre mieux pour le hon Dieu.
Deutiinme point. - Marie comparde d la lune. - La lune
est belle par sa douce clart6 qu'elle reooit du soleil et qu'elie
r6fl6chit en la temperant et en l'accommodant a la faiblesse de
notre vue. Marie emprunte sa lumiere au soleil de justice. Elle
la refl6chit de manicre que mnime les yeux maladeg et faibles
peuvent la contempler. Malgr6 sa beautd, elle est humble, modeste, elle aime la solitude, le silence. La lune a .t6 cr6ee pour
presider a la nuit, comme le soleil au jour. Marie preside a la
nuit o( nous a plonges le pdch6 d'Adam ; elle en Cclaire les tdn&bres ; elle en diminue les horreurs par sa douce lumicre. Refuge
des pucheurs : dulcis parens clementiae. Esther a 6t4 elev6e tres
haut pour sauver son peuple ; ainsi Marie. Son 1eevation nourrit
notre esperance. La lune fait sentir sa bienfaisante influence a
la terre : elle aide le laboureur, elle regle le flux et le reflux
de la mer. Ainsi, Marie, assucide a la redemption, est devenue la
trdsoriere des graces. Par sa maternelle intervention, elle a
une large part dans les kvenements du monde. Ne craignons pas
le flux et le reflux soulevds par le ddmon. Les temps sont mauvais. De grosses vagues nous menacent. Marie reglera tout pour
notre salut. Ayons confiance malgr6 !es menaces d'expulsion, de
spoliation, de persecution. 0 Marie, gardez ce sanctuaire bienainam oi, vous etes venue. Enfin, Marie, par ses prodiges dans les
-ancluaircs qui lui sont consacres, produit un flux et un reflux
de pelerinages ; elle attire les foules, elle les renvoie comblees
de graces. Confiance et priere.
Troisijme point. - Marie comparee au soleil. - Le soleil
est unique parmi les astres, par son eclat et sa bienfaisance.
II plane avec majestd. II eclaire et 6chauffe. Marie est unique
par les graces reques, le jour de son Immaculde-Conception.
GrAces incalculables, inappreciables. II n'y a pas de creature qui
puisse les comprendre (Pie IX). Sa premiere grace a surpassd
celle de tous les saints ensemble (saint Gregoire). Elle est pleine
de grace (Gabriel). Unique dans tous les 6tats : enfance (usage
de la raison), jeune fille (voeu de virginitd). naride (dpouse unique d'un epoux unique), mere (toujours vierge), veuve (d6vouee
pour les premiers chrdtiens), alldgresses et douleurs uniques.
Sainte mort, Assomption. Unique dans sa mission, elle a en partage la misdricorde. Done singuliere veneration. Nous humilier
devant elle. Pas de routine en disant le chapelet.
La lune luit la nuit, 1'aurore le matin, le soleil le jour.
Marie luit pour ceux qui sont dans les t6enbres du pech6 ;
pour ceux qui commencent L sortir des tenebres ; pour ceux
qui vivent dans la lumiere de la grace.
Elle les defend tous comme une armde rangle en bataiUe.
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Remercions Dieu qui nous a donnd Marie, souriante comme
I'aurore, douce comme la lune, belle comme le soleil. Confiance
et nous nous tleverons de vertus en vertus jusqu'au jour parfait. ,
Le lecteur a remarqud dans le deuxieme point de cette belle
confdrence, un petit passage que nous avons soulignd : O Marie,
garde: ce sanctuaire.
A cette dpoque, en effet, on parlait de chasser les religieux,
les Jesuites, etc., et bientOt cela devait se rdaliser. Nous 6tions,
nous aussi menaces d'etre expulses. Le Conseil municipal de
Paris demandait au Gouvernement d'enlever aux Lazaristes et
aux Filles de la- Charit6, leurs deux Maisons-Meres. Toutes les
lettres du Pere Fiat, du mois de d6cembre, font allusion & ce
projet. Citons quelques exemples.
Le 20 d6cembre, il 6crit & M. Aymeri de Shang-Hai : a le
Conseil municipal de Paris demande avec instance au Gouvernement de nous enlever nos deux Maisons-Meres. Nous espdrons
bien que notre Immaculee Mere nous proteyera ; mais ce n'est
pas tout de mctme gracieux de se voir dans ces circonstances
difficiles. n - A M. Teissandier de Diamantina, qui demandait
a venir en France : a Ne venez pas. Nous sommes d la veille de
quelque catastrophe. On le croit ainsi et tout le monde prend
ses mesures en consdquence. , -- A Scur Lequette, de Turin :
a Les Conseillers municipaux voudraient nous enlever nos deur
Maisons-Meres. Tous nos discours quelque bons qu'ils soient ne
pourront les arrdter,si Dieu n'y met la main. J'espere que notre
Immaculde Mere interviendra en notre faveur, surtout si nous
sommes fiddles d nos saintes RNgles, divouds aux pauvres, nos
seigneurs et nos maitres, et fervents dans nos prieres. a - A
Soeur Perrin, de Toulouse : a Le Sdnat s'occupe en ce moment de
la demande du Conseil municipal au sujet de votre MaisonMere. J'espere que Marie Immaculde vous la gardera., - A un
confrere de I'Amrrique du Sud : c Les temps sont mauvais ; la
Revolution est menacante. On rdclame nos deux Maisons-Meres.
La tempdte ne tardera pas da clater. Nous comptons sur 'Immaculee. ,
A la Maison-M!re, on prenait des dispositions pour sauver
au moins la chAsse de saint Vincent de Paul. M. Fiat voulut
parer au danger par un autre moyen dont il parle dans une
lettre h Sceur Ville, de Constantinople : a Comme les h6pitaux
de Paris regorgent et que beaucoup de malades ne peuvent y
entrer, nous venons d'offrir notre maison comme ambulance. a
L'affaire en resta 1k pour le moment ; elle rebondira un
peu plus tard.
En ce mois de dicembre 1879, la correspondance avec
M. Borgogno est tres abondante. Neuf affaires sont confiees a
l'activitU du Procureur general : 1* la cause de nos martyrs :
2* quel calendrier doivent suivre les confreres d'Espagne ? ;
3* constitution reguliere de nos maisons en Chine ; 4* visite
reguliire de ces memes maisons ; 5* droits des vicaires apostoliques dans nos assemblies ; 6" la confession des nutres
7* recours d'une Smur a Rome ; 8* Ordo de 1880 ; 9* situation
des Enfants de Marie.
Nous par!erons plus tard, en son temps, de la solution donnee a ces questions. La quatrieme fut vite tranchde, non pas
cependant selon le desir de M. Fiat. La Propagande fit rdpondre

-

141 -

que bien que les vicaires apostoliques fussent visiteurs, M. Fiat
pouvait envoyer de France un simple prttre pour visiter les
maisons de Chine, A condition qu'il s'occupat uniquement de la
discipline intdrieure de l'observance des Rggles et non des
affaires qui dependent de la Propagande. M. Fiat rdpondit qu'il
ne pouvait envoyer personne de France, qu'un simple prdtre n'aurait pas assez d'autorit6 vis-A-vis des vicaires apostoliques, qui
dtaient en meme temps visiteurs. On sent que cette double autorit6 sur la mmine tte lui psse et qu'il tend a s6parer la fonction de visiteur de celle de vicaire apostolique. II va y tendre
pendant les mois et les annees qui vont suivre. II y tendra par
la priere et par l'action personnelle. Selon la parole fameuse,
il priera comme si l'affaire d6pendait uniquement de Dieu et il
agira comme si elle d6pendait de lui-meme, de son action personnelle.
Aide-toi, le Ciel t'aidera ; tout en reconnaissant que Dieu
en definitive est l'auteur de tout bien, et qu'Il arrive toujours
A ses fins, mais qu'Il veut, qu'll daigne se servir des hommes
pour les faire reussir, M. Fiat agit done avec une grande sollicitude et il presse M. Borgogno d'agir. Nous assisterons les
annmes suivantes au d6roulement de I'affaire.
Une derniere commission est confide A M. Borgogno en ce
mois de decembre. Cette commission consiste a remettre au
Pape Leon XIII une lettre au sujet de I'encyclique XEterni Patris. Voici cette lettre :
Paris,le 10 ddcembre 1879.
Trbs Saint Pere,
Au milieu du courant unanime d'admiration et de louanges, produit, dans les ecoles catholiques et les families religieuses, par la lumineuse encyclique de Votre Saintete, en date du
4 aoat de la prdsente annde, le silence que nous avons garde
jusqu'ici, ne nous a dtW inspire que par le juste et profond sentiment de notre bassesse. Notre chitive Compagnie, en effet, devant pour tdre fiddle d I'esprit de son Saint Fondateur, se considerer comme la derniore dans l'Eglise de Jdsus-Christ et ses
membres, comme de pauvres glaneurs, recueillant, sur les traces
des grands ouvriers de I'Evangile, les 6pis dpars que leurs mains
ont laissd Jchapper,it convenait que d'autres avant nous fissent
entendre leurs voix plus Itarmonicuses et plus autorisdes pour
redire : Petrus per os Leonis locutus est.
Mais aujourd'hui que nous avons ainsi payd le tribut que
rdclamait l'humiliti de notre condition, qu'il soit permis au successeur de saint Vincent de Paul, de se faire aupres de Votre
Saintete I'interprete et l'dcho de la famille dont it est le Pere.
Oui, 7'rs Saint Pere, nous nous sommes rdjouis en recueillant avec respect de vos 1tvres infaillibles cet enseignement clair
et pricis au sujet du veritable r6le de la philosophie chrdtienne,
de l'influence ddcisive qu'elle est appelde d exercer sur la regdneration de notie pauvre socidtd moderne. Nous avons Jtd heureux d'entendre votre voix apostolique, revdtant une forme lumineuse et ficonde, recommander d l'Univers catholique de puiser
d cette source pure et limpide de I'ange de I'Ecole les eaux salutaires d'une saine doctrine.
Et comment pourrions-nous avoir d'autres sentiments, nous
qui avons recueilli et conservons comme un prdcieux hdritage
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de notre bienheureux Pere, saint Vincent, la recommandation
de nous tenir en garde contre toute doctrine nouvelle. (lci,
M. Fiat cite ie paragraphe VII du chapitre XII de nos R6gles
communes - et le paragraphe V des Regles des professeurs.,
Comment n'entendrions-nous pas avec bonheur Votre Saintet6 louer la doctrine du Docteur Angylique quand nous lisons
dans ces nmemes instructiont
qui sercent d diriyer l'enseiynement de nos seminaires : Sancta semper erit reverentia St Thomae placitis debita etc. (Ici, M. Fiat cite en entier le paragraphe VI des Regles des Professeurs.)
Aussi, Tres Saint P'ere, noire petite Congrtgation, approuvee par le Siege apostolique, pour travailler d la formation du
clerge et appelde par la confiance de nos Seigneurs les dveques
d exercer ces fonctions si delicates et si importantes dans un
grand nombre de diocises, trouve-t-elle dans l'encyclique Aeterni
Patris un puissant encouragement d marcher avec plus de fiddlitd dans la voie que lui a tracle son saint fondateur et 4 s'attacher de plus en plus aux doctrines si sires de l'ange de l'Ecole.
Soyez done bUni et remercid, Tres Saint Pere, de tout ce que
nous trouvons de consolation, de lumiere et de force dans ce
prdcieux document. Daignez aussi de nouveau recevoir l'assurance de notre filial devouement pour Votre Personne auyuste
et sacree comme aussi de notre entiere obdissance a ses moindres dssirs.
A. FIAT.
Cette Iettre fut publide dans l'Osservatore Romano, et, pour
repondre aux desirs du Saint-Siege, une revue fut fondee sous le
titre Divus Thomas. Le programme fut envoy6 de Plaisance, le
24 ddcembre 1879. Il est reproduit in-extenso dans les Annaley
(vol. 45, ann6e 1880, p. 27 seq.).
L'annee 1879 se termina a Saint-Lazare par une ordination
faite par Mgr Soubirous, eveque de Belley.
Notons qu'en cette fin d'annee, MM. Chevalier et Bourdarie
furent dDsign6s par M. Fiat, pour examiner les comptes de la
Procure g6nerale.
Faisons maintenant une petite retrospective .pour mentionner certains faits qui n'ont pas pu trouver place dans I'ordre
chronologique que nous avons suivi.
D'abord, M. Fiat, ainsi que M. Pemartin, est A l'afflt, tout
le long de I'annee, pour recueillir des souvenirs de saint Vincent. On ach6te des lettres ou on en prend une copie. Un des
propridtaires de ces precieux manuscrits demande 150 francs
pour une lettre ; on trouve le prix un peu dIevd et on se contente
d'en prendre une copie.
On apprend que Mme de Pastoret. comtesse de Roug6, po>sode un portrait de saint Vincent dans son chateau de Moreuil.
en Picardie; on en fait prendre une photo.
I! y a une relique plus insigne, que M. Fiat voudrait bien
ravoir. le coeur de saint Vincent qui Etait a Lyon. A une date
que nous ne pouvons fixer, mais qui dolt dtre lors de son voyage
en Italie, lorsqu'il s'arr6ta & Lyon, il dit a l'archeveque: < Quelle
grdce vous me feriez de rendre ce qui nous appartient. - Ah '
mon bon Pere, repondit 1'archeveque, je voudrais bien vous faire
ce plaisir; mais l'archevdque ne peut arracher un pareil trdsor
Les grands Vicaires, les chanoines, les fiddles se souleveraient
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contre moi. , Le Pbre Fiat n'4tait pas de nature a rentrer en
possession de son bien par le moyen extraordinaire qui sera
employd plus tard, en 1947.
Glanons dans la correspondance avec M. Borgogno quelques
autres traits caract4ristiques. M. Fiat supplie qu'on ne nomme
pas 6veques des confreres que le Saint-Siege voulait 6lever A
cette dignit6. Un Visiteur qui avait des difficultes avec un veque s'adresse a M. Borgogno pour le prier de plaider sa cause,
sans passer par le SupBrieur general. M. Fiat ecrit au Procureur
g6neral: , Veuillez ne donner aucune suite & cette affaire. ,
M. Borgogno lui a transmis une communication de la Propagande au sujet de certains doutes propos6s par les 6veques d'Angleterre, relativement a leurs droits sur les Missionnaires. M. Fiat
r6pond par un trbs long Mdmoire, dans lequel il fait valoir les
frivilBges de la Congr4gation. Un bon vieillard de Chine pourrait
aire connaltre des choses intdressantes sur nos martyrs, Perboyre et Clet. M. Fiat presse M. Borgogno de hater la constitution d'un tribunal pour recevoir officiellement !a d6position de
cet homme qui peut mourir incessamment, ne probationes
pereant. Les Missionnaires et les Seurs ont des difficult6s avec
un Cardinal. M. Borgogno propose de les soumettre au Cardinal,
secr6taire d'Etat. 4 Cela ne suffit pas, repond M. Fiat; it faut
demander une audience au Saint-PNre et lui soumettre l'affaire. , I1 y a encore d'autres tractations sugg4rees au Procureur gendral. Aussi, M. Fiat, a la fin de l'ann4e, craint d'avoir
peut-6tre excedd, et alors il lui derit: , Je vous invite d venir
vous reposer au milieu de nous pendant les fetes de Noel. Je
vous paierai volontiers le voyage. u
Terminons ce chapitre par cette gentille phrase adressie
a un confrrre qui fait le pelerinage de Rome: , J'espere bien
qu'apres saint Pierre et LUon XIII, vous irez prier sur la tombe
de Pie IX; vous lui direz que je l'aime de plus en plus. ,
(A suivre.)
Edouard ROBERT.
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LES FILLES DE LA CHARITE AU JAPON
(suite)
41 Orphelinat de gargons, Shioya
(Voir Annales, t. 118, pp. 146-149 ; 425-436 ;
t. 119-120, pp. 355-358 ; 589-603)
Le mot tk Orphelinat a n'est guere admis dans le vocabulaire japonais, et cette oeuvre est appel6e ici : a Boys-Town 0
(Cit6 d'Enfants). Elle doit son origine a l'inspiration du Pere
Flanagan, pr6tre au ceur plein d'amour et de ddvouement pour
les garcons pauvres et ddlaiss6s. Son <, Boys-Town , a Nebraska,
Etats-Unis, heberge plus de trois mille enfants et lui vaut 'estime et I'admiration du monde entier.
Ce pr6tre catholique visitait le Japon, en 1947, pour constater de pros la condition de la jeunesse aux lendemains de la
guerre. Ses conf6rences A Osaka et A Kobd donnerent l'ide au
peuple surtout aux catholiques, de faire quelque chose de semblable ' I'oeuvre de Nebraska et de fonder une CitM d'Enfants
bien japonaise dans la region de Kobd. L'administration gouvernementale de cette ville promettait un secours r6gulier.
Encore fallait-il trouver des hommes pour executer de tels
plans : la Providence menagea deux pr6tres, I'un Irlandais, le
Pere E. Dundon, I'autre, Japonais, le Pere Sasaki. Ils seront
rejoints par un autre Irlandais, le P6re Thomas Fennel. Ces
deux pretres, avec trois autres, furent pr6t6s pour cinq ans par
le Cardinal Gilroy, archeveque de Sydney (Australie), vu la
grande p6nurie de pretres et I'occupation du pays par des soldats de langue anglaise.
Cette oeuvre d'enfants etait bien opportune. AprBs la guerre,
par milliers, des petits n'avaient ni pere ni mere, ou leurs parents etaient si pauvres qu'ils ne savaient comment les nourrir.
Dans leurs courses h Osaka et A Kobd, les Pores Dundon et
Fennel, avaient sou\ent rencontre des gargons amaigris et d&penaillds, errants dans les rues pour mendier ou tuer le temps,
dormant la nuit devant les portes des grands magasins ou sous
les ponts. Emus de tout cela. ces pretres queterent aupres de
leurs amis et des soldats d'occupation et purent ainsi, en fdvrier
1948, acheter une ancienne baraque de soldats.
Ce baraquement est situed Shioya sur une colline, entourde
d'arbres, proche de la mer, A vingt minutes de Kobd. Pour y
monter, par un mauxais chemii. c est une v~ritable escalade de
quinze a vingt. minutes. On arrive la chemise trempde. Durant
les r6centes hostilit6s, I'emplacement bien camoufld, servait
d'tcole pour sous-officiers que l'on formait a la guerre. Les
avions americains ne I'ont jamais repdrd. Aujourd'hui ce pacifique orphelinat abrite une bonne soixantaine de garcons. Leur
age varie entre sept et dix-huit ans. La Pr6fecture de Kobi
d6livre pour chaque enfant une allocation mensuelle de 2.500 a
3.000 yens. Avec cela et grace a quelques dons charitables, on
arrive a joindre les deux bouts. On n'a rien de trop, mais la
Providence fournit a chaque enfant ce qu'il lui faut. UIs ont I'air
heureux et sont attaches A leur maison, qui est devenue leur
vraie famille.
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Le Pere Directeur actuel, le Pere Sasaki, ancien bras droit
du Pbre Dundon, parle trois ou quatre langues, dirige une revue.
Auminier attitrd des emigrants, ce pretre fort actif. sous une
apparence fr4le, montre une surprenante dnergie. Malgrd ses
nombreuses occupations, il est vraiment le pere de ces enfants,
qui lui manifestent une totale confiance.
Le out de I'CEuvre est de donner & ces orphelins une dducation 6nergique et chretienne, pour les prdparer h leur vie de
demain. Dans un pays pauvre et surpeuple, cela demande, pour
se tailler une place honnete, une volontd virile et surprenante.
Le Pere est assistd de trois Japonais laiques, qui s'occupent de
la discipline, des finances et des amdnagements de la maison.
Quel est le rdsultat de cette dducation et de cette discipline ? II est vraiment encourageant. Les enfants eux-memes
se gouvernent sous la haute surveillance de leurs maitres. Chaque annee, les enfants se rdunissent pour 1'dlection de leur prdsident. Le Prefet de discipline choisit cinq noms parmi les plus
grands et les plus dignes. Celui qui recoit la majoritd des votes
est elu president, et le deuxieme devient son assistant. On leur
joindra, dgalement par vote, plusieurs autres qui seront leurs
, conseillers ). Chaque mois, le President rdunit les Blus pour
traiter les affaires : reglements de la journee, offices de chaque
enfant : sonnerie de la cloche pour le lever et le coucher, soins
du menage, du service de messes, etc., et tout autre travail extraordinaire. Le conseil aussi examine, chaque mois, comment
le RBglement gendral a dte observd, et donne, s'il le faut, monitions et punitions. II arrive parfois qu'un gargon pen obdissant
ou paresseux est cite devant ce Conseil pour entendre debout
la liste de ses manquements ; apres cela il doit demander pardon et promettre prompt amendement. Si la faute a dtd grave,
il doit demander pardon devant tous les enfants rdunis. On voit
par 1h que les ainds, conscients de leur dignitd, dirigent tout le
mouvement intdrieur, sous le contrdle du Pbre et de leurs
mattres.
Cette discipline semble Wtre la meilleure. Le petit obdit
assez volontiers A ses ainds, et ceux-ci, tout d6voues & leurs mattres, cherchent a les contenter et les aider h faire marcher
I'ceuvre. L'obbissance en certains cas se montre parfaite. Ainsi,
en rdcrdation, dans le jeu du football, la cloche vient-elle &
sonner la benddiction du TrBs Saint-Sacrement : le jeu cesse
imm6diatement, et, en quelques secondes, tous sont a genoux
a la chapelle, livres de chant en main, immobiles comme des
statues. Et il arrive meme qu'un garcon est l1, en chemise et
culotte, n'ayant pas eu le temps de ramasser sa veste, en courant, t1 oh la cloche l'a appeld ! Et pourtant, a leur arriv6e i la
Cit6, maints de ces enfants sont souvent bien sauvages, n'ayant
eu jusque l& aucune education. Mais le a Conseil , sait faire :
il imite un peu le dressage du cheval, qui n'a pas encore connu
de bride. Au commencement, un gargon exemplaire du meme
age est mis pros de lui, a Ia chapelle, au r6fectoire, au dortoir
et pendant lea jeux. Le petit sauvageon entendra continuellement des conseils et admonitions de son a ange ". Un mois plus
tard, quand le plus rude est enlevd, un enfant plus Agd continuera une dducation plus fine, et saura avee ses bras plus forts
aider son protdg6 a marcher plus vite ou parler avec plus de
politesse. Trois mois de ce rdgime suffisent ordinairement h
faire un a boy a comme tous les autres, et qui se sent heureux
o10
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dans la famille. 11 fera meme si bien, que le Conseil le chargera peu a peu d'un office de conflance ; il deviendra lui-meme
Conseiller, et qui sait, Pr6sident I
Pour I'instruction, les petits frequentent l'dcole primaire a
Shioya, qui se trouve en bas de la montagne. Its portent avee
eux bol et bdtonnets, car its restent jusqu'a deux ou trois heures
dans 1'apres-midi ; c'est 1 qu'ils dinent et la maison paie la
note chaque mois. L'6cole primaire terminde, les jeunes sont
places en usine on a I'atelier, selon leurs gotts. Les jours de
cong6, volontiers ils reviennent au Foyer qui demeure leur famille. Pour les plus intelligents on fait plus de d6pense et on
leur procure un s6jour d'6tudes a l'Universit de commerce de
Kobe, a l'Universite de Kyoto. Trois anciens aspirent au sacerdoce et se trouvent au Grand Sdminaire de Tokyo.
Un beau jour, le Pere Fenel, en parlant de ses espoirs et
soucis au sujet de son oeuvre, d'ajouter : " Oui, ces enfants ont
un pere mais ils restent orphelins quand m4me puisqu'ils n'ont
point de mere... , II dtsirait nos Sceurs. A sa grande joie, trois
Filles de la Charit6 lui sont donnees. Vite on ajoutera quelques
petites chambres, pres de la chapelle pour pouvoir les loger.
C'est trbs petit, les planches sont sans vernis, mais avec les pauvres, la Fille de la Charit6 sait vivre pauvre et s'y plait.
Tout au debut de leur arrivee (15 juin 1952), les relations
avec l'administration furent plut6t froides ; ces Messieurs
croyaient probablement que les Seours venaient pour prendre
peu & peu tout en main et qu'eux seraient congddids. Its s'apercoivent vite que les Soeurs ne sont pas 1l pour rdgner, mais pour
servir. Laissant administration et discipline aux administrateurs, les S(eurs s'occupent de I'entretien matdriel : laver le linge
des enfants et I'entretenir, surveiller leurs sant6s, s'occuper de
la chapelle et autres services ; aux plus petits la Soeur japonaise donne meme l'instruction religieuse. Maitres et enfants
sont heureux aujourd'hui d'avoir a leurs Sceurs ,, comme ils
disent ; elles sont bien de la CitW d'Enfants, en partageant et
les joies et les peines...
Recemment un nouveau bAtiment est drig6 pour loger les
enfants qui ne vont plus h l'dcole et pour les sdparer des plus
petits. Une quatrieme Soeur s'occupe maintenant de la cuisine.
Cette oeuvre fait honneur k ses fondateurs et aux d6vou6s
administrateurs. Les enfants se sentent en famille et regoivent
une Education qui leur permettra de tenir une place honorable
dans la vie de demain. Depuis sa fondation, plus de cent soixantedix gareons y ont passe. La question financiere est lourde. ia
moitid soutenue par quelques dons pdniblement recueillis. Cependant, de cette ceuvre interessante et utile, Mgr Taguchi disait
devant des prdtres : « De tous les 6tablissements dirigds par
1'Eglise au Japon, c'est le Boys-Town de Shioya qui est le plus
catholique. Et c'est ainsi. car parmi les enfants, quarante sont
catholiques, ayant 6td baptisds dans la maison. Il v en aurait
m6me davantage, mais avant de baptiser un enfant, s'il est
petit, il faut d'abord la permission des parents, quand ils en
ont encore.
Nos Sceurs y menent une vie obscure et effacde, souvent
penible, car laver tout ce linge de chaque semaine, et rdparer
les trous que ces garcons font en jouant, font d'elles les vraies
4 servantes a des Pauvres. D'autre part. perchees sur la colline,
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loin du bruit, & l'air si pur, nos Sours sont plus pres du Ciel,
tout en faisant encore du bien sur cette terre.
Le PBre Sasaki, actuellement en Amdrique pour 6tudier les
oeuvres sociales, a encore d'autres plans. I1voudrait agrandir
pour pouvoir faire place & des enfants plus nombreux, bAtir
une dcole industrielle oh les jeunes, sous la surveillance du
PAre et des SoeIrs pourraient sur place apprendre un metier.
Nous ne pouvons que souhaiter ample succes au Pbre Sasaki. II aidera par 1A, non seulement ces pauvres enfants, mais
it fera un bon apostolat en montrant b ce peuple si sensible au
progres matdriel, que 1'Eglise catholique n'a pas seulement deux
mains pour prier dans les dglises, mais aussi des bras pour concourir h la prospdrit6 du pays.
5° Maiko. Maison Centrale
Maiko appartient administrativement h Kob6. Cette grande
ville de un million deux cent mille habitants, est situde au bord
de la Mer Int6rieure, appuy6e A la chalne du mont Rokko. Elle
est un des grands marchds et l'un des principaux ports du Japon.
Ce point important pour voyageurs et touristes, possede lignes
de chemin de fer et vapeurs rayonnant dans toutes les directions. On y trouve des articles japonais de tous genres : ses mets
chinois et son ( sak6 , (vin de riz), font la joie des gourmets.
La population etrangere d6passe dix mille habitants de cinquantedeux nations differentes, mais pres de six mille sont chinois.
Kobd est surtout une ville de commerce, ii y a toujours
foule dans les rues et I'etranger admire ses nouveaux batiments
i plusieurs 6tages, banques et magasins, dont les vitrines regorgent d'objets curieux et tentateurs. Ainsi, en mars 1955, un seul
paquebot americain faisant escale A Kobe pour trois jours y
a achet6 pour plus de 300 millions de yens.
Autrement, ia ville n'a pas grand' chose d'interessant A montrer ; citons : 1i le Pare de Suwayama, sur une colline d'oi l'on
a une vue Otendue, appelee parfois ( Colline de Vdnus , du fait
qu'un Franqais. le Pere J.-C. Janssen, y fit, en 1874, des observations astronomiques sur le passage de cette planete ; 2" les
cascades de Numobiki, un peu derriere la ville ; celle d'Odaki
'cascade male), hauteur cent quarante-sept pieds, et Medaki
cascade femelle), hauteur soixante-neuf pieds ; 3° le Temple de
Mlinaroyaca, voisin de la gare de Kobd, dddi6 A Kusunoki Masashige (1294-1336), heros de 1'dpoque mddidvale, qui mourut en
dIfendant loyalement la cause de l'empereur contre le rebelle
Ashikaga Takauji ; le Rokko-san (mont Rokko) sejour d'etd
favori pour les residents 6trangers ; 5* le temple Nagata pres
de la station Hyogo, d'une haute antiquitd. On y venere le dieu
de la fortune et du commerce. II dolt dtre fort complaisant,
car ses adorateurs lui offrent tres souvent des poules en reconnaissance, et la bonne mine de ses trois ou quatre bonzes y
gagne aussi.
Ecclsiastiquement Kobd rel6ve du diocese d'Osaka. La
Mission est confiee aux Peres des Missions Etrangeres de Paris.
Les protestants y possedent quarante dglises, les catholiques seulement six, dont la plus grande est celle de Nakayamatd, entibrement detruite pendant la derniere guerre par des bombes incendiaires : son cure, le bon Pere Farges, si devoue6 nos Sceurs,
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v laissa la vie. On I'a reconstruite, mais sans I'avoir achevee,
faute de fonds necessaires.
KobO est bien plus dtendu que ne peut le soupponner I'Europeen qui n'a jamais visit6 le Japon. Le train dlectrique de
Kobe a Maiko ne prend que vingt-huit minutes. Les premieres
stations sont Hyogo et Takatori, mais tout cela se touche. Hyogo
seul a six cent mille habitants, et Takatori, plus de trois cent
mille. La premiere n'a aucune dglise et la deuxieme une seule,
bien petite. Toute cette agglomeration populeuse a dt6 divis6e
en diff6rentes villes pour en faciliter I'administration.
Ce petit vovage en train est toujours agreable. D'un c6t6
ulliiies vereLs, eL dei1'autre, on longe
i
des pctites viies e ds
la mer interieure, qui parait parfois si pres qu'on croirait pouvoir tremper sa main dans la mer. Notons en passant que la
Mer Interieure s'6tend sur une distance d'environ trois cent
quatre-vingts kilometres au long des cotes sud-ouest de 1'lle
principale ; sa largeur varie de treize a soixante-quatre kilometres: elle est parsemee d'lles de toutes dimensions et formes.
La plupart des paquebots venant d'Europe et du Sud-Asiatique
traversent cette mer Interieure.
Poursuivant notre voyage, nous passons Suma, Shioya, Tarumi pour arriver h Maiko. Ce sont des lieux de sejour estival :
les plages sont noires de baigneurs de fin juin i septembre.
Les Europ6ens appellent cette region, la a Riviera , du Japon,
non sans motif.
aMaiko comLa Maison Centrale des Filles de la Charit6
meuaa le 7 octobre 1949. Le Pere Unterwald, des Missions Etrangeres, ami de la Communaute, se devoua pour trouver terrain
et maison convenables pour y commencer oeuvres et Sdminaire.
Avec le secours de la divine Providence et apres nombre de demarches et pourparlers ce bon Pere put obtenir cette propridt6
pour la somme de quatre millions sept cent mille yens. Elle possfde un vaste terrain, une maison europ6enne, et une autre
plus petite, europeenne egalement, servant actuellement de S&minaire. Tout A c6t6, une maison japonaise bien adaptbe pour
les aspirantes, avec cuisines et dependances et plusieurs constructions japonaises en mauvais etat. L'une d'elles, rýparie
soigneusement, sert d'habitation au Pere Directeur ; les autres,
menacant ruine, ont et6 detruites afin d'6viter des accidents an
moment des typhons.
Quand les Seurs y sont entrees, propridtd et maisons se
trouvaient dans un etat de malpropret6 repoussante. Le jardin
6tait inculte et I'herbe envahissait toutes les allees. Le propriptaire, un Chinois, demanda quelque delai avant de quitter sa
demeure. Aussi Soeur Toccafondo, qui dirigeait la Communaute.
une
rt compagne, furent obligres de loger pendant ce temps
dans une petite construction, la seule libre ; auparavant, elle
servait de salle de danse et, apres de grandes reparations, elle
est devenue I'oratoire actuel.
Le choix de cette proprietd pour Maison Centrale, est des
plus lieureux. Situee sur une colline, entouree d'un mur d'enceinte, dont deux parties sont si abruptes que personne n'y
pourra bltir, de ['autre ete6, court une petite route ; les Seurs
sont vraiment chez elles. II est vrai, la maison est bien petite
pour une Maison Centrale, mais le terrain est la pour les agrandissements souhaitables, quand les fonds le permettront.
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Maiko n'a que dix mille habitants, mais c'est un endroit
enchanteur et c8dbre dans I'histoire japonaise. Fameux surtout
par son pare entre la ligne de chemin de fer et la plage : ses
sapins noirs, aux rameaux fantastiques, dont les plus gros out
cinq cents ans, out resiste A tous les vents, mmme aux redoutables typhons, leur ombre se refletant sur le sable dord est un
des charmes prdf6r6s des Japonais. Aussi, tous les samedis et
dimanches, les trains amenent des foules de touristes et pendant la moiti6 de 1'annee, de nombreuses ecoles, venant parfois
de tres loin, les prennent pour but de promenades et piqueniques. Devant eux h quelques pas, ils ont en face, la mer si
bleue, k trente-cinq minutes de vapeur, 1'Ile d'Awaji. Ce joli coin
de terre a 6tM souvent chant6 en vers par les pontes japonais,
et le cdlbre peintre Hiroshige (1797-1858) s'en est inspird pour
une de ses toiles fameuses, La plage de Maiko. Proche du pare,
et entouree d'un petit bois, se trouve la Villa Maiko. Appartenant
au baron Sumitomo, elle a MtDconvertie en un h6tel, dont la
clientele comporte riches et diplomates: En 1954, 1'Empereur en
personne y a sejournd pendant une petite semaine.
Tout cela se volt de la Maison Centrale, qui n'est qu'a trois
minutes de la gare. La vue sur le pare, I'ile et la mer ot passent bateaux et barques, fait penser au Createur de tant de
beautes. Le voyageur. qui a vu en haute mer un coucher du
soleil, en demeure extasid et ne l'oublie plus jamais. Ce merveilleux spectacle, ce coucher du soleil se refletant sur l'eau, pour
finir en une mer de sang rouge, nous pouvons I'admirer inlassablement durant neuf mois de l'annde.
Voir et admirer ne suffit pas pour vivre ! Le bras de mer
entre Maiko et Awaji est abondant en poissons : la sardine
noire, I'anguille, la pieuvre, I'hultre et bien d'autres. Chaque
matin, de nombreux pecheurs envahissent le premier train. Portant de grandes caisses pleines de poissons de toute sorte, pris
pendant la nuit, ils vont les vendre au marche de Kobd. Quand,
vers la fin de 1'ann6e, ils font sdcher des millions de sardines
sur le rivage, la brise se charge immanquablement d'une odeur
bien caracterisee.
Les (Euvres
Le Jardin d'Enfants. Les Sceurs avaient vite compris
qu'avoir A Maiko une maison centrale et une belle propridtd
ne suffisait pas. Tout pros, il y a de grandes maisons, pleines
d'ouvriers, qui vont chaque matin A Kobd pour travailler en usine.
On pensa tout d'abord a un Jardin d'Enfants. Cela fera du bien
aux enfants et permettra de prendre contact avec les families.
On commenca en septembre 1951 avec une douzaine de bambins,
reunis dans un coin de la Maison des Soeurs, en attendant un
bitiment qui fut' commenc6 d0s octobre 1951 et termind fin
juin 1952. Mgr Taguchi l'a beni solennellement le 22 juillet et les
enfants I'ont occupd des septembre, apres les vacances. Ce bAtiment a un 6tage, de belle apparence, tournd vers la mer ; il n'est
qu'i quelques minutes de la gare, et ainsi, par le tram, les enfants
peuvent venir de localit6s dloigndes. Le Centre comporte une
grande salle de gymnastique, trois classes spacieuses, une salle
pour les maitresses, une chambre de reunion pour les mamans
et une vaste cour oh les enfants peuvent prendre leurs dbats en
plein air, devant le magnifique horizon d'un ample panorama
sur la mer et les iles. Ce Jardin d'Enfants en accueille une
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centaine. bien que dans les environs il y en ait d'autres du mime
genre tenus par le Gouvernement.
Les enfants sont recus depuis l'Age de trois ans accomplis
jusqu'a six ans, Age ot ils doivent commencer l'dcole primaire.
On leur enseigne rhant, gymnastique, dessin, d6coupage, conversation, premieres notions d'anglais, culture des fleurs et surtout F'Ccriture japonaise.
Chaque matin. A neuf heures, les enfants sont rassembles
dans la salle de gymnastique ; on commence par la priere, le
salut aux maitresses, accompagn6 par la musique, les avis, et
ensuite, ýgmnastique, chant, etc..., suivant le programme de la
journee. Les enfants prennent leur diner A 1'6cole ; ils 1'apportent eux-nmnes dans une petite bolte en aluminium (le o bento a)
qu'un rechauffe vers midi ; avant et apres le repas, ils font le
signe de la croix et disent la petite priere d'usage.
Cette cuvre du Jardin d'Enfants a une serieuse importance
pour I'influence religieuse dans ce milieu palen. Les enfants y
apprennent les principes de la foi chretienne ainsi que les prieres
qu'ils ripdtent ensuite a la maison A toute la famille. Et plus
d'une fois. la mnaman vient voir la Sceur pour demander le sens
de ces prirres que I'enfant lui recite ala maison..
Par les enfants, 1• comme partout, les Sceurs atteignent
facilement les families. Les f8tes diverses qui se donnent au
Jardin d'Enfants mettent en contact avec toutes les families.
Les parents repondent volontiers aux invitations des Soeurs
pour les fetes religieuses : processions, messes, saluts solennels, etc...
(haque mois il y a la reuniun des mamans. Un courant de
sympathie s'ctablit ;on seulement entre elles, mais aussi avec
les Soeurs et le personnel de la maison. De temps en temps un
prktre japonais est invit6 h parler pour faire connaltre la religion. II est toujours ecout6 avec respect et attention.
Ecole du dimanche. -

Chaque annee, apres la distribution

d'un dipl6me, qui se fait sol(fnnellement, une bonne cinquantaine
d'enfants quitte le Jardin d'Enfants pour commencer l'ecole
primaire du Gouvernement. Comme ces enfants restent attaches
aux Sa-urs, elles ont pensd commencer une Ecole du dimanche,
qui rdunira les enfants de six A quinze ans et parfois au-dessus.
L'Ecole est ouverte les apr6s-midi du samedi et du dimanche. Garcons et filles y viennent nombreux. On les divise en
divers groupes et on leur enseigne catdchisme, prieres, chants,
etc., etc... Une partie du temps est r6servde au jeu, aux reptitions de comedie et autres distractions de leur goit. Le dimanche avant le depart, ils assistent A la bn6-diction du SaintSacrement. Ces enfants se pressent autour de l'autel, prient et
chantent A merveille. Le celhbrant est souvent bien emu, sachant
que quatre-vingt-dix-neuf pour cent et plus sont palens. Plusteurs voudraient bien le bapteme, mais ii faut compter avee
les parents, surtout avec le pere qui est encore omnipotent dans
ia famille, bien qu'au Japon on parle beaucoup de democratie
et d'tiancipation de la femme. Des traditions mill6naires ne
se changent pas a la baguette I On a tout de meme la consolation que ces enfants, m4me plus tard restant paiens dans un
milieu paien, sauront mieux que tous autres trouver la lumi6re
du salut surtout A l'hcure de la mort. I n'y a pas longtemps,
une jeune femme se mourait poitrinaire dans un hbpital paien;
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elle fit venir un pretre, lui disant : a Tout enfant j'ai 0t6 dlevde
dans une 6cole de Religieuses. Je connais bien la doctrine, j'ai
toujours pri6, Pere, baptisez-moi I ,
Foyer de la jeune fille. - Au premier dtage du Jardin d'Enfants a commence en meme temps l'oeuvre du c Foyer de la
jeune fille ,, sp6cialement destind & celles qui sont privdes de
famille ou dont le travail de bureau, loin de leur habitation,
ne leur permet pas de retourner le soir chez elles. Les jeunes
filles trouvent au Foyer, en meme temps que les avantages
mat6riels, le calme et repos necessaires apres une fatigante
journee. Elles y rencontrent aussi la saine atmosphere familiale qui les met & I'abri de bien des dangers qu'elles courraient,
si elles dtaient obligees de prendre ailleurs pension.
Colonies de vacances. - La Maison Centrale, chaque annae,
h partir de juillet, ouvre les portes de son Jardin d'Enfants aux
Colonies de vacances, bains de mer et plein air, pour orphelines,
etudiantes, jeunes filles, etc... D'autres groupes paroissiaux en
profitent pour leur retraite ferm6e, ou une journde de saine
r6collection que cloture souvent I'imposition de la Mddaille miraculeuse.
Petites Internes. - La Maison Centrale regoit aussi quelques enfants pauvres entierement a sa charge, oeuvre qui attire
la bdnediction d'En Haut sur le travail apostolique des Soeurs.
Siminaire. - L'oeuvre principale de toute Maison Centrale
doit.tre
un Seminaire, oi I'on prepare les jeunes Sceurs, espoir
de la Province. La petite Province du Japon compte en cette fin
de 1955, neuf Seurs japonaises a cornette, dont I'une est venue
d'Argentine, cinq Petits Bonnets, deux Postulantes et quatre
Aspirantes.
C'est peu, mais c'est relativenent beaucoup. Le Japon n'a
que deux cent mille chrdtiens sur une population de quatrevingt-huit millions d'habitants. Le diocese d'Osaka, ou se trouvent nos cinq maisons, n'a que dix-sept mille chrdtiens, dissdmines parmi neuf millions de paiens. Dans ce diocese, il y a
vingt-trois socidtds religieuses, qui, elles aussi s'efforcent normalement de trouver quelques vocations. Parmi elles, i. y en
a qui dirigent de grandes 6coles de jeunes filles et ont ainsi
plus de facilitis que nos Sours, qui s'occupent des malades et
des enfants pauvres. On reste plut6t 6tonn6 de voir que les
vocations viennent d'un peu partout.
Si on interroge les jeunes Aspirantes : , Pourquoi avezvous pensd aux Filles de la Charitd ? > I'une dira : a C'est la
lecture de la vie de saint Vincent , ; une autre : a J'aime bien
servir les pauvres. , Et la plupart rdpondent : a Parce que mon
confesseur m'a conseilld cette Communautd. , Comme notre
Congregation n'a pas de Mission an Japon, on volt comme il est
important que nos Soeurs soient bien vues et appreci6es par le
clerge.
Ces vocations sont gdndralement tres bonnes et donnent
satisfaction. Elles sont bien n6cessaires car dans les dcoles ou
auprbs des malades et des docteurs, il faut savoir parler et
4crire correctement. Elles connaissent parfaitement mentalitd
et milieu japonais, qui pour I'Europden restent un mystere,
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m6me s'il lit livre sur livre sur ce pays et ses habitants. Bien
des choses ne se voient pas et ne s'dcrivent pas dans un livre.
Sans Sceurs japonaises il serait extremement difficile de bien
faire marcher les CEuvres. Les jeunes Scurs ont presque un goit
naturel pour les enfants et y rdussissent fort bien.
Comme au Japon ii faut avoir ses dipl6mes en r6gle pour
6tre infirmiere ou mattresse d'ecole, on t&che de faire prendre
ces dipldmes aux Postulantes et Aspirantes. Ordinairement, c'est
assez facile pour elles, qui ont g6ndralement frdquent6 des Ecoles
supdrieures. Car, au recent temoignage d'un pedagogue amcricain, il n'y a aucun pays au monde ou l'instruction superieure
soit poussee sur une si large dchelle.
On leur souhaiterait peut-6tre une plus forte santd. En regardant ces Soeurs de petite taille sous la large cornette, on a
parfois peur que le saint Habit et le gros chapelet ne les dcrasent; cependant ce n'est qu'une impression. Ainsi, pendant la
nuit, lors des tremblements de terre, elles savent sauter du lit.
descendre en courant les escaliers et se sauver hors la maison.
aussi vite que les Soeurs europdennes !
Le 17 juin 1954 est arrivde Soeur Laporte, comme Visitatrice de la jeune Province. Sa longue experience dans cette
charge en Chine lui donne ce qu'il faut pour ddvelopper les
oeuvres et tenir la barque dans la bonne direction sur les eaux
du Japon.
Un souhait. - Pour la bonne marche de la Maison Centrale,
pour les retraites et surtout pour ddvelopper notre apostolat
aupres des paiens, une grande chapelle devient necessaire. L'actuelle est un petit oratcire absolument insuffisant pour les dimanches oi plus de quatre-vingts enfants voudraient entrer.
Maiko n'a pas d'eglise ; il n'y a parmi la population que
trois families chr6tiennes, dont deux converties depuis que les
Sueurs sont ici. Jusqu'h present personne ne s'est montrd hostile a la religion. Une population de dix mille Ames donnerait
ddjA bien du travail a un missionnaire ; ii faut songer de plus
aux milliers de baigneurs qui viennent en t60 h Maiko. Songer
a la sante du corps n'est pas ddfendu. mais la tour d'une belle
chapelle, bien visible sur notre colline, leur ferait penser aussi
un peu h 1'Ame. Nos Sceurs auraient une excellente occasion de
parler du bon Dieu aux nombreux curieux et visiteurs. On comprend que Mgr Taguchi nous presse de realiser ce projet. On
attend, 1I comme partout, les g6n6reux bienfaiteurs... et les vocations. Ni l'un ni l'autre ne manquent jamais A ceux qui, selon
le mot de saint Vincent, font les affaires de Dieu !
Malko 1752, I chode, Tarumi-ki. Kob6-shi (Japon).
L. REmIPRECrT.
P. S. - Le 12 octobre 1954, quatre Sceurs amdricaines de
la Province de Normandy (Missouri), Etats-Unis, sont arrivdes
pour Wakayama, appeldes par les Prres Colombans ; elles sont
actuellement h Kyoto pour apprendre la langue du pays dans
une 6cole religieuse. Elles ont la chance d'avoir leurs alndes pour
les guider dans les difficultds du debut.
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En cette notice d'un ancien de Chine, M. Georges Rolland,
dced6d l'Iinfirmerie de Da., le 26 janvier 1955, M. Tichit, ancien
Visiteur de la Chine septentrionale, fait revivre tres concretement
la physionomie de ce missionnaire au Vicariat de Chengtingfou.
Ces pages dvoquent nettement I'apostolat de la Chine, en un temps
et un milieu disormais rvolus, lors de cette quarantaine d'annees, qui va de 1905 d 1948.
Une telle silhouette d'ap6tre s'ajoute heureusement au vivant
portrait qu'on a djad pu revoir de M. Emile Ducarme (1884-1955).
Cf. Annales, tome 119-120, pages 452-472.

I
M. ROLLAND GEORGES
Apdtre de la montagne
M. Rolland Georges naquit A Marminhac, Haute-Loire, le
9 mars 1879; it fut recu au s6minaire des Lazaristes le 16 septembre 1898, fit les vceux ie 19 juillet 1902. fut ordonn4 pretre le
17 juin 1905, partit pour la Chine et arriva & Shanghai le 7 septembre de la m6me annee.
Le Visiteur de la Province de Chine, en residence a Shanghai,
qui etait i ce moment-li M. Guilloux, le placa dans la Mission du
TchIly occidental, dont le centre, la ville de Cheng-ting-fou, est
situd sur le chemin de fer du a Kin-Han , (Pekin-Hankow) A
environ trois cents kilometres au sud de Pekin.
A cette date et jusqu'en 1910, les Missions des Lazaristes en
Chine etaient organisdes sous la direction d'une seule province,
et dans le Nord, il n'y avait que deux Missions, celle de Pdkin,
appelee Vicariat Apostolique du Tchely septentrional, et la Mission de Cheng-ting-fou, qui devait devenir en 1920, le Vicariat
Apostolique de Cheng-ting-fou et qui s'appelait alors, Vicariat du
Tchely-occidental. Le Vicaire apostolique en 4tait Mgr BruguiBre,
qui avait t60 sacr4 en 1891
Premiers travaux apostoliques. - Quand M. Rolland arriva
i Cheng-ting-fou, il fut placd par Mgr Bruguibre h la paroisse de
Kia-tchoang, de la sous-prdfecture de Pai-shiang, dans la partie
sud de la Mission. II y etait le vicaire du Pere Morelli, un Napolitain qui a laiss6 dans toute la region une renomm6e de missionnaire intelligent, audacieux et pratique: ces qualit6s s'alliaient
chez lui dans un rapport harmonieux, ce qui n'arrive pas toujours. Tout en gardant la juste mesure, M. Morelli ouvrait toute
grande la porte de l'Eglise aux paiens qui desiraient y entrer, et
de plus, afin d'enlever aux candidats toute pensde de d6couragement, il reduisait le long cat6chum6nat en usage avant 1900, a un
an. Aussi de la part des paiens bien pensants et aussi u• peu
entrainds par la vogue, il y avait chaque annee, affluence de
demandes d'entrde dans cette Eglise catholique qui paraissait une
organisation solide et respect6e. M. Rolland, des qu'il sut assez de
chinois, s'adonna, de toutes ses forces, au travail de catechLse et
entra tout A fait dans ]'esprit de son cure pour les facilites &
accorder aux bonnes volontds qui se d6claraient: it faut dire
d'ailleurs, que M. Morelli, sur ce point, ne faisait qu'appliquer,
avec largeur de vue, les directives de son 6veque, Mgr Bruguitre,
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et ce dernier lui-inime n'en etait pas I'auteur premier. II lie
faisait en cela que s'inspirer de Mgr Jarlin, le Vicaire Apostolique
de Pekin. Chez Mgr Jarlin. cette idWe n'6tait pas sortie un beau
jour de son cerveau, comme Athinde de la tate de Jupiter. Avant
de devenir coadjuteur. en 1899, de Mgr Favier, puis son successeur en 1905, il avait Rtd missionnaire dans la region de Paoting-fou, capitate provinciale du Tche-ly : 1, il avait constatl
que les paiens etaient plus disposes , entrer dans le giron de
1'Eglise, quand on reduisait la longue periode de catechumenat,
dont its se faisaient. eux, paysans illettr6s, une montagne. Pourquoi dans ces conditions ne pas s'en tenir h 1'expos6 des v6rites
fondamentales et ha 'etablissement dans ces ames d'une foi solide
et d'une confiance absolue dans la honta de Dieu, laissant au
temps. A la pratique de leurs devoirs religieux. et 4 la predication
de la parole de Dieu le soin de dtvelopper le germe de foi ddpos6
dans f!urs copurs ? Dieu ne pouvait demander a ces gens pou
accessibles i un effort intellectuel de devenir des theologieus.
Quant 4 la morale, disait-il. ces gens-li sont bien plus enclins, une
fois instruits des premiers principes, h la pratiquer avec droiture
que ceux dont le coeur subit l'influence d'un esprit sophistiqud
hien plus enclin h tourner la loi qu'h I'observer.
Quand en 1905. lgr Jarlin devint, apres la mort de Mgr Favier, Vicaire apostolique de Pekin, il s'attacha encore plus fortement i cette facon de voir. II voyait dans la vogue et le prestige
dont jouissait I'Eglise Catholique, aprBs I'apaisement de la rebellion des Boxeurs, une magnifique occasion de jeter les fondements
de 1'Eglise de Chine, et ces fondements, pensait-il, ne seraient
solides que lorsque cette Eglise comprendrait un noyau important
de chreliens. La qualit6 sans doute 6tait un facteur, mais le
nombre en 6tait aussi un autre. tout aussi ndcessaire. Les v6enements de 1900 avaient montre que 1l oir les chrdtiens 6taient
nombreux, its avaient soutenu le siage des rebelles d'une maniPre
superbe : le P-t'ang de Pekin, Choang-chou-tze dans Je district
de Suan-hoa-fou, Ta-pao-tieull dans le district du Kin-toung,
1'eglise Saint-Louis N Tien-tsin 6taient de magnifiques exemples.
Le jour, disait-il. oiu la province du Ho-pei comptera un million
de catholiques, oii des centres analogues se seront formds dans
les principales regions de la Chine, 'Eglise sera 6quip6e pour
resister aux nombreuses bourrasques politiques qu'elle aura h
subir dans l'avenir : qu'au contraire des points insignifiants soient
disseminds sur le vaste territoire chinois et ces points, quelque
bons que soient les chr6tiens, seront grignotds et en d6finitive
aneantis : sur un tout petit espace un groupe humain trop reduit
ne peut se dfendre. II ne perdit pas de temps, d'ailleurs i se
prouver, B remettre en question et se reddmontrer la v'rite d'un
principe qu'il trouvait lucide comme du cristal : il ne restait qu't
realiser ce projet. II prit pour son compte la devise « Duc in
altum
a et il entraina tous ses missionnaires derriere lui.
Ce qu'il croyait bon chez lui. il le croyait aussi bon chez les
autres et i la prddication de 1'exemple il ajouta celle de sa
parole ardente. Tous ceux qui passaient par Pdkin et voyaient
Mg.r Jarlin ne pouvaient pas ne pas etre touch6s par son accent
convaincu. 11 eut bient6t non seulement des disciples, mais des.
emules, soit chez les simples missionnaires, soit dans 1'dpiscopat.
Mgr Henninghaus, Vicaire Apostolique de la Mission de Yentcheou-fou (province du Chan-tong) confide A la Socidt du Verbe
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Divin (S.V.D.) fondee par le Pere Jansen en 1875, devint son
grand ami. Les Missionnaires de ce Vicariat, pousses par leur
eveque, allaient rechauffer leur zBle a Pekin et j'ai eu I'occasion
de lire les lettres a Mgr Jarlin du Pere Freinadmetz, lesquelles
ont 6te versdes au dossier du proces de b6atification, car sa cause
a Wte introduite A Rome ii y a une vingtaine d'annees. Elles sont
empreintes d'un zile apostolique d6vorant, d'une humble confession pour avouer les fautes de tactique commises, d'une demande
de conseils, et d'une reconnaissance vraiment touchante de ce
saint missionnaire A l'4gard de celui qu'il considerait comme son
maitre.
Rien d'6tonnant dans ces conditions, que Mgr BruguiBre, Vicaire apostolique de Cheng-ting-fou qui 6tait de la meme Soci6tu
religieuse, ait subi I'influence de Mgr Jarlin. II lui manquait les
ressources n6cessaires: Mgr Jarlin lui pr@ta de I'argent sans
interet. M. Rolland arrivait done GCheng-ting-fou juste au moment
ofi un vent favorable poussait au large la nacelle de tous les
Missionnaires zelds de cette Mission : et meme A peine un an
apris son arrivee. ii devint le chef de I'embarcation dans laquelle
I'obdissance l'avait plac6. M. Morelli, en effet, ayant Wte promu A
une fonction superieure, il fut nomm6 cure de la paroisse de
Kia-tchoang, avec deux jeunes pretres chinois pour 1'aider.
Des candidats au cat6chumenat s'etant ddclares A la souspr6fecture de Yuen-che, deux ans apres son arrivde 4 Kia-tchoang,
M. Rolland fut ddsign6 pour organiser leur formation. II resta A
Yuen-che environ deux ans, brulant toujours de la mAme ardeur
dans son apostolat.
En 1910, M. Rolland est nommd cure & Fong-kia-tchoang.
En 1910; M. Rolland fut nommni curd d'une nouvelle paroisse :
Fong-kia-tchoang. Le territoire de cette derniere comprenait trois
sous-prefectures (shien): P'ing-chan, Lin-cheou et Fou-p'ing ;
chacune de ces sous-pr6fectures equivalait A cinq cantons de
France : les trois reunies correspondaient A peu prOs A un quart
d'un d4partement francais. La population y etait, comparde A
celle de la plaine, clairsem6e et devait cependant atteindre cent
cinquante mille habitants. Le territoire est situdA l'angle nordouest de la Mission de Cheng-ting-fou : touchant an Nord le
Vicariat actuel de Pao-ting-fou, A l'Ouest la province du Chan-si,
a 1'Est venant aboutir h la ligne du Kin-Han (Pekin-Hankow). Ces
trois sous-prefectures repr4sentent les contreforts de la chaine
de montagnes qui court nord-sud, depuis Pekin jusqu'A Ki-kungchan, pres de Hankow et qui separe la province du Ho-pei et du
Ho-nan de celles du Chan-si et du Chen-si. Ces contreforts partent
de la plaine du Ho-pei et par gradins successifs montent A deux,
trois, quatre, cinq et six cents metres. Ces pentes, autrefois
boisdes, prdsentent I'aspect deplumd des paysages mdditerrandens.
Chaque annie, surtout du 15 juillet au 15 aout, la mousson
venant du sud-est amine de gros nuages charges de pluie ; ces
derniers aussit6t qu'ils rencontrent la chalne du T'ai-han-chan,
d6versent sur ces pentes rocheuses une bonne partie de leur
cargaison : les prcipitations qui durent quelquefois un jour et
une nuit sans arrlt, entralnent les petites roches ddtachdes de la
montagne creusent des ravins, au fond desquels coulent des
torrents qui peu A peu forment de petites valldes. Ce sont ces
petites valles qui sont habitdes. Au ddpart, sur la plaine, elles
sont 6vasdes et les habitants cultivent un terrain sablonneux,
formd de petits galets roulds par les torrents appeles u Cha-ho w
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(riviere de sable) ; plus on monte, plus ces vall6es se retrdcissent
La population qui s'y instale est obligee d'accrocher le village
sur cne terrasse pratiquee quelque part au has de la pente, pas
trop pres du torrent pour que les maisons ne soient pas emportdes
au moment des pluies. Quant aux champs, it faut les a construire n (siou-ti) : partant du fond de la pente, on dleve, parallelement au torrent, un premier mur de southnement haut de
quatre ou cinq mntres : on remplit l'espace qu'il determine en y
faisant rouler les morceaux de roche friable qu'on peut d6tacher
de la montagne i coup de piochette, et ainsi on obtient une
surface plane de dix ou quinze m6tres de large ; a I'endroit pr6cis
oi cette surface butte du nez contre la montagne, on monte un
nouveau mur de soutien que I'on remplit de la meme facon et
on fait ainsi trois, quatre, cinq ou six murs jusqu'A ce que l'on
atteigne la roche dure dont la piochette ne ddtache plus rien,
ce qui arrive quand on atteint une certaine hauteur. Quand on
a , construit , son champ tout n'est pas dit : chaque annde, les
grosses pluies du sixieme mois crevent les murs de soutien, entrainent la terre dans le champ du voisin d'en has. Pendant
Phiver il faut refaire le mur et rapporter la terre dans deux
paniers suspendus a l'un et I'autre bout d'une perche posde sur
l'dpaule (t'iao-tan): le terrain construit et maintenu en place
doit Utre rendu productif. Sans doute h force d'etre retourn6,
saturC de pluie en etd, geld en hiver, cette pierraille finit par se
dissoudre et former ce qu'on appelle, autour de Paris, un terrain
de , sablons n, mais cela ne suffit pas. II faut encore un engrais :
c'est pour avoir cet engrais, et un peu de viande pour passer le
nouvel an, que chaque famille chinoise, si pauvre soit-elle, tAche
de nourrir un cochon, oh ! ce cochon n'est pas formidable ! quand
on I'a achet6 au moment du sevrage il n'est pas gros, c'est g6nralement au printemps, on lui fait passer tout I'Mte avee un pen
d'eau claire, blanchie d'une pincde de farine, le principe prdvalant
etant que, si cette petite bMte etait gavde das le ddbut elle prendrait des habitudes de c farniente ) qui 1'empBcheraient de tourner tout autour de la petite cour et de sortir sur le chemin pour
faire la voierie et absorber dconomiquement une nourriture qui
se transformera en graisse et en engrais : a la fin de l'automne,
on le a pousse , un peu avec de la farine de mais et au nouvel
an lunaire, qui tombe entre le 5 et le 25 f6vrier, il est prUt avec
ses cinquante, ou mCme soixante-dix kilos. C'est le petit cochon
qui trottine dans les rues, en battant ses deux flancs r'un contre
I'autre, s'arrete bien malencontreusement sur la route pour avaler une trouvaille, et provoque la chute du missionnaire qui
arrive en bicyclette. Avec toute sa bonne volonte, le cochon ne
)ourrait donner assez d engrais pour le champ de millet, mais on
l'aide : sa soute est divis6e en deux parties : la partle haute, oh
ii dort, la partie basse ofi il se vautre et libbre son ventre ; l• on
jette tous les ddtritus de la maison, les excrdments humains et
les balavures de la cour: la bonne bAte, toute lannie, pi6tine,
brasse et fait fermenter ce melange qui, au printemps, lorsqu'ellememe n'existe plus, ayant servi a r4jouir toute la maisonnee a
1'dpoque du nouvel an, sera transforme en un bon terreau pret h
6tre rdpandu sur le sable leger du champ qui doit produire assez
de millet pour que dans chaque famille, grands et petits en aient,
en movenne, une bonne livre chacun tous les jours.
De la terre qui n'est pas cultivable, on sait tirer tout le parti
possible : les moindres enfoncements de terrain qui ont A la sur-
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face un peu de terre, sont plantls de plaqueminiers qui donnent
un fruit rouge, le kaki : le plaqueminier qui donne ce fruit est un
hybride : on l'obtient en prenant une branche productive et en la
greffant sur un sauvageon qu'on appelle a hei-tsao-chou, (arbre
& jujubes noires) et qui donne de petites baies grosses comme
l'extremit6 d'un petit doigt : c'est d'ailleurs la seuje facon
d'obtenir le plaqueminier, car les graines qu'on trouve dans le
fruit de ce dernier, comme c'est le cas g6enralement des hybrides,
sont steriles. Sur I'arbre, pendant tout 1'6t0, le fruit reste vert et
on le decouvre difficilement, camoufld qu'il est dans le feuillage,
mais vers la fin de I'automne, il prend d'abord une petite teinte
dorde, pour devenir tout. rouge quand il est mur. A ce momentli,il a atteint une belle grosseur, sept centimetres de large et
quatre de haut, et pese de 200 & 300 grammes : la peau mince,
souple et r6sistante comme du cuir de chagrin, renferme une
pulpe rouge et gelatineuse tres sucr6e. Les gens de l'eudroit le
cueillent au moment des premieres gelees, qu'il supporte d'ailleurs
tres bien : on transporte sur le marchd autant de ces fruits qu'on
en peut vendre : les autres, on les empile dans une jarre que
l'on ferme hermitiquement et que l'on place dans un coin de la
maison ni trop chaud ni trop froid, et on les laisse a suer *
tout I'hiver. Au printemps, quand on les retire, ces fruits sont
devenus tout blancs : plus aucune trace de rouge, cela vient de
ce que les pores de la peau ont laissd transpirer le sucre contenu
A l'intlrieur, lequel est venu se r6pandre a la surface de la peau
en une couche blanche : on mange alors le fruit sans enlever
la peau et il a le goat de figue seche, et ce gott est A tel point
caractlris6 que beaucoup d'dtrangers s'y meprennent pendant des
annies. Dans la montagne de-ci de-li, on trouve des noyers et
des chataigniers mais les noix ont une coque si dure qu'il faut
employer le marteau pour la casser et les chataignes ont bien un
petit goit acidul6 qui n'est pas deplaisant, surtout quand on les
mange rOties, mais elles sont tres petites. Kaki, noix, chAtaignes
sont vendus. II y a encore un fruit qui vient dans la montagne,
c'est le gland : celui-la on ne le vend pas mais on en mange;
il faut cependant lui faire subir une preparation, car il a une
saveur de tanin tris amere : on commence par enlever la peau du
gland, et on le fait mijoter dans l'eau d'une jarre pendant un
mois; apres cela on Ie sort, on I'dcrase, le reduit en farine que
l'on mele b celle du millet, pour en faire des galettes assez nourrissantes.
Comme les parents de notre confrere T'ien Paul qui en possedent trois troupeaux d'une centaine chacun, ceux qui out un
< capital ,, •l•vent des moutons dont il vendent la laine : c'est
une laine trWs courte qui ne peut guere etre tissde que melee &
la longue vari6te des merinos d'Australie, mais dont on se sert
pour la fabrication des tapis.
AprBs cet apergu sur le cadre dans lequel elle vit, le travail
de patience auquelle elle est astreinte, les maigres ressources dont
elle dispose, il est relativement facile de s'imaginer le caractbre
de la population qui vit accroch6e sur les pentes de ces montagnes : ce sont des gens aux meeurs simples, aux besoins limites
a I'extreme, sobres, dconomes, mais cependant travailleurs, industrieux, Apres au gain et tres calculateurs ; au fond ils ont les
qualitds negatives et positives qui doivent leur assurer la rdussite dans une affaire, d&s qu'ils ont les moyens entre les mains
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et font d'eux de terribles coucurrents d&s qu'ils se sont a pousses a
dans les grandes entreprises de la nation, car en Chine, comme
partout, ce sont les mnmes lois qui commandent I'ascension et
la descente de l'individu dans la societe. Voilk le pays et les
gens auxquelles avait A faire maintenant M. Rolland.
Apostolat de M. Rolland d Fong-kia-tchoang. - M. Rolland,
ne dans la r6gion du Puy-en-Velay, au lieu de se laisser rebuter
par les pentes glissantes de ces montagnes, en appr6cia de suite
le pittoresque et se mit a les parcourir d'un pied ferme. Quant
aux habitants, au premier abord, ii les trouva an pen A Iimage
du pays, c'est-h-dire plutot rudes ; mais tout plein d'ardeur apostolique, il surmonte toutes les asperites semdes sur la route,
Le village de Fongqu'elles xvinssent dcs gcens u dýs- cih;ea.
kia-tchoang, situd dans la sous prefecture du Lin-chow, etait
pose sur le has d'un pente, pas loin d'un torrent, en temps
ordinaii'e presque I: see, nais. en temps de pluie rempli jusqu'au
bord d'une eau bondissante et coldreuse. II y avait une trentaine
de families totalisant un peu plus de cent Ames. Tout le monde
etait baptis6. D'autres families chrdtiennes se trouvaient dissmin6es dans les trois sous-prifectures dont il avait la charge :
cela faisail peut-etre cinq ou six cents chretiens en tout
M. Rolland, premier cure de Fong-kia-tchoang,devait d'abord
s'y installer : ii n'etait pas question, bien shr, de rechercher le
confort : aucun bon missionnaire ne le recherche : il n'en a
d'abord pas les moyens, et les aurait-il, qu'il n'y pense mnme pas :
il n'y pense mnme pas assez et les Sup6rieurs, connaissant cct
dtat d'esprit, devraient y veiller, peut-etre, un peu plus qu'ils ne
le font. Naturellement M. Rolland commenqa comme cela se
faisait partout dans le nord de la Chine, pour les centres paroissiaux, k acheter un terrain, le niveler pour b4tir dessus une
6glise en miniature, une petite residence pour lui-m6me comprenant trois pikces : chambre de travail avec son lit dans un coin,
refectoire, puis entre la chambre et le r6fectoire, son petit salon
de reception. En face de sa rdsidence sur le bord oppos6 du terrain, 6cole de gargons. Cela fait, il cherchast un deuxismn terrain
pas trop Mloign6, et y bAtissait une ecole de filles, dotde d'une
chambre pour la maitresse d'ecole. Quant le principal 6tait assure,
il n'avait plus qu'h placer aux endroits les plus commodes los
petites d6pendances, comme la cuisine, porterie etc... Dans sa
residence ainsi organis6e, M. Rolland bien que seul pretre, n'e•tit
pas isold : il avait son cuisinier, son maitre d'ecole et sa o doublure n leic sien-cheng a que les missionnaires 6trangers appellent
le ,I boy , lequel se ievait assez tdt le matin pour prdparer i'dglise,
les ornements A la sacristie, faisait la propretd dans la rdsidence,
puis toute la journee se tenait A la porte pour recevoir les visites,
s'enqu6rait de 1'intention des visiteurs, tAchait de renvover
poliment les importuns, accompagnait les autres chez le a Pere
spirituel a (chen-fou) et lui annongait brievement le motif de la
visite; il s'dclipsait alors, a moins que le Pere ne le retint pour
servir de
o
conseifler technique ). Ainsi install6 et 6quipe,
M. Holland, comme les autres missionnaires passait 1'6t6 dans
le cadre paisible de sa a r6sidence a : c'dtait la pdriode paisible
de l'ann6e, mais pas la plus agrdable. DIs les premiers jours de
juin, les chaleurs arrivaient : vers le 15 de juillet commengaient
les pluies diluviennes qui duraient generalement jusqu'au 15
aott ; vers la mi-septembre, la rose des vents tournait et du nord-
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ouest commencait A souffler un vent frais et rdconfortant. II fallait
vite remettre les dcoles en marche et apres les fetes de la Toussaint, la literie du Pere partail sur le dos d'un chretien ; et luimeme, accompagne de son inseparable boy emboitait le pas,
derriere, pour aller 4 faire mission ,.

Apras une marche rapide par monts et par vaux (pa chan
kouo ling) le chr6tien, le boy et le Pere arrivaient i un village de
chretiens ; cinq ou six families, quelquefois plus, quelquefois
moins. Dans cette contrde on etait au debut de l'evangdlisation :
on avait comme principe de n'ouvrir un village que lorsqu'on
recevait la demande de quelques families ; avec une famille ou
deux on ne pouvait ouvrir de catechum6nat. Une fois la chret.,ntd ( ouverte a ces quelques families faisaient boule de neige
et l'on visait A convertir tout le village pour crder un milieu
chrdtien. Dans ces petits villages de montagne, m4me li oh les
chrdtiens ne constituaient qu'une petite minorit6, le missionnaire
6tait recu par tous d'une maniere sympathique. M. Rolland
n'avait qu'k rdpondre aux salutations qui lui venaient de droite
et de gauche, en faisant une inclination de tete bien prononcee, et
ii se rendait chez celui de ses chrdtiens qui dtait le plus A l'aise, et
qui surtout pour cette raison dtait le catdchiste de l'endroit. On
lui passait une serviette mouillie pour essuyer la poussiere de
ses yeux, il s'asseyait pendant que devant lui on prdparait le repas; on lui servait du the, on lui allumait sa pipe, les chretiens
accourus s'asseyaient autour de lui et la conversation se mettait
en train. Le recit des incidents de la route en faisait gendralement
les premiers frais, puis on passait aux grands dvenements de
I'annee : une averse trop forte avait ravine le champ, la grele
avait cribld de trous les fruits des plaqueminiers, une partie du
toit avait cedd dans la maison d'un chretien, on avait bouch6 le
trou avec une natte, mais la situation dconomique de la famille
ne permettait pas pour le moment, d'aller plus loin ; mon &ne
est mort, disait un autre, juste le jour oi ii commencait a prendre
la bonne habitude de ne plus manger ; tout le monde, apres
l'annonce d'une mauvaise nouvelle, rdp6tait le refrain , mei-youpan-fa a (il n'y a plus moyen). M. Rolland dcoutait tout d'un air
tres intdressd, exprimait sa compassion, et prenant un air de fin
matois, pour faire entendre qu'il n'entendait pas prendre sur lui
de r6parer toutes ces catastrophes, faisait appel A 1'esprit
d'endurance et de resignation en face des adversit6s. Tout le
monde, alors, revenait A la charge : comment allons-nous passer
l'hiver ? Vous en avez bien passd d'autres ! disait M. Rolland.
Mais nous n'avons jamais dt6 dans une pareille situation ! Enfin
le plus eloquent du groupe disait : le PBre est fatigue du voyage.
n'allons pas l'emb4ter avec nos histoires ! II suffira qu'il se charge des deux fillettes d'une pauvre veuve qui ne peut plus les
nourrir et pour le reste nous ferons comme nous pourrons. C'est
entendu, disait alors M. Rolland : tout le monde criait en choeur :
merci, merci. A partir de ce moment la Mission 6tait assurde :
messe le matin, confession. des enfants, des hommes, des femmes,
bapteme des nouveau-nds, reglement d'un mariage pour le mois
de ddcembre ou fdvrier, qui se ferait quand le PBre retournerait A la residence, & moins que tout ne fdt pret pour le benir
pendant la mission. Pendant les deux ou trois jours que le Pere
dtait 1, ii exhortait tout le monde A la flddlitd aux prieres du
matin et du soir, et aux prieres communes du dimanche, puis,
le lendemain matin, la literie repartait devant lui pour un autre
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village, ou les choses se passaient a peu pres de la meme facon,
cela durait de la sorte tout I'hiver. M. Rolland ne retournait &
la residence que pour les fetes de Noil, pour le premier de l'an
chinois, et pour la fite de Paques. Pour ces trois solennitAs, tous
les chretiens de la paroisse. ceux qui pouvaient marcher sentend, se rendaient a la residence pour a passer la fete n (kouotchan-li) ou pour passer le nouvel an (kouo-nien), car, au nouvel an les chr6tiens se faisaient un devoir et un plaisir d'offrir
leurs souhaits au cure, e a p&re des nmes ,.
En Chine, entre les paroissiens et le cure, il y a plus d intimite spirituelle qu'il n'y en a en Europe : quand ii y a vraiment
la foi dans une famille. il n'y a pas plus de secret pour le
, Pere , qu'il n'y en a pour le pere et la mere. On prend conseil
de lui pour toutes les grandes d6cisions : si mon enfant s'engage
dans cette \oie disent les meres, ne pensez-vous pas qu'il y a
danger pour son Ame ? Quand elle est nantie de l'avis du Pere,
elle a vite fail, s'il y a lieu, de retourner les projets trmeraires
rmi)me les plus avances. (a ne se fera pas, dit-elle alors d'un ton
impdratif ; et tout le monde cale, y compris le mari, qui passe
pourtant pour avoir un pouvoir absolu. De plus dans un village,
les families se tiennent unies et ii se forme entre elles un esprit de corps qui leur attire pas mal de jalousies de la part des
payens. nombre d'animositis s'en suivent. Le missionnaire, dans
presque tous les villages oi ii y a des chr6tiens, doit, une ou
deux fois par an, intervenir comme arbitre, et la bonne politique
e'est d'6tre juste et de jouer un r61e mod6rateur : k ce prix,
la porte n'est pas ferm6e aux conversions : il doit meme, A I'occasion des missions, thcher d'entretenir de bonnes relations avec
les notables payens du village : cela enleve un peu de I'acide
mordant que les chr6tiens mettent dans le mot a payen ) (waikiao, tout comme le faisaient les juifs quand ils parlaient des
n Gentils a.
Tous les ans, M. Rolland avait des demandes pour a faire
le catechumenat n (Pao choo) : c'est gdndralement un ami chr6tici., un parent chrdtien qui, par son bon exemple, sa ferveur,
ou simplement I'enthousiasme avec lequel il parle du a Pere ",
toujours pret a rendre service, qui entraine la decision. Bien
slr, M. Rolland recevait ces propositions avec la plus grande
joie : quant i la formation du catlchumenat, il ne 1'envisageait
plus tout i fait comme il faisait quand il Btait a Kia-tchoang en
1906, et lors des annees suivantes. Dans le diocese un coup de
frein venait d'etre donnd au zele enthousiaste des missionnaires : c'(tait la suite d'un changement d'administration. En 1906,
Mlgr Bruguiere 6tait mort et il avait dth remplac6. I'annde suivante, par Mgr Coqset, lequel venait des Missions Lazaristes
de la Chine du Sud : il avait ktd habitud lI-bas a la formule traditionnelle, deux ans pleins de preparation avant le bapteme ;
cette faeon de faire, pensait-il, avait fait ses preuves, et celle
lIrecoiisde par Mgr Jarlin, toute pleine de belles espbrances
qu'elle paraissait, semblait porter en elle certains alias, auxquels it valait mieux ne pas s'exposer. Pour lui. le vdritable fondement de I'Eglise restait : peu de chretiens mais bons : le
nombre, i ses yeux, estim6 a I' chelle de l'immense empire chinois. restait quelque chose de relatif : cent mille chr4tiens de
plus ou de moins ne changeaient gubre le rapport : un million
d'un cot6, trois ou quatre cent millions de 1'autre. Le chiffre des
chretiens, meme sensiblement augmentd chaque annie, mettrait
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longtemps & impressionner les payens : par contre la qualitd ne
pouvait manquer d'en imposer : pourquoi, dans ces conditions,
s'exposer a deprecier le a pusillus grex , en introduisant des
brebis douteuses ? C'dtait, croyait Mgr Coqset, ce qui arriverait
si on donnait trop de facilitds aux catechumenes en abregeant
le temps d'dpreuve. L'expBrience de Mgr BruguiBre semblait,
d'ailleurs, donner raison A Mgr Coqset. Parmi Jes chrdtiens regus
par la c grande porte ,, comme l'on disait, il y eut quelques dBfections et des ddchets. Les missionnaires qui avaient recu ces
anophytes et les avaient baptis4s furent les premiers pris de
scrupules et quand le Vicaire apostolique donna l'ordre de reprendre l'ancienne facon de faire, tous s'y rangerent sans hdsitation : non seulement la duree du catdchumenat fut portde a
deux ans mais les cathchumenes dans les villages of il y en
avait, devaient se charger eux-m6mes des frais d'dcole, la mission se contentant d'envoyer un maitre pour les hommes et une
maitresse pour les femmes. De la sorte, on supprimait, •'entree du catechumenat, l'attrait d'un avantage materiel et l'on
donnait une formation solide aux neophytes. Bien stir, du coup,
le nombre des baptisds de la Mission passa de cinq a six mille
par an a deux mille et certaines anndes meme moins. Mgr Jarlin disait aux missionnaires de Cheng-ting-fou qui passaient &
Pekin : vous arretez le mouvement I Nous ne l'arretons pas, disaient ces derniers, nous le contr6lons et c'est necessaire. A partir de ce moment, Cheng-ting-fou ne changea pas, ni Pdkin non
plus : adkuc sub judice lis est.
Sans compter, chaque annde, environ un millier d'enfants
baptises a in articulo mortis n, M. Rolland baptisait un assez
grand nombre d'orphelines : certaines mouraient peu de temps
aprbs qu'il les avait recues a cause de leur faiblesse congdnitale ; celles qui survivaient 6taient bien soigndes dans l'orphelinat qu'il avait construit, amenage, equipe et conti& aux Sceurs
de Saint-Joseph, a Fong-Kia-tchoang. Ces petites disherit6es lui
venaient de toutes les regions pauvres dont il dtait charge :
au'il arrivAt une secheresse, une grdle et au d6but de I'hiver de
nombreuses families payennes se trouvaient sans manger : les
plus necessiteuses apportaient leurs enfants chez le Pere qui
les baptisait, les faisait elever jusqu'a I'Age de cinq ou six ans
et alors les envoyait au grand orphelinat de Cheng-ting-fou,
fondd avant 1900 par une femme aussi z1dde qu'dnergique, la
Sceur Guerlin, Fille de la Charite.
Le Trust Rolland et Cie et l'dquipement de la paroisse. Les saints canons de l'Eglise, spdcialement a certaines dpoques.
ont toujours dWfendu aux clercs de s'impliquer dans les affaires
s6culiires et surtout les affaires d'argent, cela A cause des inconvxnients r6sultant pour les clercs d'abord et pour la renommde
de l'Eglise ensuite. ccL'argent, disait saint J.drme, est une glu
qui empckhe les dmes de s'envoler vers Dieu. , S'il y a un pays
oh cette recommandation instante de I'Eglise dolt Utre enseignde
et r6pdtde, c'est bien la Chine, oh dtant donnde la densitd de la
population, les moyens de vivre sont relativement restreints, lea
capitaux reduits et l a monnaie dormante ) (idle money) n'existe
pas : I'argent y passe rapidement d'une affaire a I'autre et d'une
main a l'autre. Le preteur, dans ces conditions, a fort A faire
pour suivre les mouvements en zig-zag de son capital qui marche
h toute vitesse : cela demande qu'il suive lui-meme le mouve.
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ment des affaires et qu'il tienne bien serrde la bride sur le cou
de son emprunteur. Les honmmes d'Eglise sont, vis-a-vis de ce
r6le, dans une condition d'infdriorite. Ils ne sont pas formds A
cela. et, s'ils s'adonnent serieusement a leur travail de missionnaires, Is n'ont vraiment pas le temps ni les relations voulues
dans les milieux d'affaires de la societe. Cependant, la glu dont
parle saint Jdrome, a toujours un peu tendance a s'attacher
aux doigts de certains qui dprouvent le besoin de tenter leur
chance. Les dv'ques, gdenralement, veillent attentivement A
etouffer, des le debut, chez les clercs dont ils ont la charge, la
tentation. de se lancer dans les affaires d'argent. Malgrd cela, tous
les missionnaires de Chine ont connu, dans leur propre mission,
un ou deux brasseurs d'affaires, qui reussit, fait de I'argent,
soutient la population locale dans les moments de crise, lance
des ceuvres de bienfaisance pour les pauvres et jouit d'une popularite de bon aloi. En tout cas pour reussir au sens missionnaire
du mot. ii faut de la part de celui qui manie 1'argent, de l'habiletd, de la prudence et un ddsinteressement personnel total. II
lui faut manier la glu sans s'engluer.
Dans le domaine dangereux ainsi ddfini, M. Rolland fut
amend a tenter sa chance : en cela il n'obdit pas A un attrait
irr6sistible du m6tal brillant ; il ne c6da pas non plus & une
faiblesse 1'entrainant dans le monde tourbillonnant des affaires :
il resta fermement accrochd A son travail de missionnaire, tAcha
de rendre tous les services mat6riels dont il 6tait capable, tout
en retirant des services rendus aux particu'ers des bdndfices
profitables A la collectivitd.
A I'automne, a l'occasion de la retraite annuelle, ii demandait au Vicaire apostolique, en raison de la pauvretd de la
region qu'il dvangdlisait, de lui avancer, d'un seul coup, le montant de I'allocation, qui dtait gdndralement servie par tranches
successives, A tous les curds. Le Vicaire apostolique, chaque
annde, rdpondait favorablement h M. Rolland : celui-ci, de retour chez lui, pretait la plus grosse partie de cette somme h ceux
de ses chretiens qu'il considdrait les plus fideles, pour faire,
pendant la morte-saison, un commerce profitable. Ces chretiens
s'unissaient ensemble : ils achetaient A Pdkin, ou ailleurs, dtoffes. tricots, sucre, thd.... Ils en faisaient des gros paquets qu'ils
mettaient sur leur dos et its partaient pour la Mongolie : arrives dans les marchds mongols, ils vendaient d'abord leurs marchandises aux habitants de la steppe, avec l'argent qu'ils en retiraient, ils achetaient bxeufs, chevaux, moutons que les Mongols
viennent en automne vendre dans les marchds en bordure de
la Mongolie et de la Chine proprement dite, justement pour
acheter des marchandises qui leur sont apportdes par les
Chinois.
Cet echange de produits fait chaque annde, a l'automne, est
aussi n6cessaire pour les Chinois que pour les Mongols. Ces derniers ne cultivent rien, les lamas leur pr&chent meme que gratter
la terre, comme font les Chinois, est absolument indigne de ceux
qui habitent la 4<Terre des herbes n (ts'ao'ti), aussi s'ils veulent
mettre quelques grains de millet dans leur lait, s'ils veulent y
ajouter quelques feuilles de thd pour donner h ce breuvage un
ar6me dquivalent a notre rhum de la Martinique, il leur faut
s'adresser aux Chinois ; s'ils veulent revetir des habits d'dtoffe
au lieu de se couvrir seulement de peaux de mouton, comme
le faisaient leurs ancetres, ils doivent faire de meme. Quant
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aux Chinois, pour labourer l'immense plaine du nord de la
Chine, ils sont heureux d'avoir un bceuf ou un cheval pour tirer
leur legere charrue. Mais les Chinois n'ont pas de prairies, car
leurs terres productives sont toutes labourdes. II leur faut done
acheter leurs animaux de trait : que dans le courant de I'annie,
un boeuf se fracture une jambe, qu'il meure d'epiddmie, que le
cheval fasse une indigestion et trepasse, k l'automne, le propriEtaire est oblige de le remplacer. Mais pour avoir un animal
jeune et sain, ii n'y a qu'une source, c'est la steppe mongole.
De part et d'autre 1'echange est une necessit6, mais 1'dchange
demaude des intermediaires. Les Mongols ne font pas de commerce, et, bien que ce soit un de leurs ancdtres, Koubilai Khan
qui ait mis, le premier, les billets de banque en circulation, ils
appricient difficilement la valeur de I'argent, et predfrent, dans
leur comptabilit6 extr'mement simple, s'en tenir i la formule :
tant de pieds de toile pour un mouton, tant de livres de the
pour un bieuf ; quand on arrive dans les calculs de detail, ils
I'automne, ils
n'y sont plus. Voill pourquoi chaque annie.:
prennent dans leurs troupeaux les betes qu'ils veulent vendre,
les conduisent au marche et les kchangent sur-le-champ contre
les denrees dont ils ont besoin. Les Chinois, au contraire, sont
bons commercants ; its achetent les betes en gros aux Mongols
et viennent ensuite les revendre une 4 une dans les marches de
la plaine cultivee.
Cette double op6ration d'achat et de vente, tous les Chinois
ne peuvent la rdaliser. Cela requiert trois choses : I'argent, une
certaine endurance. et la oratioue du hAtail. Les chr6tiens, ou
mieux i'dquipe de chretiens de M. Rolland reunissaient ces trois
conditions : ils avaient chaque annde une somme pour faire
I'achat en gros, ils avaient l'endurance pour supporter, sans
broncher, les fatigues, les intempdries et les aleas d'une longue
route : quant a l'art de manipuler les animaux de la steppe,
it n'est pas si simple que cela pourrait parattre a premiere vue.
Le prohlbme consiste a les faire passer du regime de !a liberte
a celui de la servitude, et a leur faire accepter d'abord un changement de rdgime alimentaire. Dans la , terre des herbes ),
chevaux. lxeufs, moutons paissent en toute libertd ; chacun,
toute la journ6e, va, vient et broute telle herbe qui lui convient
et cela toute I'annee. L'hiver, quand il tombe de la neige, ils
grattent celle-ci du pied pour ddcouvrir I'herbe cach6e. Une fois
dans la plaine cultivde, il faut dire adieu a I'herbe fleurie ; il
n'y a plus pour pitance que de la paille de bld, des feuilles de
mais sechles et les haricots verts. Tout cela est bien nourrissant. mais les animaux transplantds n'y touchent pas, ils font
la greve de la faim. II faut leur apprendre & aimer cette nourriture ; les marchands parquent leurs betes dans un enclos : les
laissent a jeun dix-huit jours : de grasses qu'elles dtaient, elles
deviennent toutes maigres. A ce moment, n'ayant plus aucun
combustible pour entretenir leur chaleur interne, elles sont prises de fringale ; on leur sert alors la nouvelle nourriture par
petites quantitcs, tous les jours on augmente la quantitd, la
dose, et au bout d'un mois, elles ont repris une bonne partie
de leur poids. C'est A ce moment qu'elles sont vendues dans les
diffdrents march6s, et ceux qui les ach6tent n'ont plus qu'i
continuer le nouveau regime definitivement Acceptd.
M. Rolland, dans le trust, ne s'occupait pas de la manipulation technique de ces differentes opdrations : il se contentait,
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au depart, de jouer le rule de bailleur de fonds : cela faisant,
ii rendait un grand service a ses chr6tiens, de plus, il r6alisait
un beau bcnetice. Chaque annde, le montant des intderts h lui
verser 6tait discute el d6cide ; il lui suffisait qu'au moment du
Nouvel An chinois, qui arrivait en fUvrier, il eCt encaiss6 capital
et interkts. L'argent qu'il recevait 6tait employd a son entretien,
a celui de ses ecoles, de ses oeuvres charitables, le surplus serxait a doter chaque village chritien d'une belle chapelle, qu'une
equipe de chretiens macons lui construisait ; de la sorte, ces
chretiens trouvaient lh un gagne-pain, et les chr6tientes avaient
ainsi un lieu convenable pour leurs prieres en commun tous
les dimanches, et pour les exercices de la mission quand elle
avait lieu. 11 batit ainsi une quinzaine de ces chapelles, dont
quatre ou cinq avec clocher.
Au centre de la paroisse, A Fong-kia-tchoang, il b&tit une
eglise superbe ; c'etait, au dire des missionnaires qui l'ont vue,
la plus belle de la Mission ; je n'en ai vu que la photo, mais je
puis dire qu'elle paraissait de tres bel aspect.
Voyage en Europe en 1927. - Apres la premiere guerre
mondiale, le retour a leur pays d'origine des missionnaires A
l'etranger fut agitte
I'Assembl6e g6n6rale de la Congrdgation.
Il y fut decidd que, apres dix ans de sdjour dans leur mission,
ils pouvaient demander a faire un voyage reposant ; la plupart
des missionnaires de Chine partis apres 1900 revinrent done
pour six mois en Europe. M. Rolland, quand son tour fut arrive,
s'embarqua de T'ien-tsin pour Shang-hai et de la pour la
France; il 6tait B Marseille en octobre 1927, et y revenait
prendre le batoan laI 1 mars 1928 F.ntre ces delu dates. i v-isita
ses parents, son pays, les confreres qu'il avait connus et se reposa
de plus de vingt ans de travaux continus, car en Chine, les missionnaires n'ont pas connu le regime des vacances annuelles
une fois qu'on 6tait attache a une paroisse, on v travaillait d'arrache-pied sans arrkt. Ces six mois de cong6, jugds d'apres les
habitudes d'Europe, paraissent done une bien courte detente,
surtout que c'etait gne6ralement la seule que se permettaient
les missionnaires de cette dpoque, lesquels avaient entendu dire
au Piýre Fiat : si vous allez en Chine, n'en revenez que comme
les bienheureux Clet et Perboyre. pour servir de reliques I
En 1937, invasion japonaise. - M. Rolland, retour d'Europe,
en 1928, reprit ses travaux a la paroisse de Fong-kia-tchoang :
i! avait achet6 en France des ornements et une cloche qui lui
fut exp6diee de Marseille le 12 septembre 1928. Quand il I'entendait sonner dans le svelte clocher de son eglise, il lui semblait ouir un echo des cloches de Notre-Dame-de-France au Puven-Velay.
M. Rolland, comme tous les missionnaires qui commencent
a prendre de I'Age, regardait, un peu fier, toutes ses belles rdalisations, et s'attachait de plus en plus a ses chretiens. Et, au
fond, il coulait des jours heureux dans cette petite vallde de
Fong-kia-tchoang. Cependant de tragiques kvenements se prdparaient : au mois d'avril 1937, me rendant A Han-kow pour des
atfaires de la Mission, je traversais en chemin de fer, du nord
au sud, le territoire de Cheng-ting-fou, et je passais sur le bord
est de la paroisse de M. Rolland. Tout le long de la ligne, je
constatais qu'on bAtissait, A la hAte, des blockaus en briques,
sdpar6s d'environ cinq kilometres I'un de l'autre ; je demandais
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A un officier chinois qui voyageait dans le mdme compartiment
ce que cela signifiait, il me dit : c'est pour garder la voie contre le maquis communiste qui s'est etabli dans la montague qui
longe la voie depuis P6kin jusqu'. Ki-kung-chan, pres de Hankow. - DejA ? - Dejh. Pour juger de mon etonnement, il faut
savoir que I'armde rouge chinoise, compl6tement encercl6e dans
les montagnes du Kiang-si, dans le sud de la Chine, fin 1934,
s'dtait BchappBe, s'etait dirig6e vers le sud-ouest, avait passd le
grand fleuve Yang-tze-kiang, remont6 vers le nord en suivant les
contreforts des grandes montagnes du Thibet, etait venue s'installer dans la region pauvre du nord du Chen-si, et avait 6tabli
son quartier general b Y6-nan, fin 1935. C'est ce que les communistes chinois appellent la marche hlroique : les soldats de 1'armee rouge avaient marchd un an, parcouru cinq mille kilombtres ; partis trois cent mille. etaient arrives trente mille. Un
recrutement rapide avait renfloud leurs effectifs, et ils s'etaient
repandus dans le nord de la .Chine, au nord du Kan-sou du
Chen-si et, au printemps 1937, occupaient, apres s'etre infiltr6s
a travers tout le Chan-si, face h 1'est, les montagnes qui courent
de Pekin au voisinage de Han-kow. C'etait un tour de force et
un &venement grave de consdquences.
Les Japonais realisaient aussit6t la menace que constituait
pour eux cette avance communiste. Ils Btaient en effet, en train
de grignoter la Chine du Nord pour leur propre compte. Apres
avoir conquis la Mandchourie et en avoir fail un 1< pays ind&
pendant ), ils 6taient maintenant occup6s a former le t!erritoire
independant du Hoa-pei, comprenant les provinces du Tch'a-Har,
du Chan-si, du Ho-pei, du Ho-nan et du Chan-tong ; ils avaient
dejA obtenu en leur faveur, du Gouvernement de Nan-kin, la
reconnaissance d'une position privilegide dans cette zone, et
voilt que les communistes venaient leur barrer la route et les
menacer. Ils reagirent 6nergiquement, demanderent h Nan-kin
I'autorisation de construire une ligne de chemin de fer stratgique de Teu-tchoo a Shi-kia-tchoang et d'etablir i cet endroit
un aerodrome. Nan-kin refusa. En juillet 1937, l'incident de
Lou-kou-kiao, amend par les Japonais pour les besoins de la
cause, mit le feu aux poudres : l'invasion japonaise commenca
aussitOt, et le 9 octobre la ville de Cheng-ting-fou, le centre de
la mission de M. Rolland, etait occupie. D6sormais les Japonais,
apres avoir occup4 la ligne de chemin de fer du Kin-Han jusqu'au
fleuve jaune, 6taient face aux communistes de la montagne.
La paroisse de M. Rolland se trouvait entre deux feux : de
plus, -le caractrre montagneux de la region s'y pretant, les communistes pour contrOler la province du Ho-pei, 6tablirent leur
quartier g6enral dans la sous-prefecture de Fou-p'ing : de 1I
ils organisaient des sorties contre les troupes japonaises qui gardaient la voie ferree. Les Japonais repondaient i ces escarmouches par des , expdditions punitives ,. Fou-p'ing fut ainsi pinsieurs fois visitd par eux, mais les communistes avertis i
l'avance, par leurs hommes au service des Japonais, avaient dcamp6 ; ils revenaient aussitOt I'ennemi parti. Bien entendu,
chaque intervention, tant d'un cdtd que d'un autre, entrainait
de gros ennuis pour la population : quiconque etait soupconnd
de donner des renseignements, 4tait pris comme otage, interroge,
battu et souvent fusilld. M. Holland, comme dtranger, etait encore plus suspect que les autres ; il lui fallut quitter ses cheres
montagnes et aller se rdfugier h Cheng-ting-fou. Mais IA, la si-
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tuation n'i6ait pas gaie. Le 9 octobre, le soir de leur entree en
ville, les Japonais avaient baillonnd tous les missionnaires europeýens, leur a\aient lie les mains derriere le dos, les avaient muis
dans un camion, portes pros de la tour d'une pagode, et les
avaient brCils : I'Ev6que, le Vicaire general, le superieur rbgulier et tous les chefs de la mission ; motif avoud plus tard :
dans une mission voisine, certains missionnaires avaient fail,
pendant plusieurs annies, de I'agitation anti-japonaise. Ces envahisseurs xoulaient faire un exemple. Quand I'affaire fut connue a Tokyo, une mission fut envoyde pour arranger les choses,
de rianitre A 6viter des complications internationales : sur
place, les officiers de la garnison reconnurent publiquement
leur tort, paybrent une indemnit., Oleverent un monument commemoratif a la porte de la cath6drale ; tout cela ne pouvait
empecher la chretientd d'Atre sous le coup de la terreur et
M. Roiland, habitu6 a ia tranquillitd de ses montagnes ne goOtait
guere I'atmosphere dlectrisde qui r6gnait au centre de la Mission.
Aussi, quand, une annee apres, M. AubO fut nommd supdrieur des
Lazaristes et vint demeurer a Cheng-ting-fou, il s'empressa
d'aller le remplacer A Yo-t'ong. il ne put y rester qu'un an, car,
Ta aussi les guerillas. peu a peu. s'inmzstlf.rent partout. Cette fois,
M1.Holland se fit citadin ; il se rendit a T'icn-lsin et IA aida
M. Molinari, comme vicaire, A la paroisse de Saint-Louis. iMais
la ville ne lui allait pas : au bout d'une annee il retourna a
Cheng-ting-fou, oi il attendit la fin de la guerre.
Le 15 aofit 1945, les Japonais signyrent leur reddition. Enfin. soupira M. Holland, je vais pouvoir regagner mon Fong-kiatchoang. Pour le moment ii in'tait pas question d'y retourner,
car les Rouges tenaient toute la contr6e, mais, pensait M. Rolland. les arnmies nationales vont venir et de nouveau, ce sera
la tranquillit6. En attendant, il dirigeait, au Chou-lin-tze, A cinq
kilonmbres de la ville de Cheng-ting-fou, iorphelinat des gargons; cet emploi n'ktait pas pour lui tres interessant, mais
c'etait une position d'attente.
Le samedi de Paques 1948, Chou-lin-tze 6tait arros6 de
bombes, les communistes prirent Cheng-ting-fou ; quelques
temps aprbs. les troupes nationalistes revinrent, mais elles ne
restArent qu'un mois. 1. Rolland en profita pour se rendre A
Shih-kia-tchoang ; c'est lA qu'un avion de secours, envoy6 par
les Amnricains. vint chercher les missionnaires qui d6slraient
se itettre A l'abri ; il arriva h Pekin et fut regu au grand s6minaire de Chala oit it resta tout 1'6td. Quand les vacances furent
termindes. au dd6ut de septembre, il s'en fut habiter dans le
pare de chasse de Siang-chan, pour garder la maison de campagne, appelde Kien-sin-tchai, qu'avait lou6e M. Cartier, pour les
vacances des s6niinaristes durant 1'6td et qu'habite le Prdsident
rouge, Maotzetung, A l'heure actuelle.
Octobre 1948, retour en France : Aumdnerie a Chdteaul'Evequc. 26 janvier 1955, mort & la maison de Daz. - Dans
le pare de chasse imp6rial, dans un paysage de paisibles fork~s,
Mt. Rolland coulait des jours tranquilles ; seulement il apparut
bien vite que ces jours de qui6tude 6taient compt6s. Les ambassades 6trangeres firent savoir h leurs ressortissants que la ligne
de chemin de fer Pdkin-Tien-tsin risquait d'etre coup6e d'un
jour i 1Iautre : tout indiquait que la Mandchourie 6tant liquidee, Tientsin et Pekin seraient assidg6es. Juste 6 ce moment-la,
•1. Boudet, missionnaire de Pkkin. et M. Aubd, son compagnon
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d apustolat a la Mission de Cheng-ting-lou, partaient pour 1'Europe. M. Holland demanda, des qu'il le sut, a se joindre h ces
partants; c'tlait en octobre 1948. Avec beaucoup de difficult6s
on arriva A retenir une place sur le bateau, A Tien-tsin ; de ce
port, ii gagna Shanghai ; 1., pas de bateau pour 1'Europe en
perspective, les missionnaires en partance durent prendre
I'avion ; en quatre jours, ils furent b Paris.
M. Rolland alla saluer les sienis, et en 1949 it fut place t
la Maison des Filles de la Charitd a Chdteau-l'Eveque comme aumOnier. La, il trouva, pour lui rappeler la Chine et la Mission
de Cheng-ting-fou, la Sceur Borderie, Scur Xavier en religion.
Pas d'autres contacts avec la Chine que les journaux, lesquels,
comme les messagers de Job, ne faisaient qu'annoneer de mau\aises nouvelles. ED I'annee 1949, toute la Chine 6tait conquise
par les communistes ; en ins.O, guerre de Coree : dichainement
de la pers6cution contre les missionraires, contre les oeuvres de
bienfaisance, fermeture des orphelinats, des h6pitaux, expulsion
des missionnaires, emprisonnement de tous ceux qui 6taient
renses avoir exercd une influence. Toutes ces nouvelles 6taient
bien de nature a assombrir ses jours de deracine. Quand j'arrixais en France. en septembre 1954, j'appris qu'il etait h l'infirmerie i Dax. Au debut de mars de la nime annte. il avait eu
une attaque d'apoplexie ; comme il etait de complexion robuste,
i! se defendit bien contre le mat, mais le 26 janvier 1955, son
ame etait rappelee vers le Seigneur.
Conclusion. - M1.Rolland a passe la plus belle partie de sa
vie dans les montagnes de Fong-kia-tchoang. Parmi les chr6tiens
qu'il avait baptises et guides vers le chemin du Ciel, beaucoup
de ces Ames simples sont maintenant au Paradis. Je suis sOr
que la-haut, il est bien content d'4tre au milieu de ses chrrtiens, et tous ensemble ils prient pour I'Eglise de Chine.
Hippolyte TICHIT.

M. LEOPOLD DWORSCHAK
28 septembre 1871-10 mars 1956)
, Quelques minutes apres gu'Albert et2t fait son entrde, it
devint impoli : Ici, dans cet ennuyeux pays je irouve trop peu
de sujets d'inspiration, trop pen de matiere d rdflexion ! II n'y
a pas de pays ennuyeux, il n'y a d'ennuyeux que ceux qui les
contemplent. - Traverse maintenant le pays et monte sur le
Buchberg... Puis je pris ma serviette et nous sortimes. ,
C'est en ces termes que le pokte du Weinviertel, Lois Schiferl. commence dans le journal autrichien c Furche-Krystall n
du 20 aott 1955, la description du bourg de Hadres, pays natal
de M. Dworschak. II indique au touriste des maisons oi sont
nes des acteurs et directeurs de theatre. Et il poursuit : (t En
outre, un prdlat vint au monde dans cette rue (Chanoine Franz
Feichtinger, de Vienne) et ld-bas, dans ces petites maisonnettes,
en bordure des champs, un missionnaire. II a exerc4 son acti.
,it plus d'un demi-siecle au college autrichien de Saint-Georges, d Istanbul, les dix dernires anndes en tant que directeur.
Tu aurais dfl te faire offrir par lui quelques dtes d'Orient I
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C'est, en effet, au n° 206, & Hadres, que se trouve lu petite
maison de la famille Dworschak. C'est ici que Ldopold vint au
monde. le 28 septembre 1871. Le bon Dieu envoya six enfants
& cette famille, dont un seul survecut ; les autres moururent
des leur bas age. Le petit Leopold contemplait son grand'pere,
Sdbastien Dworschak, avec une particulibre fiertd, non parce que
c'6tait un maitre tonnelier, mais bien plutot parce qu'il maniait
la contrebasse dans la fanfare du village... TrBs jeune, le petit
Leopold se sentit attir4 vers la vie ecclIsiastique. Des lors, aprbs
1'6eole primaire, il fut envoy6 au petit s6minaire, diocdsain de
Vienne, A Hollabrunn. Mais Dieu n'avait pas destine Lopold au
clergd s6cjlier. Une affection pulmonaire forca 1'rtudiant A revenir au pays pour y recouvrer la sant6. Lorsque son etat se
fut am6lior., le vicaire de Hadres attira son attention sur la
Congregation de la Mission. C'est ainsi que le jeune Leopold
partit un beau jour pour Vienne et vint solliciter son admission
chez les Lazaristes de la Kaiserstrasse. Le Visiteur de l'dpoque, M. Wilhelm Miingersdorf, lui accorda cette faveur, malgr6
certaines oppositions. Le 6 avril 1891, M. Leopold Dworschak
6tait admis au seminaire interne de Graz. Mais 1I ii eut une
rechute et dut de nouveau rentrer au foyer. Lorsqu'il se fut
retabli, le Visiteur le requt, malgr- quelques protestations de
ses conseillers. Toute sa vie, M. Dworschak garda une vive reconnaissance h M. Miingersdorf. Le 25 mars 1894, il put enfin
prononcer ses v(eux, et le 17 juillet 1898, des mains de Mgr
Schuster, dv.que de Graz. il recevait enfin l'ordination sacerdotale, et le lendemain, il cdlbrait A Graz, sa premiere messe.
A cette heure, le jeune Prdtre de la Mission n'aspirait pas
a une activit4 sacerdotale dans son pays, mais plutOt h la conversion des paiens de Chine. II se trouvait alors en correspondance avec diffdrents missionnaires autrichiens, qui se trouvaient dans le CUleste Empire. Ceux-ci se rdjouissaient h I'id6e
d'accueillir ce confrbre, mais presque tous se souciaient de sa
mauvaise sante qu'ils craignaient ne pas pouvoir supporter le
climat. M. Josef Wilfinger, le 4 septembre 1903, lui derit de
Ningpo : (<... Votre mauvais estomac est un obstacle qu'il serait
difficile de ne pas considdrer.En Chine tout est fait pour ruiner
le plus sain des estomacs, ii n'y a rien a faire pour amdliorer cet
etat de choses. < Indigeste » est le seul mot qui puisse s'appliquer non seulement aux aliments chinois en gqndral, mais aussi
& toutes les autres choses de Chine, pour indiquer le peu de
similitude existant entre l'Europe et la Chine. Dp6irir et mourir sera sous peu notre lot et une fin primaturde nous rapprochera bient6t de Dieu qui connait toutes nos souffrances et les
rdcompensera. ,, M. Friedrich Sageder lui mande dgalement :
a Je ne voulais pas vous effrayer par ma lettre, mais seulement
vous mettre en garde contre une ddmarche trop hAtive, pas asses
rdfldchie, et cela surtout d cause de votre sante ddficiente, qui
pourrait ne pas etre d la hauteur des sacrifices de la vie missionnaire. Quand vous aurez present6 la chose aux Supdrieurs,
laissez-leur en la d6cision pleine et entiere. , Tout autre est la
teneur d'une lettre de M. Franz Gattringer, qui se trouvait &
W'orishofer pour raison de santd. et voulait retourner en Chine :
a Ne vous consumes pas d'impatience, de ferveur ardente, de
transports d'humilitd et des flammes de charite missionnaire.
Dieu soit loue de ce que vous avez recu l'autorisation de vous
consacrer aux Missions de Chine. Je me rdjouis de tout. Ainsi,
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selon la volontd divine, nous partagerons les travaux missionnaires. Notre respectable Visiteur m'dcrit entre autres le 24 juin:
Notre tres honord Pere Gdneral m'a envoyd I'attestation medicale
concernant M. Dworschak et declarant qu'il est en bonne santd
et jouit fdune forte constitution. 1 n'y a done aucun empichement d ce que M. Dworschak parte en Chine avec vous. Je me
rejouis que vous ayez un compagnon de route. De toute fason,
nous ne pourrons pas partir avant le mois de mars 1902. , Tout
semblait done 6tre arrange. Mais Dieu ne l'entendait pas ainsi.
M. le Sup6rieur general, le Tres Honore Pere Antoine Fiat, faisait savoir h M. Dworschak, dans une lettre du 30 juillet 1903,
qu'A cause de sa santd, ii ne pouvait etre question de l'envoyer
en Chine. Ce fut une ambre d4ception pour le jeune pretre, plein
d'un juvdnile enthousiasme pour les missions. Un autrc coup
tres dur devait encore l'atteindre la meme annee. Ses parents
se trouverent ruines. IJs furent recus A la Maison de la Mis&
ricorde de Vienne, oi ils devaient mourir, au bout de quelques
ann6es.
Ce n'est pas en Autriche que ces p6nibles nouvelles atteignirent M. Dworschak. Peu de temps apres son ordination, it
avait 6td envoyd au College Saint-Georges, a Constantinople.
L'6glise Saint-Georges et les batiments attenants avaient dte ouverts en 1866 au culte pour les catholiques de langue allemande
d'Istanbul, pour lesquels c'etait une sorte de paroisse. Deux
Lazaristes autrichiens y exer.aient leur activit6 : M. Thiele et
M. Flandorfer. En 1871, fut ouverte une classe pour les filles ;
modeste debut qui devait 8tre le point de depart d'une cole
secondaire mixte, a laquelle etaient adjoints des cours commerciaux. Une maison de sant6 et un internal pour gargons furent ouverts par la suite. En 1911, le college obtint I'autorisation de delivrer des certificats de maturitd, valables 6galement
en Autriche. Le Gouvernement ture le reconnut officiellement en
1916. Les 61eves appartenaient aux nationalitds les plus diverses:
ressortissants de la Monarchie danubienne, Turcs. Grecs, Armniens, Juifs... Pendant la premiere guerre mondiale, lorsque les
dcoles des puissances de I'Entente cordiale durent fermer leurs
portes, le College Saint-Georges compta presque 1.000 dleves des
deux sexes. Aujourd'hui, ii en rassemble 600.
C'est done dans ce .ollege autrichien que le jeune pretre
Leopold Dworschak fut envoyd et y trouva du travail en masse.
Sa grande facilitd d'adaptation et ses talents permirent de l'utiliser dans les plus diverses branches de l'enseignement. II Rtait
4galement bien doud pour les langues et savait se debrouiller
en anglais, francais, italien et turc. Vingt-quatre heures de cours
au moins etaient son lot A l'dcole. En dehors de cela son zele
apostolique le poussait vers la colonie autrichienne. It enseignait de plus le cat6chisme I 1'ecole allemande, et cela dans des
conditions peu agreables, au temps mmme du national-socialisme.
II devint bient6t une personnalit6 connue d'Istanbul; les pauvres surtout, venaient a lui, et it les aidait de son mieux. Quand
ses devoirs professionnels ne le retenaient pas a la maison, il
etait toute la journde dehors. II allait qunter pour les oeuvres.
On le rdclamait aussi dans d'autres villes, a Sofia, k Izmir, et autres localitds. pour y preparer les Allemands A faire leurs PAques
ou leur assurer la predication des retraites.
En 1919, le College Saint-Georges, en tant qu'Institution autrichienne, fut fermd par les puissances Allides et les Lazaristes
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durent qitter Inst aibul. M. Dworschak fut done c reconduit a
Avec Jeux autres Lazaristes, ii precha une mission
en Autrichl
a Hadrcs, so:- p-.vs natal. Pendant I'annue scolaire 191-1920,
il fut aussi directeur du seminaire interne de Graz. De plus,
il assumait la charge de directeur du Vinzentinum, institution
pour garlons. Mais il redevint bientot missionnaire ambulant,
allant queter pour ses garcons, pendant cette pdriode si difficile
de l'aprbs-guerre.
Pourtant ses preoccupations pour i'oeuvre d'Istanbul ne lui
laissaient pas de repit. Bientot, il trouva moyen de revenir i
Istanbul. En 1923, on rouvrit le College Saint-Georges avec
vingt-trois eleves. II y eut difficultds sur difficultes. Les moyens
financiers nianquaient. les Lazaristes avaient Rtd dccimds par
la guerre, il fallait mendier pour obtenir des professeurs. A tout
cela s'ajoutaient des difficultds d'ordre religieux, car la jeune
Turquie ne tolere aucun signe religieux dans les 6coles, pas
iwnme 'liabit ecclesiastique. M. Dworschak part alors pour l'Allemagne, la Hollande et Paris, afin de denicher fonds et personnel. La direction de la Province se demande s'il ne va pas
falloir abandonner Saint-Georges. Dans un de ses carnets de
notes. M. Dworschak ecrit : <( 21 acril-7 mai 1953 : M. le Visiteur (Spiegl) est ici pour la visite canonique. Dieu merci, ii n'est
plus question de supprimer I'ecole. Sainte Therese de L'EnfantJhsus nous a aidds, elle aussi. A clle et d tous, un saint merci ! a
La notice suivante porte : a Nommd Supdrieur par ddcret du
25 seplcmbre 1933. Miserere mei. Deus ! n Puis, le 27 janvier
1937, nous lisons : , Releve des fonctions de directeur. Deo gratias ! a
Les anmees qui suivirent devaient lui apporter encore de
lihurdes croix. Le 6 aozt 194-i, Saint-Georges fut a nouveau fermd
et les Autrichiens mis en presence de deux solutions : ou retourner dans leur pays ou se rendre dans un camp d'internement.
Pretres et Soeurs choisirent le camp, et c'est ainsi que M. Dworschak echoua A Yoska, en pleine Anatolie. La vie dans de telles
conditions est partout difficile, elle s'aggravait alors en Orient.
Pour Noel 1945. les missionnaires purent enfin rentrer a Istanbul et reprendre l'organisation du College autrichien de SaintGeorges. Ce fut plus difficile encore qu'apres la premiere guerre.
Aujourd'hui (1956), il ne reste plus dans 'Institution que quatre
Pretres de la Mission : ils sont aides par les Filles de la Charitd
et des professeurs autrichiens, payes en partie par le Gouvernement d'Autriche. Ce dernier n'a pas manqu .de reconnaitre
officiellement les mcrites de M. Dworschak dans ces incessantes
luttes livr6es pour le maintien du Collbge Saint-Georges, d'oi
sa decoration et son titre de ,, Regierungsrat , (Conseiller du
Gouvernement).
Dans son existence, M. Dworschak a connu beaucoup de gens
de toutes conditions, grand monde et petites gens. Il n'y eut
jamais moyen de lui faire 6crire quelques souvenirs sur sa vie.
11 pretendait toujours que cela ne serait pas seulement poesie et
verite. mais aussi rdveries et inexactitudes.
Sa vie durant, il eut la nostalgie des voyages. Jusque dans
ses derniers jours il faisait des projets pour les vacances et se
munissait des autorisations necessaires. II partait en voyage
sans grands bagages. II ne se pr6occupait pas des horaires et du
logement. il se mettait en route et tout s'arrangeait par la suite.
Extremement modeste, ii se contentait de peu ; ddsint6ressd,
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il trouvait chez tous, dans les bureaux officiels 6u chez les particuliers 1'aide dont il avait besoin. 11 rencontra bien pourtant
quelques deboires au cours de ces ddplacements ; tant6t, pas de
billet pour le bateau, tantot manque du visa necessaire ; une
fois mnme, it perdit le portefeuilie qui contenait tout son avoir;
mais sa bonte etait si grande que 1'on venait h son aide, : pr&t
ou mtiie cadeau de l'argent necessaire. En cas de nucessitd, ii
passait la nuit au centre d'accueil d'une gare, danslune modeste
alcOve, et repartait le lendemain matin apres un « Vergelts
Gott , (Dieu vous le rende ! Dieu vous le pale !) en guise
d'adieu. car ses poches etaient deja vides. Nous possedons des
notes prises au cours de son voyage en Terre Sainte, voyage
qu'il entreprit au cours de l'et6 1932 ; elles nous permettent
d'avoir un apercu sur sa vie intbrieure et nous en disent long
sur son respect et sa vdndration a tout ce qui avait trait A Jdsus
et it Marie, de quelque facon que ce fat. Ces notes nous frappent
tout particuliirement : a Je pus prier d ceur-joie. , Le journal
se termine ainsi : c Maintenant commence un long calvaire. Je
le sens. Puisse-t-il me mener au ciel. 0 Marie. ma Mere, ne
m'abandonnez pas. , C'est I'annee suivante qu'il devait prendre
la lourde et difficile charge de Superieur et Directeur du College
Saint-Georges.
M. Dworschak n'dtait pas d'une nature combative, il dtait
trop bon pour cela, aussi la charge de supdrieur lui rdserva-telle nombre d'heures douloureuses. Dans son carnet intime, il
kcrit en 1935 : 4 Voici mes resolutions pour l'ann6e : 1° Otre
fiddle aux exercices spirituels ; 2* etre dur, quand ii est necessaire de I'etre. « A ce dernier point, M. Dworschak n'est jamais
parvenu.
En aoot 1951, NM.Dworschak dit adieu a Saint-Georges. II
avait atteint sa quatre-vingtiime annde et les Superieurs le laiss;rent libre de choisir la residence oii il ddsirait finir ses jours.
It se decida pour la Maison Centrale des Filles de la Charitd de
Salzbourg.
Mais. li encore, it ne voulait pas se laisser aller A un total
repos, meme bien oagnd. II entendait ne pas Otre a charge. Jusqu'en novembre 1955, i! confessait les Soeurs et leur adressait
des conferences. Maintenant que tous les soucis lui avaient 6t6
retires. sa nature gaie et enjoude, son humour, se donnaient
libre cours. Ses taquineries avec M. Millauer qui, lui aussi, est
originaire du Waldviertel, 6taient charmantes. Presqu'h chaque
conference, il y avait aussi matiere a rire pour les Soeurs. Une
fois il les avertit qu'il n'entendait rien de l'oreille gauche et
qu'elles devaient en cons6quence venir se confesser du c6td droit
du confessionnal ce qui n'etait pas toutefois une raison pour
crier de telle sorte qu'on les entendit A dix lieues a la ronde.
Unnr autre fois, alors qu'il remarquait au d6but de la conference
que quelques Sceurs avaient une forte envie de dormir, il lea
avertit : a Je vous en prie, ne vous endormez pas tout de suite,
j'ai encore quelque chose d vous communiquer. a Puis, de nouveau, au milieu de la conference : ( Cela, c'est pour les Serurs
qui ne dorment pas encore. , Un jour, sa confdrence n'en finissait
pas et les Soeurs commenQaient a s'impatienter, craignant d'arri\er trop tard dans leurs offices respectifs ; tout d'un coup la
cloche de la sacristie retentit, M. Dworschak fit alors ce qui est
prescrit dans le Directoire des Missions : ii retira sa barrette,
dit une phrase de conclusion et commenga aussitot les prieres
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de la fin. II revint un peu confus h la sacristie, mais ne fit aucune
allusion A l'incident.
Venons-en maintenant A ses derniers jours parmi nous :
le i" novembre 1955, it se plaignait d'une soif intense. Le jour
suivant, le docteur constatait une tres forte proportion de sucre
dans les urines. 11 fallut le mettre k l'hopital ; ii s'y trouva fort
malleureux. Lorsqu'il put rentrer A la maison. apres trois semaines de traitement, ii se sentit revivre. Pour NoBl, il put recommencer a cdlebrer la messe. assis toutefois, suivant une permission apostolique, mais se levant au moins pour le Canon. Le
mois de janvier Ctant particulirement beau et ensoleilld, il
recommenva h se promener un peu dans le jardin. Fin f6vrier,
le sucre monte de nouveau ; le docteur voulait Y'envoyer en traitement . l'h6pital, mais M. Dworschak pensa que ce serait sa
fin. II ne voulut pas quitter la maison. Il se sentait toujours plus
faible. II avait deja recu l'extreme-onction en janvier, mais a
ce moment-lU il n'avait pas encore perdu tout espoir. Maintenant. quinze jours avant sa mort, il se couchait le matin tout
habilld sur son lit; c'6tait le signe de l'effondrement interieur,
le d6sir de vivre avait disparu. Le 8 mars, deux jours avant sa
mort, it cdlebra encore la messe. Le jour suivant, il commenca
mais. ne se sentant pas bien, il ne put terminer. La sainte messe
resta toujours sa consolation. Le soir de ce meme jour, il sombra
lentement dans le coma. Le matin du 10 mars, il reput encore
une fois l'extreme-onction : A 17 heures, on recita les prikres
des mourants ; a 19 heures, M. Suchomel. directeur des Sceurs,
rentrant de voyage, le trouvait encore vivant, mais sans connaissance. A 19 h. 25, M. Dworschak rendait son dernier soupir...
La bonne Mere du Ciel est venue chercher son fidele et dvxouO
serviteur un samedi ; ii 6tait dans sa quatre-vingt-cinquieme
ann6e et comptait soixante-cinq ans de vocation et cinquantehuit de sacerdoce.
Le lundi 12 mars, il fut conduit 4 sa derniere demeure, en
terre salzbourgeoise, comme il l'avait ddsird. M. Suchomel prononca une breve allocution et les Saeurs, qui s'etaient rdunies
nombreuses, pour un dernier hommage, chanterent au ccbon
grand-p&re ), que toutes aimaient, un dernier cantique. Seigneur,
que ta lumiere 6ternelle 1'6claire deji ; accueille-le dans ton
celeste royaume I

M. JOSEPH ACHILLES
(7 avril 1876-5 mars 1956)
Dans notre Province d'Allemagne, M. Joseph Achilles, I'un
des plus meritants de nos pr6tres anciens, reste une belle figure
de missiornaire.
Ce cher confrere vit le jour dans la cedlbre cite d'Aix-laChapelle, en Rhdnanie, le 7 avril 1876. Ce fut done une vie de
presque. quatre-vingts ans qui prit fin, lorsque le Bon Dieu le
rappela A lui le 5 mars 1956, & I'hapital de Cologne-Nippes.
Descendant d'une vieille et bonne famille aixoise de chapeliers,
il poursuivit ses etudes secondaires, en partie dans sa ville natale, partie dans notre ancien College (Colegium Marianum),
de Theux, en Belgique. Encore enfant, il 6tait admis h la mat-
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trise de l'illustre cathedrale d'Aix-la-Chapelle. Toute sa vie, il
joult d'ue cxCClcte vaix, cc qui lui facilitait singulirement.
la predication dans les vastes 6glises, of I'amenait son ministere. Si M. Achilles fit toujours preuve de bon gott et de jugement shr dans le domaine des arts, il le devait d'abord a certains dons de nature, heureux heritage de famille, mais aussi
au fait que les jeunes chanteurs de la cathddrale avaient eu
acces au tresor du < Miinster t. II semble qu'il lui en coita
beaucoup et de quitter sa ville natale, si belle, si riche a divers
points de vue, et de 1'6changer contre le College de Theux, oi
I'appelait le divin Maitre, en cette vocation missionnaire. C'est &
Theux qu'il entra definitivement dans la famille de saint Vincent, le 4 mai 1894 ; 1a aussi, il prononca les saints veux, deux
ans plus tard, et fut ordonnd pretre par Mgr Riitten, dveque de
Liege, le 22 fdvrier 1902.
DWs avant son ordination le jeune Achilles etait surveillant
des collegiens & Theux ; car, outre le Sdminaire interne et les
6tudes, il y avait a Theux, un College avec internat, of nombre de jeunes Allemands poursuivaient leurs etudes secondaires.
M. Achilles rdussit si bien que ses superieurs le nommerent
professeur. Hdlas ! cet office devait miner sa santd. Aussi, en
1907, apr6s cinq ans de professorat, il dut rdsigner ses fonotions.
II se peut que les supdrieurs aient hesitd longtemps avant
d'exaucer M. Achilles et lui permettre de se ddvouer dans le
lourd travail des missions. N'est-il pas probable que cette charge,
A leurs yeux, allait amener des fatigues 6puisantes ? Mais ils
furent agrdablement surpris de voir la sante du jeune missionnaire s'affermir bientit. Ils eurent la joie de constater que
le nouveau genre d'occupations repondait tout h fait A ses inclinations et aptitudes. Dans cet office, pendant pres de cinquante
ans, notre cher et d6voud confrere put ddployer une dtonnante
activit6 missionnaire et un zele inlassable, en vrai fils de saint
Vincent. II prdcha, avec succs, des missions dans villes et villages, et depensa sans compter les forces de son esprit et 'amour
de son cceur d'ap6tre. Son champ d'action s'6tendit d'Aix-la-Chapelle a Berlin, de Hambourg ? Munich et jusqu'A Vienne. Mais
i! travailla surtout en Rh6nanie et en Westphalie. La, que de
pr6dications, octaves et triduums, n'a-t-il pas donn6s ! Que de
retraites prdch6es, surtout aux Filles de la Charitd, ou A d'autres religieuses en Allemagne, qui, ayant choisi saint Vincent
comme leur patron c6leste et protecteur, aiment k se dire
t Vinzentinerinnen ,. Et pourtant, elles ne connaissent guere ni
sa vie, ni sa doctrine spirituelle ! Surtout dans les Congr6gations diocdsaines des Scurs de la Charit6 de Paderborn et
d'Untermarchtal dans le Wurtemberg, M. Achilles aima donner
des retraites et faire connaltre saint Vincent. Dans ce domaine,
ii manifesta toute sa mesure.
Cependant, la premiere Guerre mondiale le contraignit &
quitter ce champ d'action. II se ddvoua alors aupres des fideles
de langue allemande & Anvers et Malines, et plus tard, - dans
l'apris-guerre - a Cologne.
A c6td de ces travaux absorbants de missionnaire missionnant, M. Achilles exerca normalement quelque fonction dans
nos maisons. C'est ainsi qu'on lui confia plusieurs fois l'office
d'6conome. Placd h Lippstadt en 1923, il devint sup6rieur de
cette maison, tout d'abord de 1929 A 1938, puis de 1947 a sa
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mort. II exerea aussi l'office d'assistant. Vu son zble et sa

grande exp6rience dans nos oeuvres, on ne manqua pas de faire
appel a son devouement pour les responsabilitds du Conseil
provincial dont par deux fois, il fit partie. Longtemps premier
consulteur, il devint le bras droit du Visiteur et le remplaca,
quand celui-ci, lors de visites canoniques en AmdriquI Centrale,
prolongeait in6vitablement sa longue absence. Avec prodence
et sagesse, mettant a profit sa longue expdrience, notre cher
confrere s'acquittait de ces fonctions, parfois si d6licates, rendant ainsi de grands services & la Congrdgation et B notre Province.
En 1952, M. Achilles eut la grande joie de cdl6brer son
jubild sacerdotal, et en 1954, sa soixantaine de vocation. Bien
str, en vrai fils de saint Vincent, qui mene une vie de chartreux A !a maison, M. Achilles aurait bien voulu etre oublie.
en cette occasion. Mais. il laissa faire, en esprit de simplicit6
et de charitd, pour etre agrdable A ses confreres, et & ses nombreux amis, soit dans le clergd, soit parmi les laiques.
Parmi cette suite de labeurs et de joies, la vieillesse approchait. Les deux dernibres anndes de vie de notre bon confrere
furent marquees par la souffrance, qui devait donner une particaliere beautd a ses vertus sacerdotales et apostoliques. Pour
lui, ouvrier si actif, ce fut un notable sacrifice, quand vint le
moment oh il ne put donner de missions ; a partir de 1950,
il dut se contenter de modestes travaux que lui permettaient
vieillesse et sant6 6branlde. Vint bientot le jour oh il commenna a souffrir d'un mal singulier : les extrdmitds des doigts
se cariaient, pour ainsi dire, et lui causaient de terribles souffrances, jour et nuit. Les m6decins rdussirent pourtant h conjurer ce mal. Mais, & I'automne 1955, une maladie des reins
s'annonga et mit fin a ses jours, au bout de quelques mois,
ialgrd les efforts des spdcialistes les plus capables. M. Achilles
prit son dernier mal en patience en vrai pretre et missionnaire,
attendant la mort, qu'il voyait accourir A grands pas. Pour
dgayer ses confreres, il aimait a rdp6ter au cours de son ultime
maladie : Je voudrais bien avoir quatre-vingts ans le jour de
ma mort. Ce serait dr6le de mourir auparavant.On dirait alors :
II est mort a soixante-dix-neuf ans. Soixante-dix-neuf ans ?
Pourquoi pas quatre-vingts ?... M. Achilles r6pdtait cela d'une
fagon si plaisante qu'on souriait a l'entendre parler de la sorte.
II n'est pas inutile de noter ici trois points par lesquels
notre cher confrere s'est encore distingue toute sa vie : esprit
droit, pidt6 6clairde et virile, grand amour de la pauvretd. Une
de ces prdoccupations, quand il fut sup6rieur, fOt que sos confreres pratiquassent fiddlement la pauvretd. II est vrai que d'aucuns le taxerent d'avarice. S'il a peut-Atre parfois excedd en ce
point, il faut tenir compte de son excellente intention et de ses
profondes convictions en ce domaine. Mais jamais il n'ett voulu
d6passer la juste mesure et causer de la peine h qui que ce soil
.Pour sa part, il avait C coeur de se montrer fidBle a la stricte
observance de son vaeu de pauvretd.
Signalons enfin un notable service que M. Achilles a rendu
A la maison de LippstadL. A 1'epoque de la fondation du c Vinzenzkolleg ,, le clerg6 do cette ville ne fut pas charm6 par l'arriv6e de nos premiers confreres. Cette attitude plut6t hostile se
basait notamment sur la crainte que les missionnaires allaient
s'immiscer indument dans les affaires de la Ville. C'Btait !1,
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situation peu commode, vu surtout le caractere ferme et inflexible des Westphaliens, bien connu en Allemagne. Heureusement, ies confreres de la premiere heure montrerent un reel
doigt6; ils dissiperent d6s lors cette crainte. M. Achilles fut du
nombre de ces bons ouvriers. Et ce n'est pas un de ses moindres
m6rites d'avoir contribu6 efficacement dans une sereine patience, a s'efforcer, en bon missionnaire, de ne pas d6passer les
justes limites et A amdliorer et A rendre normales les relations
entre le clerge seculier et notre maison de Lippestadt. Ah I quel
bon missionnaire I
Cologne, le 25 mai 1956.
Jean-Baptiste MEYER, C.M.
EPHESE - PANAYA
(Cf. Annales, t. 116, pp. 291-298 ; t. 117, pp. 445-450 : t. 118,
pp. 241-245 ; t. 119, pp. 137-145 ; pp. 375-380 ; pp. 608-620.)
I. - Comment MM. Poulin et Jung furent amends d lire
i La Vie de la Vierge ,, d'apres Catherine Emmerich
(8 septembre 1774-9 fdvrier 1824)
Au cours de l'annde 1891, la Sceur de Grancey faisait done
lire a sa Communautd la Vie de la Vierge (parue en allemand
en 1852, et aussit6t traduite en franvais).
En lisant le chapitre sur le sdjour de Marie & Ephese, elle
fut tellement frappde des nombreux details concernant le site
et la Maison qu'elle se dit a elle-meme : i Apres tout, Ephbse
n'est pas si loin (1), ii vaudrait bien la peine d'y aller voir It
Elle en parla d'abord a M. Jung qui, h cette dpoque, assurait
la messe quotidienne aux Soeurs de l'H6pital. Mais c'dtait
I'homme du monde le moins fait pour 6ecouter , de pareilles
histoires n.
Presque en mmme temps, M. Poulin fut amend de la maniere
la plus 6trange A faire connaissance avec Catherine Emmerich.
II avait emportd de ia bibliotheque dans sa chambre tout un
lot de livres de spiritualit4 pour en choisir un destine aux
Sceurs. C'est ainsi que la Douloureuse Passion lui passa entre
les mains (parue en 1833, et traduite en franoais en 1835).
M. Poulin, solide Bourguignon (2), dtait un homme de foi
intr6pide, de pited profonde, mais tres peu enclin A la mystique, surtout visionnaire. Son premier geste fut, de d6pit, de
lancer le livre sur le plancher oii it resta longtemps. Enfin. la
r6flexion l'emporta sur le d6pit : c Est-il raisonnable, pensa-t-il,
de traiter ainsi un livre que je n'ai m~me pas entr'ouvert ?
II I'ouvrit done et quel ne fut pas son dtonnement. Ecoutonsle : a Rien que de tres pieux, rien que de trds conforme au bon
sens. Avec cela, une suavite de ton, une onction de paroles et de
phrases qui vous envahissait doucement, qui vous allait jusqu'au
CCeur. a
(1) A cette 6poque Izmir 4tait ddjk reli6e h Eph.se par une ligne
de chemin de fer de 77 kilomBtres.
(2) Notices sur M. Eugene Poulin (4 juillet 1843-7 mars 1928)
parues dans Annales par Joseph Euzet (t. 94, pp. 120-125), par Henri
Bornot (t. 100, pp. 68-72) ; Journal de M. Poulin (t. 84, pp. 181-213 ;
790-827).
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Apres la Douloureuse Passion il prit en main la Vie de la
Sainte Vierge. Et, quand il arriva aux dernieres ann6es et a la
mort, quelle ne fut pas sa surprise de la voir mourir k EphBse,
lui qui I'avait toujours crue morte a JBrusalem.
La nimnie conversion s'op6ra quelque temps apres chez
M. Jung, A qui la Soeur de Grancey avait fini par envoyer son
exemplaire avec priere instante d'en prendre connaissance. II
1'ouvrit et le lut d'une seule traite. tout entier. Savant hdbraisant (3) et trcs au courant des coutumes judaiques, ce qui le
frappait surtout, c'ktait la justesse des details qu'il etait a meme
de controler.
Naturellement cette conversion exerqa une grande influence
sur tous les confreres, presque tous demeures hostiles jusqu'alors.
C'est ainsi que fut ddcidee, d'un commun accord. I'expddition du mois d'aoqt 1891, qui amena la decouverte.
II. - Description par M. Poulin de Panaya en 1891.
Cette description est d'autant plus ini6ressante que, depuis
lors, deux occupations militaires (1914 et 1922) ont 6Bt dsastreuses pour le paysage.
, Elle (la Maison de la Vierge) itait encadrde de huit platanes magnifiques : deux sur le c6ed nord et deux sur Le c6t6
sud, relies entre cux par une vigne saucaye siculaire qui, apres
avoir grimpe aux basses branches des platanes nord, s'dlancait
comme un boa gigantesque par-dessus les quatre murs jusqu'aux
platanes sud et enlacait de ses lianes noueuses leur puissante ranure. Un cinquieme platane devant la facade ouest entre la
porte et I'angle de gauche, les trois autres, un peu de c6t6, sur
une espkce de plate-forme. Au-deld de ces platanes, i quelques
mitres vers le ravin, un svelte peuplier se ddtachait du massif
des platanes et lanfait comme une fine fldche, vers le ciel, sa
cime dldgante et ligere.
,< Belle et vendrable, elle apparaissait, I'antique chapelle,
avec je ne sais quoi de discret, de mystdrieux, au pied de ces
grands rochers, de cette montagne ;la Bulbul-Dagh) qui l'abrite
et la domine, sous ces platanes qui semblaient la couver jalousement de leur ombre protectrice et dont chaque trone lui faisait
comme un solide rempart, avee ce 1ger (sic) peuplier, enfin,
qui monte bien haut et semble regarder au loin comme pour
signaler d distance les approches de l'ennemi ou encore, tel un
nmt de pavillon, destind d servir de ralliement, crier au pdlerin : Venez ! C'est ici ! a (Hist. manuscr., t. I, p. 30.)
(3) Le mot n'est pas trop fort. M. Jung, entr6 a la Maison-Mere en
1873. A I'age de 27 ans, fut ordonn6 pretre A Paris (Maison-Mere), le
22 mai 1875, par Mgr Foulon, 6vique de Nancy. Durant ces deux
annees, il avait inspire le goOt de I'hebreu a bon nombre d'6tudiants
(dont M. Lobry). C'est alors que fut lithographide une grammaire h6Iraique en latin qui porte en tete une d6dicace en beaux distiques au
Pere Bord qui, naturellement, devait encourager cette initiative.
Sacrarum cultrix Musarum, electa caterva
Quotidie gaudet stirpibus aucta novis,
Munera, magne Parens, tua nos haec esse fatemur
Quosque tuum exemplum protrahit atque favor.
Sit graft cordis pignus, jugisque laboris
Quem tibi sacramus, testis hic ipse liber.
Hoc forsan judex contemptum negligat asper
Hoc oculis Patris respicietur opus.
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II ne faudrait pas croire que la contemplation de M. Poulin
s'arretait aux lignes du paysage.
Voici done ce : :'il ecrivait en conclusion de sa petite brochure : Ni Sion ! Ni Gethsimani ! (4) : a Je n'ai qu'un regret, un
tres grand regret en terminant ce travail : celui de ne pouvoir
rien dire encore de ce que j'appellerai la vie interieure de Panaghia, seduisante pour les ceurs, convaincante pour les esprits,
captivante pour les imes. ,
Helas ! le moment de dire ce qu'il avait eu dans le cceur,
depuis tant d'ann6es, n'est jamais venu et il a emport6 dans la
tombe le secret de ses pieuses mdditations.
III. - Mdditation de M. Jung & Panaya
La vraie mission de M. Jung a Panaya, apres l'honneur de
la dkcouverte, fut d'etre le chef des ouvriers qui travaillrent
sous son intelligente direction. Tracd des sentiers dans la montagne, terrassements, transport des materiaux, etc..., fouilles et
recherches sur le terrain, tout cela reposait sur lui. M. Poulin
se contentait de manifester parfois un d6sir ou m6me une voiontC, lorsque par exemple il s'agit des fouilles dans la chapelle, dont le r6sultat fut la mise au jour de cendres myst6rieuses.
M. Jung ne se desintCressait pas des recherches historiques,
mais il se contentait d'enregistrer dans sa memoire les rdsultats obtenus par M. Poulin, de sorte que leurs travaux, tres differents, contribuaient au meme but.
Certaines choses pouvaient choquer en lui : son costume de
planteur (le port de la soutane n'etait guere compatible avec
certains genres de travaux), ses allures cavalieres, son langage
parfois un peu gros d'ancien militaire. II a pu meme scandaliser quelques-uns (qu'on se rappelle l'histoire de la pipe, expioitee par le PWre Barnab6 (5), et ainsi faire quelque tort a la
cause sainte que, cependant, il aimait de tout son cceur.
ceB1Comme il se plaisait avec une simplicit6 d'enfant,
brer i Panaya, .la fete de 1'Assomption I Decoration champetre,
illumination avec des guirlandes de lanternes v6nitiennes, etc.,
rien n'etait n6glig6. II se mettait avec une visible complaisance
au niveau des plus simples pour honorer avec eux la vraie
maitresse de ce domaine.
Voici done sa meditation du 26 aoOt 1899, 8 heures du soir :
c Je suis scul avec les humbles et simples habitants de Panaghia Capouli. Les rossignols viennent de chanter par strophes
leur pridre du soir, se rdpondant d'une montagne d I'autre. Les
cris-cris psalmodient en chweur. Le vent souffle. On entend dans
le lointain, la mer moucementee. Le ciel est brillant d'6toiles.
Je me rappelle les paroles de l'Ecriture : Stellae dixerunt : adsumus (6). C'est un concert de la nature, concert immense, incomparable, oi des millions de voix viennent s'harmoniserpour
chanter la gloire de Dieu, concert auquel les fauves de la montagne (7) viennent mdler leur voix. Par moments, un silence
(4)On salt que les partisans de Jerusalem ne s'aocordent pas sur
l'emplacement du tombeau : les uns sont pour Sion, lee autres pour
Gethslmani.
(5) A propos d'une lueur mystdrieuse qu'on avait cru voir suw la
colline le P. Barnabe trouva cette explication : c'6tait la pipe de
M. Jung...
(6) Les etoiles ont dit (a l'appel de Dieu) : Nous void I
;7) Surtout les loups et les ohacals.
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absolu me fait penser d cette parole de nos Saints Livres : Tibi
silentium laus ! (8). Comment ne pas ouir cette admirable symphonie, comment ne pas y prendre part ou plut6t, puisque tel
est le r6le de l'homme en ce monde, comment ne pas en dtre le
coryphFe pour diriger vers Dieu ce concert des (euvres divines.
Mon dmie est pendtrde de cette autre parole de l'Ecriture :
(Euvres de mon Dieu, benissez toutes le Seigneur ! louez-le et
le surexalte: dans tous les siecles. Anges et vous, cieux, soleils
et astres de la nuit, pluie et rosde, souffle des tempetes et calmes des jours sereins, terre, montagnes, collines, eaux de l'Ocdan,
fontaines limpides, grands arbres, humble verdure des prairies,
chaleur et froidure, lumidre et tbnmbres, poissons qui peuplez
la mer, oiseaux qui chantez dans les espaces celestes, bdnissez
tous le Seigneur, et le surexaltez dans tous les siecles. C'est vaos,
Esprit de vie, qui remplissez l'univers de cette divine harmonic
et donnez d toutes les cr6atures, mdme inanim6es, la puissance
de la parole, afin de chanter les divins cantiques... Et Vous, 6
Mere toute sainte, 6 Mere de mon Dieu qui avez entendu en ces
lieux ces harmonies de la nature et les avez dirigdes vers votre
divin Fils, benissez ces ouvriers, ces pauvres qui ont travaiUe
sans le savoir a la recherche de votre tombeau, bdnissez les pauvres gardiens (9) de ce lieu, de votre sanctuaire chMri, benissez
enfin le pauvre prdtre qui, en vertu d'une ddldgation qui l'honore autant qu'elle le confond, travaille, quoique indigne, & la
recherche de I'endroit d'oft votre Corps, comme le dit Benott XIV, aprbs un sdjour momentan6 (dans le tombeau) s'envola au ciel. Que d'autres cherchent des roches, pour moi je n'en
cherche qu'une, ceUe que les Ap6tres ont taillde de leurs mains,
pour vous y prdparer un tombeau. Que d'autres cherchent des
fleurs, pour moi, je voudrais voir, entourde de lys, votre dernitre demeure. Vous avez grave sur les pierres de la montagne
les souffrances de votre divin Fils. gravez sur la matiore plus
dure de mon caeur en caracteres ineffaqables et dternels le souvenir de I'amour que vous a porte Jesus et que vous nous avez
porte. 0 Panaghia, 6 Toute Sainte, je vous dis : au revoir !
peut-etre adieu ! & Dieu. Car, qui sait si nous serons I'annde
prochaine ? Deux ouvriers de Panaghia, l'abbd Gouyet et Pdldcas (10) sont morts cette annie. Seigneur, avez leur ine en
paix ! Pour moi, 6 ma Mere, laissez-moi vous dire avant de partir, comme priere du soir: Vitam praesta puram, iter para tutum ut videntes Jesum, semper collaetemur. ,
Ce qu'il y a de plus touchant dans cette m6ditation derite
d'un seul jet, sans aucune rature, c'est le tres vif sentiment de
sympathie pour les humbles et les pauvres. Et, combien dmouvant ce souvenir donn6 aux morts r6cents et cette pensde d'une
mort prochaine, surtout quand on saura qu'h la date oiu ii ecrivait, M. Jung n'avait que cinquante-trois ans. Ne, le 25 ddcembre
1846, il dtait dans la force de 1'age et restait taill6 d'ailleurs
pour vivre cent ans et plus. 11 est mort & Paris, le 3 janvier
1929 trente ans aprbs. (Voir Annales, 1. 94, pp. 316-321.)
Joseph Euzrr.
(8) Le silence vous est une louange.
(9) I1 e'agit de toute la famille du gardien, qui etait nombreuse.
(10) On connalt l'abbd Gouyet, premier d6couvreur en 1880. P6lcas etait un ancien chef de gare a Ayassolouk (Seldjouk) qui avait
pris part a 1'expedition de la decouverte, en aoat 1891.
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MEDAILLE MIRACULEUSE ET LA PROCLAMATION
DU DOGME DE L'IMMACCLEE-CONCEPTION

La cerdmonie solennelle de Saint-Pierre de Rome du 8 deccmbre 1854 (proclamation du dogme de l'Immaculde Conception par le Pape Pie IX) fut longuement prepar6e. De multiples etudes mariologiques, publi6es notamment A l'occasion du
ccntenaire de cet evenement memorable, ont scrut6 et analyse
que1ques-uns des antecedents de cette definition pontificale.
Dans 1'ensemble de ces travaux historiques et thdologiques, les
Ephemerides theologicae lovanienses de 1955, pp. 3-120, oat
apport6 leur contribution de poids, a Rome mAme, lors des seances de l'Academia Mariana internationalis. D'apres ces articles
lovanistes, relevons ici seulement deux points qui, dans la proclamation de ce dogme marial, attestent la modeste part prise
par les 4venements de la Medaille miraculeuse de 1830.
A. - Devotion d a Mddaille miraculeuse
du cardinal Lambruschini
Arrive a Paris comme Nonce, le 8 fdvrier 1827, Lambruschini y resta jusqu'i la chute de Charles X, en juillet 1830, done
au jour de la Translation des reliques de saint Vincent (25 avril
1830), et dans l'annde des ,tmanifestations n de la Medaille.
Luigi Lambruschini, nd & Sestri Levante, le 16 mai 1776, et
admis chez les Barnabites. fut cr6 cardinal, des le 3 septembre 1831. et nomm6 secretaire d'Etat du pape Gregoire XVI,
de 1836 A 1846. Jusqu'A sa mort, le 12 mai 1854, quelques mois
avant le Dogme marial, i!conserva toujours une nette conflance
en la vertu de la Mddaille miraculeuse (Eph. Th. Lev., p. 34). En
1842 d6ja, il r6digeait et publiait une Dissertazione polemica
sull'Immaculato concepimento di Maria. On en connalt une quinzaine d'dditions (Cf. Giuseppe Boffito : Scrittori barnabiti,t. II,
pp. 312-336). Des 1843, de cette publication, oi. trouve deux presentations et traductions frangaises. h Besancon et A Paris.
Dans cette Dissertation, qui defend l'Immaculde. le cardinal
Iambruschini arrive, en fin de son travail, a presenter comme
ultime argument historique, la MSdaille miraculeuse de 1830
et les innombrables prodiges deja par elle op6ers (1).
(1) Voici le texte italien, tel que le pub!ie. en 1849. la revue napolitaine : La Scienza e la Fede, t. XVIII, pp. 258-281 ; 337-358.
...E -he altro prova se non la verit4 della medesima (conception
bimacilde Ifa
prodigiosa visione e rapidissima propagazione della nota
mirnaolosa medaglia coll' impronta di Maria concepita senza peccato,
ri•erfta in Parigi I'anno 1830 ad una semplice verginella, ia quale per
imilth celalo volle il suo nome, medaglia che i pii fedeli tengono su
di fore quasi fonte perenne di spirituali e temporali beneficii che da
,rer tutto ottengono per l'intercession della Madre di Dio sotto questo
titflo a Lei si care venerata, riverita ed invocata ? E la conversione
Ftrepitosa accaduta sotto de' nostri occhl, sul el principio del corrente
anno 1842 dell' Israelita Ratisbonne, it quale per aver ceduto alle inressanti preghiere di un suo amico, che lo indusse ad indossare la
r:iracnlose medglia, colpito pubblicamente nella chiesa di Sant-Andrea
de(le Fratte da un' improvisa apparizion di Maria, che gli rischiaro la
mrnte, e di fiern nemico persino del nome cristiano qual era, divenne
Iifo un ferventissimo cattolico, non prova forse la certezza a un
tempo e l'utilith di questa preziosa divozione ? Iddio non impiega I
prodigi che per autenticare la verita, ed io penso che ne abbia operati
finti e di cosi straordinario in favore della rinomata Medaglia, affine
di rendere dell'opinion nostra sempre pit) autorerole ed ntiversale la
'riedenza. (Op. cit.. p. 357.)

-

180 -

Cette cerite (de l'lmmaculde Conception) n'est-elle pas encore prouvee par la vision prodigieuse qui a fait frapper et r&pandre si rapidement la Mddaille portant I'empreinte de Marie
conque sans pechd, et si connue sous le nom de Mddaille miraculeuse ? RWvlee d Paris en 1830 i une simple fille qui a voulu,
par humilitd, cacher son nom, les pieux fiddles la portent comme
une source inepuisable de biens spirituels et temporels, obtenu
en tous lieux par l'intercession de la Mere de Dieu, vindrce,
rdrerde et invoquie sous ce titre qui lui est si cher.
Que dirons-nous enfin de la cdlebre conversion oper6e sous
nos ycux, au commencement de la presente annie 1842, en la
personne de l'i.sra6lite Ratisbonne ? Cedant aux instantes pri&rr's d'un ami, il se determina Ai garder sur lui la Medaille miraculcuse et fut frappe publiquement, dans l'dglise de SaintAndre delle Fratte, d'une apparition subite de Marie, qui lui
celaira l'esprit, et, d'ennemi declare du nom chrdtien qu'il etait
auparavant,le rendit fervent catholique. Or, cette conversion ne
prouve-t-elle pas en meme temps la certitude de cette pieuse
divotion et son utililt ? Dans les desseins de Dieu, les prodiges
ne sont que le sceau de la rv&it, et j'ai la conviction qu'il n'a
oper6 tant de choses extraordinaires par I'entremise de la MNdaille miraculeuse, que pour 'gndraliser et autoriser de plus
en plus encore la croyance de notre opinion... »
(Edition Besanpon, 1843, p. 127.)
Et le Cardinal lermine son opuscule par le souhait de voir,
a\ant la fin de ses jours, la proclamation de ce dogme de 1'Imrnaculee Conception. Douze ans plus tard, ce voeu fut exauce ;
niais depuis plus de six mois, Lambruschini n'etait plus de ce
nonde.
B. - La Midailie miraculeuse
et le cardinal Sterckx, archeveque de Malines
Comme nombre de ses collgues, convoqud pour la proclamation du Dogme marial, le cardinal Engelbert Sterckx (2 novembre 1792-4 dkcembre 1867), partit de Belgique, le lundi 16
octobre 1854, en compagnie de Mgr Deheselle, dveque de Namur.
Par petites 6tapes, les deux 6veques traversent Ja France et
parviennent h Rome le 25 octobre. et logent au College beige.
IA, durant les six semaines qui precedent la cre6monie grandiose du 8 d6cembre, eurent lieu plusieurs rdunions de cardir.aux et d'6vques. Entre autres points, on s'y occupe d'un minutieux examen des expressions de la future Bulle pontificale :
Ineffabilis Deus.
Dans sa ddvotion mariale et dans sa preoccupation pastorale. le cardinal de Malines fit ex6cuter & Rome m6me une esquisse pour un tableau qui devait representer et traduire iconographiquement l'Immaculee Conception. Dans ce but, il
s'adresse au peintre bavarois Alexandre-Max Steitz, qui, n6 a
Munich en 1811, s'etait 6tabli i Rome, oil il mourut en 1888.
De plus, des ce mois de novembre 1854, le m6me cardinal
Sterckx fit imprimer, A Rome 6galement. une brLve dissertation
sur le thime pictural de 1'Immacu!de : De modo pingendi SS. Dei
genitricem Mariam sine labe originali conceptam brevis disquisitio, in-12, 13 p. De cette etude, M. Roger Aubert donne a nouveau le texte, op. cit., pp. 94-99, mais etabli cette fois d'apres la
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minute autographe du cardinal, tres travaillee (2) et copieusement raturde, telle que la conservent les archives diocesaines
de Malines. Les variantes avec le texte imprim6 par le cardiinal, sont assez nombreuses, mais menues.
Rentrd en Belgique sur la fin de 1854, le cardinal autorise
volontiers l'imprimeur malinois Van Velsen a reproduire son
travail ronmain en une brochure (double edition, frangaise et
flamande), intitulde : Courte dissertation sur la maniere de representer par la peinture le mystere de 'lnmmaculde Conception
de la Tres Sainte Vierge Marie. Dans un avant-propos, pp. 3-6,
1'dditeur expose la part prise par I'Eminence de Malines dans la
proclamation du dogme nouveau. Puis les pages 7-10 donnent,
d'aprBs un article du Journal de Bruxelles, les Remarques explicatives sur le dessin de M. Seitz. reproduit sur pierre par M. L.
Tuerlinckx (3) et grav6 sur acier par les soins et aux frais de
M. E. Van Velsen, dditeur d Malines, par M. Vullman, graveur a
Bruxelles.
Enfin, les pages 11-20, reimpriment la courte Dissertation
latine du cardinal Sterckx, distribuee & Rome, sur la fin de
1854 : De modo pingendi Sanctissimam Dei Genitricem Mariam
sine labe originali conceptam.
Dans cette breve Dissertation (au total une suite de treize
notes), parvenu au paragraphe VIII, le cardinal de Malines se
ref6re A la Mddaille miraculeuse, gravde A Paris, il y a ddja
quelques annees. II s'efforce uniquement d'y retrouver une traduction iconographique de l'Immaculee Conception de Marie :
la Vierge est debout sur le globe terrestre ; elle ecrase le serpent, ses mains 6tendues projettent des rayons, sa tete, sans
nulle couronne, est pourtant nimbde d'6toiles, mais la lune ne
se profile pas sous ses pieds...
MIais voici in extenso ce paragraphe VIII, d'apres la brochure de 1854 (le texte Aubert. op. cit.) ne differe de l'imprimd
que par nombre de menues variantes) :
P. 15, § vin. In numismate Parisiensi quod nuncupari solet
Medaille miraculeuse, exhibetur Sanctissima Virgo stans super
orbem terrarum, serpentem conculcans, et manus deorsum extendens, ex quibus radii emanant. Caput ipsius stellis circumdatur, sed corona non exornatur, neque luna sub pedibus depingitur.
Congregatio Sacrorum Rituum die 27 augusti 1837 (Vid. Decreta authentica vol. 8, n° 4644) respondit, non expedire, ut ista
effigies in majori altari ecclesiae S. Nicolai, Neapoli colloce'2) II est clair que toute etude un peu pouss6e de ces textes et
etudes doit se referer au texte integral de M. Aubert, avec tout ce
qu1e comporte de notes, de nuances, de complements, le travail du
,dcteDirecteur de la Revue d'Histoire eccldsiastique de Louvain. Ici,
dans cette breve note des Annales, on ne considere que deux points,
au total secondaires, mais interessants pour ec!airer ce cheminement
conquerant de la petite et frele M4daille qui s'avere miraculeuse. Elle
viunt a son heure pour epauler concretement la conclusion savante et
ruancee de la theologie, et tout ensemble, elle est B son tour, entratn'e et port6e comme gage de cette devotion au dogme de l'Immaculee,
de plus en plus conqudrant.
(3) Louis-Benolt Tuerlinckx. nd le 31 decembre 1830, A Malines,
:-ourut & Ixellps, le 21 mars 1894 {Cf. Ulrich Thieme et F6lix Becker :
Allgemtines Kfnstler Lezxkon).
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tur (4). In annotatione huic decreto addita dicitur, ita merito
decisum fuisse, turn quia potius imago Patroni titularis in isto
altari ponenda erat, turn quia dicta imago Parisiensis differt
quam plurimum ab ea quae a vetustissimis temporibus Beatissimae Virginis conceptio pingi consuevit, tur quia S. Conyregatio nullam nequidem vetustissimam ilam imaginem approba?it, at contra, ex mente Concilii tridentini. et Urbani VIII, hane
'curam Episcopis reliquit.
Quaenam rero sit ea imago quae a vetustissimis teniporibus pingi consuevit neque ab auctore praedictae annotationis
indicatur, neque nos detegere potuimus. Putamus jam diu varias formas in variis regionibus pro vario pictorum imo etiam
fidelium ipsorum genio, ad pingendas ejusmodi effigies adhibitas [fisse.
Ie cardinal Sterckx, il faut I'avoir bien present Ah 'esprit,
s'attache uniquement aux images et symboles de la MWdaille
miraculeuse qui prechent inlassablement la Conception immaculie de Marie. DIs lors. 1'archeveque de Malines ne parle pas
de la priere, qui s'avere une nette profession de cetto croyarce.
Dans cet aspect iconographique. il en vient done an fameux
paragraphe 3 du ddcret du 27 aoft 1836, interdisant aux Lazaristes de Naples de mettre au-dessus du maitre-autel de leur
eglise Saint-Nicolas-de-Tolentino un tableau de la Vierge, traduisant dis 1836, les visions de la rue du Bac en 1830. Tout
d'abord, cette representation de la Vierge, affirme l'aniotation
du Dv-cret, diffMre du type traditionnel de 1'Immaculde Conception. Puis. tout tableau plac6 au-dessus du maitre-autel doit se
r(fefrer au titulaire de l'eglise. en l'espkce saint Nicolas de Tolentino. Mais. devant la premiere assertion de ce texte, quelle
est done. demande le cardinal Sterckx, cette representation traditionnelle de 'Immaculde Conception ? La note du Iecret, insere pp. 270-272, ne le dit pas. Et le cardinal ajoute que, malgr6
ses recherches. il n'a pas trouv6, lui non plus, cette ancienne et
traditionnel'e representation. D'apres le Concile de Trente et
suivant le decret d'Urbain VIII, le controle des images releve
de l'autorit6 des Ordinaires du lieu : les images varient (on le
sait) avec le genie, soit des peintres, soit m4me des fideles. On
concoit d&s lors que, suivant les pays, I'approbation de toute
image, et des lors celle de l'Immaculde peut et doit s'adapter
diversement au sentiment religieux ou esthdtique des fidbles.
Ce sera plus tard la conclusion que, sur ce theme, ddveloppera ultdrieurement Mgr Jean-Baptiste Malou. 6vdque de
Bruges, en des recherches bien plus developp es et menees A
loisir avec une plus grande acuitd theologique : Iconographie de
d'Immaculde Conception, Bruxelles, 1856.
Quoi qu'il en soit, ces diverses donn6es, simplement engrangdes dans nos Annales, ne visent qu'h completer sur deux
menus points, les travaux de nos classiques sur la Medaille :
Aladel, Crapez, Misermont, sans oublier confraternellement la
troupe allhgre de leurs vulgarisateurs...
Fernand COMBALUZIER.
(4) En fait, le d6cret est du 27 ao0ft 1836 (Decreta authentica Congregyationis Sacrorum Rituum ex actis ejusdem S. Congregationis
Collerta, cura et studio A. Gardellini ed. altera emendattor, t. VIII...).
La note que signale le cardinal Sterckx accompagne le Decret
n0 i,4i. pp. 270-272.
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LE SEMINAIRE DE SARLAT
ýYoir Annales, t. 119-120, pp. 397-103; 629-678)
Chapitre Sixieme
LA VIE DU SEMINAIRE
I. -

DIRECTION GENERALE DU SEMNIAIRE

Dans la direction du seminaire confi hi leurs soins, les
pr.tres de la Mission de Sarlat s'inspirerent certainement du
reglement que l'Assemb.n e gdnerale de leur congregation avait
etabli en 1668.
Ce reglement comprenait 25 articles concernant la discipline, la formation morale et intellectuelle des clercs, les rapports
des directeurs avec les seminaristes, avec les h6tes de passage,
corinue les Ordinands, ou les hotes d'occasion, comme les eccle
siastiques enferm6s dans les siminaires pour quelque faute (1).
Le meme reglement 6tait en usage dans tous les seminaires
diriges par les Lazaristes et, au cours du xvmr siecle, les Sup&rieurs generaux et les Assemblees gdanrales ne cesserent de
donner leurs directives aux missionnaires charges des seminaires.
Les directeurs de Sarlat, suivant d'ailleurs une coutume
du temps, dont on trouve de nombreuses traces dans les archives
notariales pour le sdminaire de Pdrigueux, traitaient en Conseil,
ou mieux en assemblee capitulaire, avec le concours d'un notaire
royal, les affaires de quelque importance intrressant 1''tablissement. Ainsi, dans un acte reQu par Rousseau, du 3 fdvrier
1713, se trouve la procuration suivante :
<<L'an mil sept cent treize et le vingt sixzime du mois de
junvier apras midi, regnant Louis roi de France et de Navarre,
dans le sdminaire du Roc prbs la ville de Sarlat en Pdrigord
par devant le notaire royal soussignd et timoins bas nommds
out etd prdsents Messires Joseph Naproux, pretre, docteur en
theologie, supdrieur de la congregation, Jean Philippe Berchon
et Jacques Bernard, aussi pretres de la dite Congrdgation, tous
habitants dudit sdminaire, lesquels Otant capitulairement assemhbls au son de la cloche en la forme accoutunme et faisant pour
Messires Berger, Delpech et Gibert, aussi pretres de ladite
congregation et susdite communautd d'ici absents, etant occupds
aux missions dont ils sont charges dans le limousin... o font
connaitre qu'il est do au seminaire de Sarlat par Messire Ldonard
Chalup, du presidial de Pdrigueux, la somme de 3.000 livres
convertie en rente constitude, en faveur de M. Charles de Javel,
chanoine thdologal de Sarlat, sous le nom de M. Pierre Reynier.
superieur de la Mission de Perigueux, dans le contrat du 29 mai
!;192, reQu par Rousseau. Cette somme, a declar6 Reynier, fai<ait partie du testament du sieur de Javel en date du 11 novembre
1709. La communautd d681gue done M. Berchon pour rdcupdrer
cette somme du sieur Chalup et en donner quittance.
A propos de cette affaire, notons que les Lazaristes de
Sarlat se servaient d'un sceau fort semblable A celui dont usait

(1) Coste, La Congregation de la Mission, p. 75.
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Monsieur Vincent, et qui d'ailleurs 6tait commundment employd
dans toutes les maisons de la congr6gation. Ce sceau ovale,
sup.
de 22 rm. sur 19, portait en Idgende : ,, Cong. Missionis.Sarladom. Sarlatensis , (Congregatio Missionis superior domus
tensis), et il avait pour dessin : un cercle de grdnetis ; au centre,
figure de Jesus enseignant (2).
LE .RkGLEMNT DU S9MtNAIRE
Aucune trace ne subsiste des anciens reglements particuliers
du seminaire de Sarlat. II est loisible de penser que le reglement
en usage du temps des Pretres du Clergd, sous le supdriorat de
M. de Saint-Clar, fut substantiellement le m6me que celui qui
fut adoptd aux conciles de Bordeaux de 1583 et 1624 pour tous
les s6minaires de la region, d'autant plus que M. de Saint-Clar
venait du sdminaire de Bordeaux.
Les Lazaristes avaient leurs propres usages et dedj des
traditions, que les directives des Sup6rieurs gendraux et des
Assembldes gdndrales contribubrent h fixer. L'horaire suivi au
sdminaire de Cahors, que le PBre Chastenet, biographe d'Alain
de Solminihac, dit etre l'horaire commun i tous les seminaires
dirigds a cette dpoque par les Lazaristes, fut certainement celui
qu'approuva Mgr Francois de Salignae pour son s6minaire de
Sarlat, d'autant plus que ce reglement avait ddja fait ses preuves
dans le diocese d'origine du pr6lat (3).
Le reglement en question comprenait deux parties :
II. -

1* Reglement des jours ordinaires
4 h. 30. - Lever, priere, matines et laudes, debout; meditation A genoux pendant une demi-heure, precedde ou suivie
de Prime, selon la saison; lecture, en ehambre, d'un chapitre
du Nouveau Testament.
7 heures. - Messe. Au retour de la chapelle, libre A chacun
d'aller au rifectoire ou de rester . jeun. En hiver, quand le
froid est rigoureux, on allume le feu. Chacun se retire chez soi
pour apprendre sa lemon.
8 h. 30. - Tierce ; explication du Rituel; classe jusqu'h
10 heures, terminee par une antienne a la Sainte Vierge.
10 heures. - Chacun. dans sa cellule, doit mdditer sur ce
qui a Rtd entendu en classe.
Exercices corporels en silence : balayage,
10 h. 30. travail au jardin, coupage du bois. Le samedi et les veilles de
fetes, on balaye et orne la chapelle. Aprbs PAques, classe de
plain-chant.
11 heures. - Sexte, repas, rdecration gale et divertissante,
pendant laquelle chacun s'appliquera Bh viter deux exc6s: le
trop s6rieux et la dissipation, prenant part, si tel est son d6sir,
A des parties de boules, de quilles, ou A tout autre jeu, qui n'ait
rien de contraire h la modestie ecclesiastique.
(2) De Bosredon. Sigillographie du Periqurd, p. 269.
(3) A Cahors, ce riglement fut en vigueur jusqu'en 1780, epoque
oil un nouveau projet fut dresse pour le remplacer. - Le PBre Desvergnes, historien de Mgr de Solminihac, ecrivait : , ...notre prelat ne
fit point de reglement pour son seminaire parce que lMM. les Pr6tres
de !a Mission en out de gdneraux pour toute leur Congregation a (Foissac. op. cit., p. 15).
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13 heures. - Un moment de recueillement A la salle des
exerciess, puis preparation des legons.
14 heures. - None et classe.
15 h. 30. - Exercice de plain-chant (d'octobre A Piques).
16 heures. - Etude.
17 heures. - Vepres.
17 h. 30. - Lecture spirituelle, tWte nue et A genoux, dans
le Nouveau Testament et de preference dans 1'Evangile, y ajoutant, si l'on veut, quelque passage de I'Imitation. AprBs Paques,
pas de plain-chant ; les Vepres et la lecture spirituelle sont
avancees d'une demi-heure pour permettre de placer avant souper
la demi-heure de travail manuel qui n'a pas eu lieu le matin.
18 heures. - Examen dans la salle des exercices, repas et
recreation.
20 heures. - Prieres, Complies, lecture des points de la
meditation pour le lendemain.
20 h. 30. - Coucher.
21 heures. - Extinction des chandelles.
2° Reglement du dimanche et des f[tes
4 heures. - Lever. On descend A 4 h. 30 en surplis. Priere,
mdditation, ddpart pour 'office a la paroisse. Si Monseigneur y
assiste, on va le chercher & l'dvkch6 et on l'y ramene ; s'il n'y
assiste pas, on ne sort du choeur qu'apres les fid(les. AprBs l'office
retour au s6minaire. Chacun attend dans sa chambre que sonne le
dernier coup de la messe de paroisse. Si le dernier coup n'est
pas sonne avant 8 heures, on dit Tierce ; sinon, Tierce au retour
de l'eglise; aprbs quoi, ddjeuner, etude.
11 heures. - Sexte, examen particulier, repas, rcrdation.
13 heures. - Etude et lecture de la Bible.
14 h. 30. - Depart h I'dglise pour l'office. Au retour, 6tude
de 1'Evangile ou des rubriques.
17 heures. - Lecture spirituelle.
17 h. 30. - Recitation des litanies du saint nom de Jesus
et mdditation.
Reglement des jours ordinaires, sauf
18 heures. Complies (4).
Il est vraisemblabie que ce reglement primitif subit des
modifications au cours des ans, ainsi qu'on le fit en d'autres
sdminaires, dont celui de P6rigueux, oh le temps consacre b
Ictude, a la fin du xvir siecle, fut plus largement avantage.
II.

-

L'ADMISSION AU SI••NAIRE

Ce ne fut qu'assez tardivement que les dveques de Sarlat
fix'rent les conditions d'admission des clercs au s6minaire.
Dans le contrat pass6 en 1683 avec les Lazaristes, Mgr
Francois de Salignac avait stipule :
a Seront tenus lesdits pretres de recevoir dans ledit s6minaire
pour retraite et exercices spirituels tant les pretendants d la
tonsure clricale, qu'ils seront d ces fins tenus de disposer d la
recevoir ,dignement, que les ecclesiastiques qui se disposent A
prendre les ordres sacrds, ensemble les prdtres et les cures de
Lnore diocese que nous leur enverrons pour la mime fin, en par
eu~ payant pour le temps qu'ils y resteront ce qui sera regld,
:4) Coste, Monsieur Vincent, II, pp. 376-377.
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jusqu'd ce que nous soyous en etat de faire un fonds pour que
lesdites retraites se puissent faire gratuitement d l'dgard desditt
eccldsiastiques. ,
II ne selmble pas que Mgr de Beauvau (1688-1701) et Mgr
Paul de Chaulnes (1701-1721) se soient prdoccupds de rg.lementer cette question. Le 26 mai 1714, ce dernier prdlat conferait la tonsure cl6ricale au jeune Joseph-Mathieu Daymerique
a capacem et idoneum in examine nostro receptum , (5). De
meme, la donation faite au seminaire par Antoine du Bernat
de Canselet, h la fin de 1710, montre qu'a ce moment-l. on
recevait encore au seminaire de tout jeunes garcons, qui accomplissaient leurs humanitds.
Or, dejh bien avant cette dpoque, le diocese de PBrigueux
possedait des rbgles tres precises au sujet de l'admission des clercs
au sdminaire. Mgr Le Boux avait publi, une ordonnance, en date
du 3 octobre 1679, oh il fixait les conditions a exiger des candidats.
Pour le diocese de Sarlat, le premier et unique document
officiel relatif h cette question est dfl
Mgr Denis-Alexandre
Le Blanc (1721-1745), qui fit une Ordonnance vraisemblablement inspiree de celle de Mgr Le Boux. Elle fut publide au
synode du 12 juillet 1729. On y lisait :
(,Nul ne sera admis dans notre sdminaire pour se prdparer
aux saints ordres, qu'apres que nous aurons examind en congrdgation, s'il est en etat de profiter des Exercices qui s'y font, et
qu'il Nous aura apportd un certificat de son curd, de l'assiduit6
-avec laquelle it a portd I'habit cldrical, assist6 en soutane et
surplis d la messe et aux vepres de sa paroisse les fetes et let
dimanches, et frdquentd les sacrements de Pdnitence et d'Eucharistie ' (6).
II ressort de cette Ordonnance que le diocese de Sarlat dtait
singulierement en retard sur celui de Pbrigueux, et quant 4
l'organisation des dtudes, et quant au temps de presence au siminaire exigd des clercs. Les constitutions diocesaines pdrigourdines
se montraient beaucoup plus exigeantes.
IV. -

LES

T'UDES AU SEMINAIRE

Alors qu'en ce qui concerne le seminaire de Pdrigueux, it
existe encore aujourd'hui aux archives publiques ou privees et
dans les bibliotheques quantitd de cahiers de cours, dictes et
commentes par les professeurs d'avant la Rdvolution, notamment
les cahiers du c6l.bre Lespine (7), aucune trace manuscrite ne
subsiste de 1'enseignement donn6 au seminaire de Sarlat.
11 faut en chercher probablement la raison dans ce fait que
les Lazaristes, conformiment aux directives de leur saint fondateur, maintes fois rapp'ides par les Supdrieurs gdndraux et par
les Assembl6es g6ndrales, n'avaient pas coutume de dieter des
cours, mais s'attachaient seulement a commenter les manuels,
approuvds par les dveques, tels que le furent, au xvin sibele,
ceux de Binsfeld ou du Petit Becan (8).
Dans une lettre circulaire, datee du 30 mars 1703, le Sup&rieur gdndral, M. Pierron, mandait h ses confreres :
5) Arch. Evechb de
fW'Ordonnances de
7: Arch. S6minaire
:8) Coste. Monsieur

Perigueux : Notes Delqueyrat.
Mgr Le Blanc, ch. VIII, § IIIl
de Pdrigueux.
Vincent, II, pp. 372 ss.
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<t Ceux. qui sont destines d reyenter dans les Siminaires
doicent s'appliquer d rendre les Eccldsiastiques solidement vertueux et intirieurs,et instruits de toutes les sciences necessaires
pour le ministere pastoral. Toute etude qui ne tend pas directement Ia 'une de ces fins, ou c toutes deux, ne nous convient
point, c'est une perte de temps et si court et si precieux dont
Dieu demandera compte. Pour se precautionnercontre le gout des
nouveautes, it faut suirre en philosophie les sentiments de l'ancienne philosophie d'Aristote qui est plus proportionn6e t la
maniere dont on traite la thdologie ; ainsi ii faut enseigner
Barbay, pour la theologie Grandin. Pour ce qui est des scminaires, it faut convenir arec les &vtquesd'auteurs non suspects
de jansdnisme ou reldchement et s'en rapporterdu choix i eux, I
moins qu'ils ne voulussent nous obliger d'enseigner des livres
visiblement mauvais ou condamnds par l'Eglise on le SaintSi&ge , (9).
Monsieur Vincent estimait qu'il y avait plus d'avantages pour
les dl~ves ak tudier un manuel approuvd. qu'A copier des cours
dictes par les piofesseurs. taut pour la sOretd de la doctrine
qu'en raison de l'impossibilite pratique pour les professeurs
de s'adonner avec competence h toutes les fonctions qu'ils avaient
i exercer au s6minaire, et qui consistaient non seulement A enseigner, mais dgaleinent a diriger int6rieurement et extdrieurement les el~ves. A son sens, les professeurs, trop peu nombreux, auraient de la peine A subvenir h tant de tAches et ne
pourraient se cantonner dans le seul enseignement et s'y specialiser. Les successeurs de saint Vincent a la tete de sa Congregation demeurerent fideles h ce point de vue et le rappelrent
sans cesse t ledrs confreres charges de 1'cnseignement dans les
saminaires.
Du reste, la ndcessitd poussant au plus urgent, particulibrement au debut des seminaires, 1'enseignement qui y dtait
donnd etait beaucoup plus pratique que theorique. On apprenait
de preference aux dlcves la maniere d'administrer les sacrements, de dire la messe, de r6citer le breviaire, de prkcher,
de chanter, de catechiser et de rdsoudre les cas de conscience.
Les seminaristes les plus anciens 6taient exerc6s au ministbre
par la prddication dans les paroisses, par les catcihismes aux
enfants, notamment au cours des missions. C'est pourquoi saint
Vincent tenait tant A ce qu'il y cut dans les s6minaires des missionnaires adjoints aux professeurs.
Quant ? la methode m6me d'enseignement, Monsieur Vincent
avait sur ce point une conception personnelle : la classe devait
consister a reciter la legon expliquie au cours de la derniere
classe, puis a commenter quelques pages d'un manuel, et enfin
4 donner des kclaircissements compldmentaires.
Tels furent sans doute les usages suivis au seminaire de
Sarlat, puisque, jusqu'h la Revolution, il n'y eut jamais plus de
trois professeurs.
Malgrd les mouvements d'opinion, qui divisaient alors
I'Eglise, 1'enseignement dispensd au s6minaire demeura toujours
dans la ligne d'une saine orthodoxie. II ne semble pas que le
clerg6 sarladais ait 6td tant soit peu touchd par le quesnellisme (10).
(9) Arch. Saint-Lazare, Manuale Visitatoris, p. 250.
(10) Victor Carriere, Introduction aux etudes d'histoire eecldsiastivie locale, III, p. 553.
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dressd a la Rdvolution, signale une collection assez complete des
Peres de l'Eglise ; des ouvrages d'Ecriture-Sainte, dont ceux
d'Estius et de Cornelius a Lapide ; un dictionnaire universel;
un dictionnaire historique, et deux a trois mille volumes (( tant
bons que mauvais (11). Cette dernitre remarque peut donner A
penser, et non sans raison, que I'conome, M. Simian, avait pris
ses dispositions, en temps opportun, pour soustraire de la bibliotheque les livres les plus prdcieux et les collections les plus
importantes; c'etait du moins dans sa maniere...
V. -

L'AccES AUX ORtrRES

La legislation du diocese de Sarlat h cet egard dtait dgalement en retard sur celle des voisins, notamment de Pdrigueux.
Nous avons dit plus haut ce qui avait Wte stipuld, lors de I'arrivie
des Lazaristes, en 1683.
Or, depuis 1649 ddej, I'evdque de Perigueux, Mgr de Brandon,
conformement aux voeux 6mis par les 6viques de la region, rdunis
autour de 1'ev4que de Cahors, au chateau de Mercues, avait
constitu6 un stminaire des Ordinands, oh les aspirants aux Ordres
4taient contraints de passer un certain temps, si bien qu'en 1677,
Mgr Le Boux refusait a un clerc l'acces aux ordres sacrds parce
qu'il avait < quittd le s6minaire apres y avoir demeure trois
mois seulement contre l'ordre 6tabli ,.
A Sarlat, ce fut encore Mgr Le Blanc qui rdglementa le premier la question, au cours du synode de 1729.
La tonsure, d6clare I'6veque, ne sera conferee a qua' ceux
qui auront atteint 'dge de douze ans (12), qui seront de bonnes
maurs et bien instruits des mysitres de la foi. Ceux qui voudront la recevoir, se rendront en habit cldrical chez les Pretres
de la Congrdgation de la Mission au sdminaire des Ordinands,
le mardi de la semaine qui prdeede celle de I'Ordination, avec
leur extrait baptistaire en bonne forme, et un certificat de lear
vie et mwurs, sign6 de leur directeur, on de leur cure ou d'autre personne de probit6 qui Nous soit connue ; et apres y avoir
examine leur vocation, et recu pendant dix jours les instructions
qui leur seront ndcessaires, ils se prdsenteront devant Nous pour
dtre examinds. ,
A partir de leur ordination, les tonsures 6taient astreints
. porter I'habit clerical, c'est-a-dire la soutanelle et le collet.
avec les cheveux courts et la tonsure. L'dveque leur ordonnait
en outre d'assister en soutane et en surplis, les dimanches et
fetes, A la grand'messe et aux vepres de leur paroisse.
En vue de se preparer aux ordinations des Ordres sacres.
les clercs dtaient admis au sdminaire, et devaient y sejourner
six mois sans interruption avant le sous-diaconat ; pendant ce
s6jour, ils recevaient les Ordres mineurs. Trois autres mois de
seminaire etaient requis avant de recevoir le diaconat et, de
mAme, avant la pretrise. Personne ne pouvait espdrer etre admis
aux divers Ordres, sans avoir passe avec succes l'examen d'idornite.
l11)Arch. d6p., Dordogne, Q 1124.
'2) Les reglements
de P6rigueux fixaient 14 ans. - Le 28 aoit
1706 fut enterr e dans 1' glise des RWcol!ets de Sarlat Charles de Laborie de Gampagne, c!ere tonsur6, &g6 de 12 ans (Arch. d4p., Reg. de
Sarlat).
1
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Les candidats au sous-diaconat devaient en outre, suivant
les rigles canoniques, presenter un titre, soit b6enficial, soit patrimonial.
De ce fait, bon nombre de seminaristes etaient dejh nantis
d'un bendfice, soit curial, soit canonial.
En 1690, le clerc Joseph Pascal 6tait pourvu de la cure
d'Aubas. Le 4 mars 1702, Jacques Moureau, clerc tonsurd, prend
possession de la cure de Bouzic, dont il est d6possed6 peu apr&s.
Messire de Grdzel, clerc tonsur6, prend possession de I'archidiaconat de Biron, le 4 juin 1710 ; et Joseph Daymerique, clerc
tonsure, du prieur6 Saint-Victor de Riniac, le 28 mai 1715. Guillaume Surguier, clerc tonsurd, prend possession de la cure
d'Allas-1'Evdque, le 11 septembre 1722. Cette meme annie, Jean
de Fageol, clere tonsurd, 6tait grand archidiacre de l'dglise cathedrale de Sarlat. Jean Pouch, clere tonsur6, bachelier en thdologie, present au seminaire de Sarlat, demande en 1725 la mise
en possession de la cure de Saint-Pierre de Grazes, resignde en
sa faveur par Messire Pierre Bosredon.
En novembre 1729, Raymond VayssiBre de Maillac, neveu
d'un Vicaire g6ndral, etait chanoine de la cathedrale. Un acte
judicaire qu'il intente h son pere, nous donne des renseignements int6ressants. S'adressant au lieutenant g6neral de la sn&chauss6e, Raymond VayssiBre allgue , que n'ayant pas de quoi
payer ia ddpense qu'ii aura faiic dans le s••M.inaire dc Sarlet Oi.
it est, comme it parait pour des raisons qu'il apporte, qui sont
tres convainquantes, savoir : le suppliant n'a d'autres revenus
que celui de son bendfice ; it y a tres peu de temps qu'il a fini
son temps de rigueur qu'il faut subir dans la cathedrale de Sarlat sans rien percevoir ; comme il n'y a pas longtemps qu'il possede son canonicat, il n'a pas encore pu payer dix dcus au chapitre de la cathedrale de ladite ville, qu'il doit de droit des sa
prise de possession ; ni la pension qu'il doit d Mlle Selves. qui
eut la charitd de le recevoir chez elle, lorsque une forte sollicitation et continuelle et tres injuste fut cause que son pere et
son oncle, qui tirent un tiers de son revenu, qui esi tres mddiocre, I'ont chassd de chez eux, et I'ont laiss6, sans aucune raison,
sur le pavt ; mais par un respect humain sans prdtendre blesser
le profond respect qu'il leur doit, it y a trWs longtemps qu'il faut
que le suppliant s'entretienne en contractant dettes sur dettes,
son pare lui laissant manquer de tout... ,.Le suppliant demande
done qu'on oblige son pere a subvenir b son entretien, notamment qu'il I'aide A payer la depense qu'il a faite dans le sdminaire oii il est, et qui montera 4 112 livres ou environ pour six
mois, et ii ajoute que a ce refus qu'on lui fait de l'entretenirlui
est tres prdjudiciable, puisqu'il est cause qu'il ne peut pas encore de longtemps aller continuer ses etudes. (13).
Ce meme Raymond VayssiBre fait une nouvelle petition, en
decembre 1729, contre le superieur du seminaire, M. Certain,
qui avait fait opposition h ses revenus pour payer les dettes
contractees par lui.
En 1731 Jean de Vaussanges, sous-diacre, etait chanoine
de la cath6drale et prieur seigneur de Sadillac, et Messire Mon'13) Arch. d6p., Dordogne, B 1272. 1271, 1304, etc.

Voir encore B 326, 1270,
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mdja, diacre, est nommn & la cure de Grolejac, le 8 avril 1731,
par Messire de Mirandol (14).
II en fut de mrme jusqu'A la Revolution. Le nombre n'est
pas petit des c chapellenies , que les sdminaristes obtenaient
ainsi en titre, bien avant leur ordination sacerdotale. C'Utait un
moyen de leur procurer les ressources necessaires.
A defaut de b6ndfice, les clercs se faisaient 6tablir, par
devant notaire, un titre patrimonial, ou titre cldrical, leur garantissant les revenus annuels, exiges par les Constitutions diocesaines. MIgr Le Blanc, consacrant l'usage existant, avait fixe ce
revenu A 80 livres (15) ; vers le milieu du xvui sikcle, 100 livres furent exigdes.
Rares etaient les clercs assez riches pour se constituer a
eux-memes leur propre titre, comme le fit, le 18 avril 1739. le
clerc tonsurd Louis Laguarigue dtablissant un titre clerical de
80 livres de rente a sur ses propres biens ,. Le plus souvent,
c'6taient les parents ou les bienfaiteurs qui intervenaient.
Dans un acte notarid, on lit ces details intdressants :
a Aujourd'hui, troisieme du mois de mars mil sept *cent
trois, au lieu de S. Martial en Pdrigord, apres midi, regnant
Louis, par devant moi notaire royal soussign6, presents les t&moins bas nommds, a tdWpersonnellement dtabli Maistre Jean
Albid, notaire royal et procureur d'office de la juridiction dudit
S. Martial, habitant dudit lieu, lequel voyant Messire Guillaume
Albie, acolyte, son fils naturel et lIgitime et de feue Toinette
Delpech, ledit Guillaume Albid, absent mais moi notaire pour lui
stipulant et acceptant, ledit Albie acolyte dtant dans le saminaire
de Mgr I'lllustrissime et RBverendissime Evdque de Sarlat et
dans I'intention et ddsir sous le bon plaisir de Dieu 4tre promu
aux ordres sacrds, et ayant & cette fin besoin d'un titre clerical
pour vivre et subsister dans ce grand MinistAre, Lui a donnd et
donne par donation pure et simple et a jamais irrevocable, et
l'insinuation de laquelle ledit donatcur consent, par tout oiA
besoin sera, savoir est : une piece de terre Claux situde dans
le tenement dt;dit S. Martial appelde Sur Lafon, de la contenance
de cinq quartonnees ou environ... etc... , Cette donation comprenait en outre une vigne, un bois de chataigners, plus un lit
garni, une douzaine de serviettes, deux nappes, quatre plats,
deux douzaines d'assiettes et six cuillers. II est enfin declar4
que le jeune Albie pourra en prendre possession quand bon lui
semblera. Tous ces biens assuraient un revenu de 90 livres
quittes de toute charge (16).
Le sieur Jean Secrestat, sieur de Lacatie, et son 6pouse,
4tablissent le 15 mai 1730, un titre cl6rical de 80 livres, en
faveur de leur fils, clerc tonsurd ; de m6me, le 18 avril 1735,
M. Jean Tassain, notaire royal, en faveur de son fils Pierre.
En novembre 1737, devant le notaire Castaing : ( Bernard
de Vivien et Francoise de la Veyrie, son epouse, habitant la
ville de Beaumont, voulant seconder les bons et pieux desseins
que M. Georges de Vivien, leur fils naturel et legitime, leur a
fait connaltre depuis longtemps vouloir se consacrer e Dieu
dans l'ordre de la prdtrise pour mieux servir dans l'Eglise le
(14)
(15)
exigrait
16)

Arch. d6p., Dordogne, B 1856 I TI C 2411.
Ordonnances. ch. VIII,
I.II, IIV.
V. - A PNrigueux, on
dUjh 100 livres, & cette date.
Arch. ddp.. Dordogne, Insinuations de Sarlat. B 3417.
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reste de ses jours, sous le bon plaisir de Mgr I'llustrissime et
RNvdrendissime Evdque et seigneur de Sarlat, mais ne pouvant
parvenir sans un titre clerical pour lui servir de pension viagUere et annuelle, les dits sieur et demoiselle conjoints, de leur
bon grd et volont6, ont donni et donnent par ces presentes et
par donation pure et simple... solidairement... audit Georges de
Vivien, leur fils absent, present au seminaire de Toulouse, la
sonmme de cent livres tournoises par an de revenu, d prendre
sur la maison de Beaumont...,
etc... (17).
Soit encore le cas du clerc Pierre Montaigne. On lit dans
un acte notarid :
< Aujourd'hui vingt quatrieme novembre mil sept cent quarante deux par devant nous Francois de Lapoujade, conseiller
du roi, lieutenant gdndral en la sdndchaussde du Pdrigord, juge
de la ville de Bergerac, 4tant en notre logis, a comparu Messire
Jean-Baptiste Montaigne, receveur des domaines du Roi et directeur des postes de cette ville, assistd de Messire Jean Bouigue
son procureur, lequel dit qu'il a crdM sur tous ses biens une
somme de cent livres de rente annuelle et viagere au profit de
Messire Pierre Montaigne, clere tonsure, son fils, aspirant auz
ordres de prdtrise, pour lui tenir lieu de titre cldrical et sacerdotal, par acte du huitidme du courant, retenu par Mailhetard,
notaire royal, aux conditions 6noncdes en iceluy et pour la sfirets
du payement, il a nommdment affectd un vignoble d lui appartef
iil
nant sis au tknement de Roissa.n narnissP S, Martin de fette
de Bergerac, et d'autant qui lui est necessaire de faire attester
que ledit vignoble est suffisant pour payer ladite rente, it nous
presente pour cet effet maitre Jean Bouigue, notaire royal, et
sieur Mathieu Bouchon, bourgeois dudit Bergerac, qui connaissent les biens dudit sieur Montaigne, et attendu qu'ils sent ici
presents, requiert qu'il nous plaise recevoir leur attestation et
lesdits sieurs Montaigne et Bouigue ont signd. , (18).
A partir du milieu du xviir siele, le revenu du titre cld
rical exigd fut porte de 80 & 100 livres.
Le 13 novembre 1754, le sieur Etienne Leydis, praticien de
Sainte-Nathaldne, Btablit un titre clerical de 100 livres de pension
annuelle au principal de 1.000 livres. Le 10 mars 1755, un titre
de 100 livres de rente, au principal de 2.000 livres et i prendre
sur les biens paternels, est constitu6 en faveur de Messire Jean
de Bars. clere tonsurd, 616ve au s6minaire. Un autre titre de
100 livres est dtabli, le 26 mai 1764, par Messire Joseph de
Montalembert de Laborelie en faveur d'autre Montalembert,
clerc, actuellement au seminaire de Sarlat. Marie Verliat, le
13 avril 1765, constitue 100 livres de pension pour le titre clerical de son fils Michel Secondat, prdbend6 en 1'dglise de Sarlat.
Cette rente constitu6e n'dtait pas ndeessairement perptuelle. Assez souvent, le titre clerical dtait dtabli jusqu'h ce que
le ben6ficiaire eit obtenu un bendfice suffisant.
DdjA, en 1674, le clere Francois Secrestat se fait dtablir
par son pere et par son oncle, cure de Tamnies, un titre sur des
biens, dont le revenu lui est assure, en attendant un bnedfice (19). Le 1" mai 1737, Jean Lacroix constitue un titre de
RO livres de rente en faveur de son fils Frangois, <( jusqu'd ce
'17) B.H.A.P., 1883, p. 631.
'18) Arch d6p.. Dordogne. Senkchaussde de Sarlat. B 1772.
19) B.H.A.P., 1903, p. 354 N.
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qu'il soit pourcu de benjfice suffisant n. Le titre de Jean-Bap
tiste Borie 6tabli, le 8 mars 1788, par M. G6raud Borie de la
Valade, garantit la sonime de 100 livres de revenu annuel, jus.
qu'k ce que le beneficiaire cc sera pourvu d'un bendfice dquivalent ).
II vint un temps, vers la fin du xvimn siecle, oi 1'6tablissement des titres clericaux devait presenter des garanties : des
cautions Rtaient exigdes. Ainsi, le 29 novembre 1782, est constitu6 un <c titre clerical, par Anne Aussel, veuve de Charles
Sourzac, de Sarlat, en faveur de Messire Antoine, son fils, clert
tonsurd, portant une pension annuelle de 100 livres jusques d Li
pourcoyance d'un bdnefice, sous la caution de Messires Michel
Secondat et Michel Vernet, prebandiers de cette ville ,. Les
actes posterieurs sont ridiges sous cette forme.
Avant les ordinations, le titre cl6rical devait etre publi6
par trois fois dans l'dglise du futur sous-diacre. Ainsi, le 20 avril
1738 le clere Jean Leymarie fait enregistrer un certificat de
trois publications de son titre cldrical, donne par M. le Cur6 de
Flaugeac.
A Perigueux. les cleres depourvus d'un titre beneficial ou
patrimonial, et les srminaristes pauvres, etaient ordonnis an
titre du seminaire, conformiment t ce qui avait 4t6 regl6 au
concile de Bordeaux de 1624 pour tous les dioceses de la region.
A l'article IX du r6glement des seminaires, il dtait statue : < Le
titre du sdminaire suffira pour dtre promu aux ordres sacrds
tous les 4dlves de la maison, jusqu'd ce qu'ils aient 6t pourvus
de bendfice par l'dvFque. ,
En fondant son sdminaire des Ordinands, en 1649, Mgr de
Brandon, 6vIque de Pdrigueux, avait pris des decisions en ee
sens. Rappelant aux sous-diacres 1'obligation du titre canonique,
il ajoutait :
4 De peur que cette precaution 0tablie par les saints ddcrets
ne semble rigoureuse pour les pauvres qui ont acquis beaucoup
de vertu, et se sont pousses dans les sciences : Nous ddclarons
que s'ils s'en presentent qui ayent ces qualit6s, nous les placerons pour quelque temps dans notre seminaire, d'oiz its ne sortiront point sans Otre pourvus de titres convenables d leur capacite. ,
A Cahors, vers 1670, des places gratuites, dites places du
Clerg6, etaient reservees h six clercs ; au sortir du sdminaire,
ces clercs etaient pourvus d'un bentfice (20).
Aucune disposition semblable ne semble avoir Wtd prise dans
le diocese de Sarlat, si on en juge par I'aventure du clerc Raymond Vayssiere; rapportde plus haut. C'est egalement ce que
laisse entendre une lettre de M. Forvieux, en date de 1769. II
ecrivait :
< Le seminaire de Sarlat est constamment un des plus pauvres du royaume ; il n'a pour toute dotation que six cents livres
que le Clergd lui fait annuellement. Mgr l'Ev4que de Sarlat se
propose depuis longtemps d'y ajouter quelque fonds, soit pour
entretenir le nombre des missionnaires qui seraient absolument
ndcessaires pour rdduquer les Ordinands, soit pour procurer
quelques places gratuites aux pauvres sujets. de son diocese,
objet d'autant plus important que le nombre des ecclisiastiques
;20) Foissac, op. cit., p. 32.
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diminue tous les jours et que la moitid des paroisses manque de
ricaires , (21).
Ces dernieres lignes font allusion - un fl6chissement des
vocations, comme on le constate d'ailleurs 6galement en d'autres
seminaires, vers la fin du xvinr siecle.
Les ordinations, comme partout, avaient ordinairement lieu
dans la cathedrale, et parfois dans les chapelles ou les 6glises
paroissiales. Le 24 septembre 1712, Mgr de Chaulnes fit une
ordination dans sa chapelle favorite de Saint-Benoit, attenant au
cloltre de la cathedrale, et c il officia avec la majestd d'un grand
pontife ,, note le b6nidictin dom Jacques Boyer, qui poursuivait alors ses recherches de documents pour la Gallia Christiana (22). Le 26 mai 1714, le meme Mlgr de Chaulnes tonsurait
le jeune Joseph-Mathieu Daymerique dans la chapelle de la
Sainte-Vierge de J'dglise cathBdrale.
Une ordination fut faite, le 18 decembre 1773, dans la chapelle de I'Hotel-Dieu de Villefranche-du-Ptrigord, par l'&evque
de Lectoure, Mgr Louis-Emmanuel de Cugnac ; il etait assist6 de
M. Borie. alors 6conome du s6minaire de Sarlat (23).
II est tres vraisemblable que toute cette organisation du
seminaire, dont nous venons de parler a la lumiere des quelques documents que nous poss6dons, et particulirement la Idgislation concernant le sdjour des clercs au seminaire. reput de
sensibles modifications au moins vers le milieu du xvnr siecle,
comme on peut le constater pour plusieurs autres s6minaires. Le
manque de documents ne permet pas actuellement de pr6ciser
davantage.
Chapitre septieme
LES MISSIONNAIRES DE SARLAT
Au
affect6s
cese et
res. les
l'appui

s6minaire de Sarlat, plusieurs Pretres de la Mission,
au service des pr6dications et des missions dans le dioles r6gions voisines, partageaient la vie de leurs confreprofesseurs. Ils apportaient B ceux-ci et t leurs 61ves
de leur exp6rience du ministere des Ames.
I. -

LA FONDATION DE NOAILLES

Comme nous I'avons vu prdcedemment, la duchesse de
Noailles, par contrat du 6 avril 1683, avait stipulI avec M. Jolly,
Superieur g6neral de la Congregation de la Mission, la fondation, k Sarlat, , de trois prstres et un frdre, pour faire des missions dans toutes les terres de ladite duchesse, conformdment au
meimoire des dites terres, en sorte que chaque paroisse pfit avoir
la mission tous les dix ans ,. Ces terres etaient situdes en Pdrigord, en Limousin, en Auvergne et dans le Quercy (24).
11 6lait spdcifid dans le contrat qu'un memoire y serait
annexd pour determiner les paroisses, oi devraient se donner
21) Arch. Nat., T 193-74.
'22) Journal de voyage..., p. 273.
;23) B.H.A.P., 1946, pp. 16, 77-78.
:24) II existe aux Archives Nationales, sous la cote T 193-74, un
volumineux dossier relatif a la fondation faite par la maison de
Noailles. Nous devons a l'obligeance bien connue de notre confr&re
M. :lialumeau, qui a 6tudid consciencieusement ce dossier, la communication de nombreux documents ; qu'll en soit sincerement remerci6.
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les missions. Cette precaution 6idmentaire ayant et6 omise, ce fut
I'origine de nombreuses difficultes, qui s'dleverent plus tard ettre les successeurs des fondateurs et les missionnaires. Les territoires de la maison de Noailles subirent de notables fluctuations par suite d'acquisitions nouvelles ou de cessions. Quelles
4taient les paroisses qui devaient bendficier des missions, lesquelles en 6taient exclues ? Ni les heritiers des fondateurs, ni
m~me les missionnaires ne le savaient exactement. Ces dernie-s
prirent done sur eux de donner des missions dans un nombre
de paroisses equivalent a peu pres a ce que semblait comporter
la fondation primitive, laissant de c6td les paroisses les moins
accessibles de Sarlat. Pendant plus d'un siecle, et, de fait, jusqu'h la Rdvolution. les chargds d'affaires de la maison de Noailles
et lea sup6rieurs des missionnaires entambrent sur ce sujet de
nombreuses negociations, sans qu'ils aient pu jamais se mettre
completement d'accord. Ceci expliquera surtout la suite des v6nements que nous allons rapporter.
Dans un dtat, non datd, mais que la critique interne permet
de situer entre 1771 et 1775, on lit ce qui suit :
, Etat des terres et paroisses de la maison de Noailles dans
lesquelles se doivent faire les missions fondees par l'acte du
6 avril 1683 , :
, Les missions doivent etre ezdcuties dans les 30 paroisses
ddsigndes dans cet etat, dans le cours de 10 ans, ee qui fait 3
missions par anndes. M. le Mardchal de Noailles prie M. Brival
de veiller a ce qu'elles soient exactement faites d'annde en ann4e
et d'adresser directement a M. le Mardchal de Noailles le certificat annuel des trois cures dans les paroisses desquels les missions auront etd faites. )
Cet 6tat presentait ensuite la liste des paroisses oi I'on
voulait que soient donnees les missions, avec quelques remarques
sous forme de Nota.
En , Limousin : Noailles, Noailhac, S. Xantin de Malemort
(Nota, que la cure de Malemort est unie au collqge des Doctrinaires de Brive qui y font des instructions), Larche, S. Pantalgon,
Ferrieres,Mansac, Ayen, Le Temple d'Ayen, S. Robert et S. Maurice. qui se rdunissent pour participer a la mission, Segonzac et
Roziers (reunis 6galement pour la mission). Couzours, Louynac,
Vars, S. Cyprien, Issandou, Perpezac, Cublac, Brignac. 3
En , PBrigord : Terrasson (Nota qu'il y a & Terrasson d'autres missions fond6es par des particuliers), La Dournac, Grezer,
Pazayac (25), La Feuillade, Nadaillac. ,
En a Auvergne : Cros de PeniBres, Rouffiac, S. Julien d'Albois (cette paroisse est du Limousin mais elle confine d celles
d'Auvergne), Anglars, Jussac, Sausac de Marmiesse. ,
Dans le a Quercy : Meyrignac Lentour (Nota qu'on n'a point
fait des missions dans les paroisses de S. Martin et de S. Sernin
de la ville de Brive quoique d6pendantes de la paroisse de la
Malemort ni dans d'autres paroisses qui ne ddpendent qu'en partie de la Maison.,
Presque d&s le d6but, l'exdcution de la fondation ne laisse
pas de pr6senter de s6rieuses difficultes.
(25) Il y a quelques annies, se trouvaient encore k Pazayac des
reliques de saint Vincent de Paul, apportdes IU probablement par les
missionnaires (Brugicre : L'ancien et le nouveau Pdrigord, tome 32,
p. 247).
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Comme il arrive friquemment pour ce genre d'ouvres pies,
les revenus de la fondation primitive devinrent notoirement insuffisants pour subvenir aux frais de toutes les missions & assurer. Places en rente sur les Aides et Gabelles, les capitaux
avaient subi une devaluation de plus des trois-quarts.
En outre, les pensions promises aux missionnaires n'dtaient
qu'irr6guli6rement versees. M. Certain, supdrieur de Sarlat,
ecrivait, le 18 novembre 1732. a M. Lavergne, chargd des affaires
du due Adrien Maurice de Noailles : t Agrdez, Monsieur, que je
vous rditbre la trbs humble priere que je vous fis dans ma derniere lettre, qui est de nous faire tenir notre pension ; nous
n'avons aucune autre ressource pour remddier d une foule d'affaires qui nous pressent depuis longtemps, ce qui me fait passer
de tres mauvaises heures et qui nous ddrange beaucoup. * Cette
plainte etait renouvelee. le 12 janvier suivant, et le superieur
d'ecrire : a Juyez, Monsieur, de l'dtat oi nous sommes n'ayant
encore recu pas un seul denier de la pension de l'annee derniere ; aussi faut-il que nous soyons perp6tuellement a boursiller et & emprunter de tous cteis pour vivoter. , Les 18 f6vrier
et 15 avril, mnme plainte et mmme insucces.
Les missionnaires firent part au due de Noailles de leurs
difficultes financieres. En vue d'amdliorer cette situation, M. Lavergne eut I'idWe d'un nouvel arrangement avec les missionnaires.
II proposa que l'on cEdat 4 ceux-ci le domaine de Bouch, afferim
1.140 livres, sous la double reserve : i* de la justice et des censives de ]a paroisse de Condat, qui pouvaient valoir eDviron
80 livres de revenu. et 2° d'un pre, appele de Cassaigne, situ6 sur
la paroisse de La Dournac, censive et justice de I'abb6 de Terrasson, et qui rapportait 130 livres de revenu. II restait done
930 livres de revenu assurees aux missionnaires, au lieu de 820
livres, vers6es jusqu'alors par la famille de Noailles. A cette
proposition M. Lavergne ajoutait : « Les missionnaires feront
sans doute un trWs bon marchd, car dtablissant un frare pour
ri'rgir et soigner ce bien, iis pourront le faire valoir beaucoup
plus qu'il ne ferait en la main de Monseigneur. »
Mais, M. Certain objecta a ce plan, le 18 mars 1733, que,
recseignements pris, le bail du domaine de Bouch etait excessif
et qu'il ne pourrait 6tre renouvel, a son dcheance, en decembre
1733, que pour 900 livres ; en outre, que ce domaine 4tait de
mauvaise- qualit6, consistant principalement en vignes, qu'il faut
ienouveler tous les vingt-cinq ou trente ans : que les bitiments
enfin deaient en mauvais 6tat et exigeaient annuellement de
-rands frair d'entretien A prelever sur le revenu. Dans ces conditions. i!demandait que le prd de Cassaigne fut dgalement
a Ijuge.
C'est sur cette base que des ndgociations s'ouvrirent & SaintI ;zare, entre M. Lavergne et M. Lamy, Procureur g6nBral de la
Congregation de la Mission, en vue d'aboutir h la redaction d'un
nruveau contrat de fondation.
La correspondance Bchang6e h cette occasion nous dclaire
sur I'attitude des missionnaires en cette affaire quelque peu
enlirouillde.
Dans une lettre a M. Lavergne, en date du 14 juillet 1733,
M1.Certain, rappelant qu'on avait omis d'annexer a I'acte de la
prremire fondation la liste des paroisses, ajoute : 4 C'est pourIqui. il faut avoir recours d l'interprdtation de l'intention des
fondateurs ; nous ne faisons aucune difficult6 sur les paroisses
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dont les tglises appartenaient avec tous les honneurs & Mgr le
Due et Mine la Duchesse, nos illustres fondateurs. mais ii n'en
va pas de ,:me des paroisses de leurs terres dont les honneure
ne leur appartenaientpoint du tout ou meme ne leur appartenaient pas en seut. 1 jV a mime en Auveryne beaucoup de paroisses qui, outre qu'elles sont en pariage, appartenaient peut4tre a feu M. le Marquis avant notre fondation ; c'est un fait
que je vous prie d'dclaircir s'il doit faire quelque chose a la
determination.
M. Lamy, une liste qui comprend toutes les
< J'ai envoyed
paroisses qui dipendent de ces Seigneurs, ii vous la communiquera ; j'en compte vinyt-six marquees avec une croix, qui nont
jamais appartenu a M. le Marquis et dans lesquelles Monseigneur
a tons les honneurs ; mais pour ce qui est de toutes les autrcs,
elles m'ont dtd marqudes comme dtant en pariage on bien comme
des paroisses dont les honneurs appartenaient d d'autres SeiUncurs et comme etant it M. le Marquis.
, Toutes ces considdrations peurent sercir pour limiter le
nombre des missions d faire. )
.t. Certain faisait en outre constater k son correspondant
que. dis le debut, la fondation avait subi des pertes. Les 5.500
lires. que devait donner la fondatrice, n'avaient Rt6 versees
qu'en deux paiements, le premier onze ans apres la fondation.
et le second seize ans apres, ce qui avait procurd une perle de
plus de 2.700 livres, sans compter que le remboursement fait
en billets de monnaie de 1708. et ia r6duction qui en ful faite,
porta la perte a 4.300 livres de revenu. Le cardinal de Noailles
avait bien \oulu. en 1702. r6assurer le revenu pour I'avenir,
mais ii n'avait nullement compens6 les pertes pr6cmdentes. Aussi,
conclut M. Certain, t ces pertes ont fort affaibli cette maison
qui s'en sentira toujours. Je vous supplie tres humblement,
Monsieur, de faire un peu attention a tout ceci avee nos Messieurs. Je ne roudrais pas, a Dieu ne plaise, diminuer en rien
de nos obligations, que je ddsire accomplir de tout mon caeur
selon nos forces. Si cependant it y avait quelque difficultd &
fixer le nombre des paroisses. on pourrait diffCrer a le mettre
dans le contrat jusqu'd ce qu'on en serait convenu et dans la suite
la liste au contrat qui aurait 4td passd. n
on attachera
Ces ndgociations aboutirent a I'etablissement d'un nouveau
contrat de fondation, qui fut passe, le 26 septembre 1733, en
presence de M. Jean Bonnet. SupBrieur g6iniral de la Congregation de la Mission, et de M. Vincent Lamy a pretre procureur
de In meme Congregation, faisant taut pour ladite Congregation
qu'au nom et comme fonde de la procuration des prdtres de la
communautW de la maison de ladite Congrigation a Sarlat en
P&rigordpassee le 11 mai 1733 devant Tassain, notaire de ladite
iille de Sarlat n (26). Voici la teneur de ce contrat :
< ...Disant les parties que par contrat du 6 avril 1683 passO
iar devant Laverdi et Levasseur, notaires & Paris Mme Louise
Boyer, duchesse douairiere de Noailles..., et Anne Jules, due
-26) Cette procuration est ainsi enregistrde : , Procuration pour
accepter un detlissement de biens innteubles que Mgr le due de
Xoailles doit faire 4t la communautd de to Congrqgation de la Mission
de Sarlat par Jean Certain et autres religieux II M. Lamy, procureur
general de la Congregation de Saint-Lazare a Paris . (Arch. dOp., Dordogne, II C 2414).
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de Noailles..., son fils, out fait une fondation et l'dtablissemeent
de trois pretres et un frere de ladite Conygrgalion de la Mission en la ville de Sarlat pour y faire des missions successivement et d perpdtuite dans toutes les terres et paroisses dont its
Otaient seigneurs, situdes dans les provinces de Limousin, Plriyord, Auveryne et Quercy, en sorte que de dix en dix ans il y
ait une mission dans chacune desdites terres et paroisses, pendant lesquelles missions seraient faits les exercices actoutumes
dans les missions de la Congregation, en y ajoutant des prieres
publiques pour le salut, santo et prospdritd des fondateurs et de
thur famille.
o Comme aussi pour celebrer quatre services solennels a perpetuite dans le Seminire de Sarlat (maison ohi devaient resider
les Inissionnaires) d l'intention et aux jours indiquns par ladite
fondation d chacun desquels jours tous les prdtres de la maison
seraient tenus de dire une messe et encore de cdlbrer ou faire
cedlbrer deux messes basses par chacune semaine & perpdtuit(
Sl'intention des fondateurs qui out donnO sacoir une somme de
1.000 lieres de rente et revenu annuel dont six cents licres dn
chef de ladite dame duchesse douairiere de Noailles, et 400 livres
du chef de mondit Seigncur Marechal due de Noailles, et pour
les autres services de messes une somme de 5.500 lieres, une
fois payde que Messieurs de la Mission s'obliyent d'employer en
acquisition de fonds dans deux ans apres qu'ils seraient Otablis
Jt Sarlat et de rapporter I'acte d'emploi dir mois apres le paiement qu'en l'execution de cette fondation lesdites 5.500 livres,
qui decaient etre fournies en denries. ont etL payees auxdits
inissionnaires d Sarlat, dont ndanmoins its n'ont pas rapports
l'acte d'emploi ; qu't 1'6yard de la rente de 1.000 livres madite
dame la duchesse de Noailles pour se liberer des 600 livres de
la portion de cette rente dont elle 6tait chargde, a par acte du
5 mai 1697 passe devant Hurel et Avelines, notaires d Paris,
cedd et transportd auxdits missionnaires de Sarlat pareille rente
de 600 livres sur M. le Marquis de S. Viance qui en etait vers
elle ddbiteur, constitute au principal de 12.000 livres ; que lesdits Sieurs missionnaires ayant par acte du 26 juin 1708, passe
decant ledit Hurel..., requ dudit sieur marquis de S. Viance une
somme de 14.734 li-vres 9' 4" tant pour le remboursement du sort
principal de ladite rente que pour les arrerages qui en etaient
lors dus et dchus, its auraient par acte du meme jour et devant
les m-mes notaires en I'absence des fondateurs fait emploi de
cette somme jusqu'd concurrence de 14.400 livree d.l'acquisition de 800 litres de rente sur les aides et gabelles constitude d
raison du denier dix huit, laquelle rente a etd successivement et
finalement rdduite & 180 livres ;
, que mondit seigneur le Marechal est demeurd ddbiteur
des 400 livres pour la portion de ladite rente de 1.000 lirres
dont il etait charge par la fondation et apres Nui Monseigneur
due de Noailles ;
a que feu S.Ece Monseigneur le Cardinal de Noailles qui
avait Wtd Idgataire universel de feue Madame la duchesse sa
mere voulant libdralement et par un effet de sa pi&t6 rdtablir
an profit des missionnaires de Sarlat le retranchement qu'ils
araient souffert par les faits du Roy sur la partie de rente cidessus provenant du chef de madite dame duchesse de Noailles,
et ayant fait don & mondit Seigneur due de Noailles, son neveu,
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par contrat du 17 9bre 1720 passe devant ledit Hurel et son
confrere de la terre de Bouch et domaine de Bouillac situs
dans la s ,lnchaussde
de Sarlat en Pdrigord et dans les limites
des chatellenies et vicomti de Larche et Terrasson membres du
duchi de Noailles, qu'il avait acquis par contrat du 29 aoitt
p-ecedent passe decant le mWme Hurel et son confrere. II a par
cette donation charge mondit Seigneur due de Noailles et ses suecesseurs de payer a la maison de la Mission de Sarlat les 420
livres de rente sercant d remplacer le retranchement ci-dessus
a fin que la rente de 1.000 livres fut retablie dans son entier
pour lcentretien des missions t condition pour lesdits Sieurs
missionnaires de satisfaire a toutes les charges, clauses et conditions portes par l'acte de fondation a quoi ils pourront dtre
contraints par celui qui se trouvera l'aind mdle de la maison de
oaillcs ; il a encore donnd en la mdme annee 1720 une somme
de r530 lirres pour didommager les missionnaires des pertes
qu'ils avaient faites sur les arrerages pricidents ;
, que mondit Seigneur due de Noailles se trouvant par re
moyen char6g envers lesdits Sieurs missionnaires de Sarlat de
820 lirres de rente faisant avec celle de 180 livres sur la ville
les 1.000 livres portees par la fondation et desirant assurer a
perpituite l'ex6cution de cette fondation par le ddlaissement
d'un fond d'hdritage de revenu suffisant pour fournir ladite
rente de 820 livres, il aurait sur cela fait connaitre ses intentions auxdits Sieurs Superieur, sindic et missionnaires de Sarlat qui ont offert de prendre les mntairies et hdritages ddpendant de Bouch comme etant plus a la proximitd et convenance
de leur maison de Sarlat de tous ceux que mondit Seigneur due
de Noailles pourrait leur donner dans ses terres et d'ailleurs
spdcialement affeteles a la majeure partie de la rente dont est
question ;
Sur
u quoi les parties sont convenues de ce qui suit :
< Savoir que mondit Seigneur due de Noailles a ddlaissa,
remis et transportl avec promesse de garantie de toutes charges
autres que celles cy aprds expliqudes mime de tous droits de
lods et centes d'indemnitd et amortissement qui pourraient etre
duis en consequence du present contrat, ensemble de toutes
dettes, dons, douaires, hypothbques, substitutions et autres empechements queiconques auxdits Sieurs Pretres de la Congrdgation de la Mission de Sarlat, la maison et mitairie de Bouch
avec les autres bUtiments et tdifices 4tant audit lieu de Bouch
en l'dtat qu'ils sont prdsentement, ia 'exception d'une tour qui
est au coin de la cour dudit Bouch du cdte du Levant, sdparde du
reste des bdtiments et actuellement ddcouverte, laquelle mondit
Seigneur due de Noailles se reserve pour servir de prison et y
faire un auditoire pour l'exercice de la justice de ladite terre et
seigneurie de Bouch qui ne pourra cependant avoir de communication dans ladite cour.
< Plus ddlaisse mondit Seigneur comme dessus toutes les
terres et labour, pris, vignes, bois, friches et autres hdritages
dependant desdites metairies, ensemble les metairies nommees de
Rocheflorens avec leurs ddpendances, un prd nomne de Cassaigne
sittue dans la paroisse de Dournac, ddpendant de la ferme de
Bouch et gdndralement tous les biens fonds qui composent lesdites ferme et metairies ainsi qu'en ont joui, pu et dA jouir
mondit Seigneur due de Noailes et les autres preeddents proprintaires et Seigneurs de ladite terre de Bouch.
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c Plus la rente fonciere de 80 livres en argent a la prendre
et percevoir sur le moulin de Bouch arrentd par les prdcedents
Seigneurs par contrat du...
u Et finalement les meubles, vaissaux vignaires, bestiaus,
semences et autres choses dtant dans lesdites maison et metairies servant d leur exploitation dont les fermiers sont chargds,
a commencer la jouissance desdits biens et hdritages compris au
present ddlaissement du premier de janvier de la prdsente
ana•e aux charges, conditions et reserves suivantes :
a 1* du cens et rente seigneurialle et directe de 40 livres
par chacun an sur lesdites mtairies et heritages de Bouch et
de Rocheflorens pour tout ce qui etait tenu noblement par mondit Seigneur due de Noailles et que lesdits pretres de la Congrdgation de la Mission de Sarlat tiendront de lui d l'avenir en censive sous la charge et redevance de 40 livres annuellement ;
a 2* de payer en outre par lesdits Sieurs missionnaires les
cens, rentes et autres charges rdelles dont une partie des biens
ddpendant desdites mdtairies de Bouch et de Rocheflorens qui
sont en la censive d'autres seigneurs peuvent &tretenus et charges d compter dudit jour premier janvier de la prdsente annde
pour l'avenir
i 3* se rdserve mondit Seigneur due de Noailles sur le moulin de Bouch ci-dessus dnoncd tout droit de justice, seigneurie
directe et les menues censives auxquelles il est sujet autres que
celle de 80 livres comprise dans ledit etablissement avec tons
autres droits seigneuriaux sur ledit moulin et ddpendances
t 4* se rdserve pareillement mondit.Seigneur due de Noailles
ginzralement toutes les autres censives, rentes, justice, seigneurie et autres droits et devoirs utiles et honorifiques appartenant et ddpendant tant dudit fief et seigneurie de Bouch que
de celui de Rocheflorens et autres fiefs y annexes.
, Le prdsent ddlaissement ainsi fait aux charges, rdserves
et conditions ci-dessus et en outre pour demeurer par mondit
Seigneur due de Noailles, ses hoirs successeurs et ayant cause
quittds et libdrds vers lesdits Sieurs Prdtres de la Mission de
Sarlat et leur Congrdgation des deux parties de rente dont ii
dtait charge, l'une de quatre cents livres en consdquence de la
fondation du chef de feu mondit Seigneur le Marechal due de
Noailles son pare, et I'autre de 420 livres du chef de feu S.Ece
Monseigneur le Cardinal de Noailles par la donation du 17 9bre
1720. faisant ensemble les 820 livres ci-dessus dnoncdes, a compter du mdme jour premier janvier de la prdsente annde auquel
commence la jouissance desdits biens au profit desdits Sieurs
missionnaires, reconnaissant ledit Sieur Lamy audit nom que
lesdits arr6rages en ont dtd entierement payds et acquittds jusqu'audit jour.
, Et au moyen du prdsent ddlaissement ladite Congrdgation
de la Mission de Sarlat executera .comme elle y est obligde et
que lesdits Sieurs Bonnet et Lamy auxdits noms I'y obligent de
nouveau en tant que de besoin, toutes lesdites charges et conditions contenues en I'acte de fondation du 6 avril 1683, tant en
ce qui concerne les missions dans les terres et paroisses oi elle
a son application que pour les services et messes qui doivent
se faire et celdbrer dans le lieu et l'dtablissement desdits Sieurs
m issionnairesd Sarlat.
c Et d'autant que par ladite fondation il dtait dit qu'il serait
fourni un dtat desdites terres et paroisses of se devaient faire
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suppleer ont presentement remis ledit 6tat qui a Wtd ci-annex6
et d leur requisition
aprbs avoir 6tj d'elles siyan et paraphI
aussi paraphe desdits notaires soussignes. dans toutes lesquelles
paroisses les missions seront faites aux termes de ladite fondation en sorte qu'il y ait une mission dans chacune tous les diz
ans une fois (27) ;
a promet et s'oblige ledit Sieur Lamy audit nom de rapporter d mondit Seigneur due de Noailles dans trois mois les actes
justificatifs de I'emploi qui a 9td fait des 5.500 livres que feue
Madame la duchesse de Noailles a donnd auxdits Sieurs missionnaires de Sarlct par l'acte de fondation du 6 avril 1683 au
dCfaut dudit acte consentant d&s a present que les biens et hiritoges appartenant d ladite Congregation de la Mission de Sartat
demeurent specialement affectis d l'ex6cution de ladite fondation jusques d concurrence de ladite somme de 5.500 livres.
« S'obliyent encore lesdits Sieurs Supdrieur et sindic esdits
nomis de se faire ratifier les presentes par tous ceux qui composent sa communautW de la Mission de Sarlat et d'en rapporter
I'acte en bonne forme dans un mois d peine de tous depens, dommayes et interdts.
, Ddclare ledit Sieur Lamy audit nom que les 5.500 livres
que feue miadite dame duchesse douairiere de Noailles a donn6
auxdits Sieurs missionnaires de Sarlat par I'acte de fondation
dudit jour 6 avril 1683 ont et6 employes dans la ddpense de la
maison que lesdits Sieurs missionnaires ont fait bdtir d Sarlat
et dans laquelle its font actuellement leur residence consentant
l'exacution de ladite
qu'elle demeure sp6cialement affectdei
fondation jusqu'd concurrence de ladite somme de 5.500 livres. a
Tel etait le nouveau contrat. Conform6ment aux prescriptions prdcedentes, il fut ratifi6 par M. Jean Certain, supBrieur
de la Mission de Sarlat, le 21 octobre 1733 (28). Le 3 janvier
suivant, le inime suprrieur delivrait en faveur de M. Lamy une
procuration pour gfrcr (29).
La veille du contrat, le due de Noailles avait adress6 a la
Ferme Generale h Paris un memoire pour obtenir une diminution du droit d'amortissement sur les biens qu'il se proposait
de ceder aux missionnaires de Sarlat. La moitid de remise fut
accord6e A condition que I'acte de cession serait passe dans les
trois mois et les droits payds dans les quinze jours apres.
La question financiere ainsi riglee, le nouveau contrat maintenait dans leur int6grite les clauses de la fondation primitive,
et notamment I'obligation d'assurer des missions tous les dix
ans dans les paroisses d6pendant des possessions terriennes de
la maison de Noailies.
Cependant, la pratique r6v'la bientOt' de sdrieux inconmnients a la stricte execution de cette clause essentielle.
La situation tres Bloign6e des paroisses d'Auvergne, qui
(27) Ce document a malheureusement disparu du dossier ; il fut
perdu probablement au cours des nombreuscs Iractations qui eurent
lieu par la suite, puisqu'il en 6tait la base.
(28) , Ratification d'un contrat passe a Paris entre M. de Noailles
et les Supdrieurs de la Congregation de la Mission par M. Jean Certain, sup. de la mission de Sarlat n (Arch. dep., Dordogne, II C 2414).
(29) Arch. dep.. Dordogne, II C 2415.
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etaient a trois journees de voyage de la rdsidence des missionnaires, rendait malaisee la predication p6riodique des missions.
De fail, ii Btait constatd, en 1769, que depuis le contrat de 1733,
deux missions seulement avaient etR donnees & Anglars, la dernimre remontant & 1747 ; qu'h Roffiac, il y avait vingt ans que
la mission n'avait pas ted prbchee ; qu a S. Julien d'Albois, vingt
ans s'6taient 4galement Bcouls depuis la derniere mission. et
trente-neuf ans depuis la premiire.
La raison de cette irregularit6 dans l'observance du contrat,
notons-le en passant, provenait de ce que les missionnaires
avaient, dOs le debut, entam6 des ndgociations au sujet de ces
missions, en vue d'en 6tre d6charges au profit d'autres missions
prises en 6change, et qu'ils attendaient A eet effet des instructions. conformement d'ailleurs aux avis qui leur en avaient, Mt
doinns.
En outre, plusieurs paroisses de petite 6tendue et A faible
population ne se pritaient guere a l'organisation des missions,
faute de pouvoir y trouver logement et de s'y employer utilement ; les missionnaires en etaient reduits " inviter les habitants de ces paroisses A participer aux missions qui se donnaient
dans les paroisses voisines.
Des difficultes d'un autre genre empclhaient parfois les
missions d'etre donn6es A periode fixe. Si, par exemple, le chanoine de Geouffre, doyen de l'Nglise collegiale de Noailles, attestait, en 1769, que depuis 1716. les missions n'avaient Rt! pre
clihes qu'en 1736, 1747, 1759, done un peu plus que tous les dix
ans. c'etait pour des raisons independantes de la volontL des
missionnaires. L'un d'eux confiait un jour au pore du curd de
Pazayac, qu'allant I Noailles, < ii n'avait pas trourt de logement
ni de bonnes dispositions de la part du doyen et des chanoines ',
et, une autre fois, on avait fait coincider la mission de Noailles
a\ec celles qui dtaient donnees dans la region de Nadaillac.
Partout ailleurs, ainsi que l'attestent les curts, les missions
furent r6gulierement assurees tous les dix ans.
Par acquit de conscience et pour rIgulariser ia situation,
les missionnaires entamerent une s6rie de n6gociations avec le
duc de Noailles, par l'interm6diaire de son charge d'affaires, en
vue d'apporter divers arrangements au plan primitif des missions. A la lumiere des documents qui restent, on peut en suivre
le developpement.
A la suite probablement d'une enqulte motivee
par des
plaintes emanant de paroisses, qui s'estimaient ddlaissees.
M. Lavergne, charg6 des affaires du due de Noailles, se plaignait
alibrement, le 29 juillet 1758, t des missions et des missionnaires et (de) la proposition de M. de Talissat (sup6rieur de Sarlat; de changer les paroisses d'Auvergne... en pareil nombre
d' utres paroisses nouvellement acquises (par la famille de
Noailles et) qui se trouvent d la porte de Sarlat ,. II y voyait
urin proposition ccplutdt dirigde par l'intdr6t et la commodit.
dei missionnaires que pour l'utilitd et besoin des peuples. )
Aussi menacait-il « de prendre des mesures plus efficaces pour
parcenir d faire executer les intentions des premiers fondateurs
et celle qu'a eu Mgr le Marechal en augmentant le bien de la fonddalion considdrablement au-dessus de ce qui fallait pour remplacer les pertes qu'on avait fait sur les revenus de la fonda.tion. »
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Le lendemaln, 'crivant a M. Talissat lui-meme, il lui disait :
Itl n'est pas douteux, Monsieur, que les terres de Montfort,
Carlux et Salaignac sont sans comparaison plus commodes pour
les missions que ne le sont les terres situees dans l'Auvergne :
il est vrai aussi que la maison de Noailles a ailleurs deux de ces
terres d'Auceryne qui sont celles de Marmiesse et de Rozi&res (30i, inais on a aussi ajoutd plusieurs paroisses d celle de
Penibre, qui est aujourd'hui composde de dix & douze paroisses.
Aussi, je crois, Monsiear, que ce qui peut s'approcher le plus de
la reyle et de l'esprit de la fondalion dans les six on huit principales paroisses dependantes de P6niere, ServiBre et Malesse
formant ensemble un seul corps contiyu. en arrangeant les choses de sorte que les missions puissent se trouver de trois en
trois ans une fois dans chacune de ces paroisses. Lorsque Mgr le
Marechal vous a donnd la terre de Bouch pour remployer ce qui
acait ;t~ perdu sur le revenu de la premiere fondation, pour
I'augmenter il avait dt6 bien promis et arrdte qu'on ferait un
nouvel arrangement sur l'ordre, le temps et les lieux de ces missions. Je ne sais comment et par la faute de qui cela est restd
en arriere ; peut-Otre est-ce plus la mienne que celle des autres.
Quoi qu'il en soit, Monsieur, je vous prie de vouloir bien m'envoyer un Otat des lieux et paroisses oil vous vous croyez actuellement obliges de faire la mission, l'intervulle que vous laissez
d'une mission l'autre dans la meme paroisse, l'ordre et le temps
que vous employes it les faire. Je joindrai ce mdmoire avec tous
les renseignements que j'ai ici, j'en rendrai compte & Mgr le Marechal et nous Idcherons de former sur cela un reglement qui
fixera les choses pour l'avenir. ,
M. Laxergne terminait sa lettre par cette admonestation
'sdvre et quelque peu etrange :
4 Je ne dois pas vous dissimuler, Monsieur, qu'on a prdtendu que MM. les Missionnaires se melaient de choses qui
n'dtaient pas de leur connaissance et qui avaient par leurs discours occasionnd divers proces. Vous savez mieux que moi l'objet
de ces missions et principalement d'instruire, d'aider MM. les
curds dans tout ce qui regarde le spirituel et & I'dgard du ternporel de ne s'en meler que pour 6teindre les proces et les inimitids qui en sont la suite. L'intention de la maison de Noailles a
etd aussi qu'elle trouverait par ld un moyen sir d'etre informde exactement de ce qui pourrait se passer dans les terres de
contraire au bon ordre et d la justice, afin qu'elle put employer
son autorit &afaire observer lun et l'autre et & corriger lei
abus. Cependant depuis bien pros de quarante ans que je suis
attachd a la maison, je n'ai guere vu venir aucun avis de cette
espice dont on ait pu faire usage. J'ai tout lieu de croire que
rous vous emploierez efficacement & rendre les missions veritablement utiles au peuple pour le bien duquel on les a fondees. ,
II est a croire que les missionnaires, A qui M. Lavergne rendait a son insu un magnifique hommage, perseverdrent dans
leur.mutisme au sujet des abus, dont ils avaient regu la confidence ou qu'ils pouvaient. avoir 6ventuellement constates. La
nature meme de leurs fonctions leur en faisait un devoir sacrd.
Is venaient dans les paroisses non pas pour enqueter sur lesagissements de leurs auditeurs, mais pour les aider A r6gler
;30) Elles furent alidnde6 par le due, en 1750.
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leurs conflits et A pacifier leurs consciences. Toute autre attitude aurait confin6 A une indiseretion scandaleuse susceptible
de nuire & leur ministere !
Les ann6es passerent sans que les pourparlers aboutissent
a une solution difinitive, chacun demeurant dans 1'expectative
et sur ses positions, de sorte que les missions d'Auvergne continubrent de n'Atre que partiellement assurees.
lais, un beau jour, M. Lavergne prit ia mouche et decida
d'employer les grands moyens pour contraindre les missionnaires
a se ranger , ses vues personnelles. Le 7 avril 1769, il leur transmettait par l'huissier Pierre Garraudie un exploit judiciaire,
dans lequel le sieur Borie, syndic de la communautd de SaintLazare de la ville de Sarlat, 6tait invite a d comparaitre dans le
dIlai de deux mois par devant nos Seigneurs tenants les requetes
du Palais & Paris ,, en vue de se voir reprocher I'inexecution du
contrat et d'etre contraint de restituer les biens de la fondation.
Cette procedure surprit desagr6abeieent le superieur du
seminaire, M. Talissat qui, le 12 avril, s'empressa d'adresser au
due de Noailles la lettre suivante :
, Je viens de recevoir avec le plus sensible 6tonnement une
assignation de votre part aux requites du palais ; il m'est aisd
de roir ce qui nous a attire cette disgrdce, c'est l'omission de
quelques missions, que nos missionnaires donnbrent dans vos
terres de l'Auveryne. J'ai de la (peine) d croire que M. Lavergne
n'a pas mis sous vos yeux un mimoire touchant les fondations
de ros illustres aieux en faveur du seminaire de Sarlat, et que
je n'ai entrepris de faire que suivant I'avis de M. Lavergne, et
qui me fit savoir qu'il avait requ mon mdmoire et qu'il ne manquerait point de vous le presenter et de me faire savoir vos
intentions, ainsi qu'il conste par sa lettre du 27 aofit 1758. Et
com mc ii ne m'a point en aucune facon manifesto vos intention,. j'ai cru devoir attendre vos ordres pour m'y conformer.
Je viens d'dcrire d Mr notre gendral pour le prier de vous exposer les motifs du memoire que j'avais fait passer a M. Lavergne.
Nous sommes totalement iloignes d'avoir des proces avec votre
Grandeur et nous n'oublierons jamais les bienfaits que nous
avons requs de votre illustre maison et nous vous supplions de
vouloir bien nous les continuer... n
Ayant sans doute requ du Sup6rieur gendral de la Congr&gation les eclaircissements n6cessaires, et ayant peut-4tre aussi
constat6 la n6gligence de son charg6 d'affaires, qui ne semble
pas s'etre montr6 tres actif, le duc donna vraisemblablement des
instructions pour arr6ter IA la procedure, qui n'eut pas de
suite. et les tractations se poursuivirent sous la forme de projets d'arrangements, non seulement au sujet des missions d'Auvergne, mais aussi A l'dgard d'autres missions que l'on voulait
voir executdes par les missionnaires de Sartat.
Dans une lettre adressde, le 14 fMvrier 1776, h M. de Brival,
procureur du roi A Tulle, et charg6 des affaires de la maison
de Noailles en Limousin et en P6rigord, M. Forvieux faisait
ainsi le point sur cette question de plus en plus embrouill6e :
, J'eus l'honneur de vous observer dans la confdrence que
nous etimes d Tulle qu'il y avait ddjd de la surcharge dans la
fondation ; qu'il y avait mdme des paroisses tras considdrables
dans le Perigord et le Quercy, qui n'avaient jamais 0td comprises ; qu'ainsi la rdpartition me paraissait avoir 0td mal faite ;
que dans le nombre des paroisses o& nous allions ii y en avait

-

204 -

de fort petites ; vous me fites la grdce de me rdpondre que je
vous fournirai un plan oif j'insererais les paroisses qui n'ont
jamais dtd comprises dans la fondation et que j'indiquerais
celles qui pourraient Otre unies & quelque autre du voisinage
comme cela s'est pratiqud jusques id pour quelques autres que
je vous note dans le plan que je vous envoie. Vous m'ajoutdtes
que l'on pourrait mettre dans ce goat la le temps des missions
pour chaque paroisse a quinze ans au lieu de dix. ,
M. Forvieux fait ensuite allusion a un projet d'arrangement avec d'autres missionnaires. ceux de Salers.
t Pour les missions d'Auvergne, dit-il, les Mrs de Salers
nous offrent cinq missions en dchange, dont je vous envoie I'dtat
qu'ils ont fourni ; je ne trouve point dans nos livres que l'on
n'ait jamais fait t ServiBres ni i Goule. II y a apparence que
c'est I'acquisition dont nous avait autrefois parld M. Lavergne,
lorsqu'il nous marqua qu'il faudrait faire un dchange, attendu
que Mr de Noailles s'etait defait d'une partie des paroisses dans
lesquelles nous faisions mission. Pour les proportions de service, je les crois d peu pres les memes et je vous serais bien
obligd, Monsieur, de vouloir bien me dire ai combien de distance
de Tulle sont les endroits que ces Mrs nous offrent. Si ces endroits nous rapprochent de Sarlat, les endroits que nous cedons
les rapprochent d eux-memes de Salers. Nous entrerons colontiers dans tous les arrangements que vous trouverez justes et
raisotnables d cet dgard. ,
Le missionnaire parle ensuite d'autres propositions qui
avaient Wt6 faites. t Pour ce qui regarde la petite mission de
Jumilhac, dit-il, nous nous en chargerons, mais uniquement
pour vous ddbarrasser et pour vous plaire, nous sommes ddjd
surcharges pour les missions et si cela vous est egal, je proposerai i Mrs les missionnaires de Pdrigueux (31) de prendre sur
leur compte ce petit article ; s'ils le refusent nous prendrons
arec vous tel arrangement que vous trouverez bon ; je leur proposerai encore d'abord que j'auraide vos nouvelles, de se charger
de i'entidre mission que vous voulez faire donner, car il nous est
impossible, malgrd la bonne envie que nous aurions d'entrer
dans vos vues, de nous en charger nous-mnmes. L'honoraire pour
les missions que l'on fait donner pendant un mois est pour ewn
et pour nous de cinq cents livres et souvent de six cents ; vous
verrez par la ce que vous voudrez faire. ,
A cette lettre 6tait jointe la piece suivante :
a Etat des missions que le seminaire de Sarlat doit acquit-

ter pour Monseigneur le Marichal due de Noailles :

a Nouailles, Nouailhac, Larche, S. Pantaldon, Mansac, Ayen,
Perpezac-Le Blanc et le Temple d'Ayen, fort petite paroisse qui
depuis la fondation a toujours assistd avec son curd a la mission de Perpezac d laquelle on reste huit jours de plus, les deux
paroisses dtant unies pour la mission.
, S. Robert et S. Maurice, on pourraitjoindre Couzours qui
n'est qu'a deux pas et trhs petite paroisse ; la partie qui est du
c6td de S. Robert profiterait de la mission et l'autre qui est du
cdtd de Lognac profiterait d son tour.
:31) 11 s'agit des pritres de la Congrtgaption pdrigourdine, dite
6galement , de la Mission *, mais qui n'avaient aucune attache avec
les Lazaristes.
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, Lognac et partie de Couzours, Segonzac et Roziers qui est
une tres petite paroisse ; Yars et S. Cyprien. depuis la fondation
S. Cyprien a toujours profitd de Vars oilt on reste huit jours
de plus ; Issandou, Cublac, Brignac, Ladournac et Grezes, qui
est une petite paroisse tres t portte ; Pazayac et La Feuillade,
qui a toujours profite de la mission de Pazayac depuis la fondation ; Nadaillac et Ferrieres.
a Nouvelles paroisses de Mgr le due de Noailles qui n'ont
jamais ete comprises dans la fondation et qui sont Ltrs consid6rables : Terrasson. Salagnac, S. Genies, Carlux, Vitrac.
1 11 faut encore ajouter d ce nombre les cinq d'Auveryne
dont je vous envoie l'dtat que l'on nous a fait passer : « Missions
d la charge de Mrs de Salers en Limousin : I... ; 2... ; 3... ;
4- ; 5... Missions d la charge de Mrs les Missionnaires de Sarlat : 1. Anglars, de 1.400 communiants : 2. S. Julien pros Pleaux,
environ 800 ; 3. Cros on Roufiac alternaticement de 7 d 800 ;
4. Servieres ; 5. Goule. ,
Ce rapport de M. Forvieux restant sans r6ponse. celui-ci
~crivait de nouveau, le 5 aoixt 1776, i M. Brival :
, De grdee, Monsieur, ayes la complaisance de rappeler d
Mr de Nervet (successeur de M. Lavergne), notre arrangement
pour les missions ; que cette affaire finisse afin que nous sachions d quoi nous en tenir d l'avenir. Un mot de votre part
mettra le dernier coup d cette affaire. Nous le desirons avec
d'autant plus de raisons que nous souhaitons qu'il n'y ait plus
de plainte a cet 6gard... a
Get appel resta sans effet, puisque plus de deux ans aprtis
et par deux fois, le 14 octobre et le 11 novembre 1778, M. Borie,
successeur de M. Talissat comme superieur de Sarlat, suppliait
directement M. Nervet de donner ses instructions a M. Brival,
afin, dit-il, ccque nous sachions i quoi nous en tenir et que nous
puissions faire de nouveaux efforts pour contenter nos illustres
fondateurs. Du reste, ajoutait-il. M. Brival nous a dit de suspendre toutes les opdrations jusqu'd ce que vous auriez la bont6
de lui donner de vos nouvelles et fait part de votre facon de
penser sur le plan qu'il vous avait envoyd. ,
Nouvelle instance de M. Borie, le 30 d6cembre, a I'occasion
de la nouvelle annee, et toujours pas de r6ponse. II semble que
M1.Nervet ait voulu lasser la patience des missionnaires pour les
contraindre h suivre le plan primitif des missions, malgrd les
justes objections qu'on y pouvait faire.
M. Forvieux eatra de nouveau en scene et mandait a son
tour A M. Brival, le 24 juillet 1779 :
, Malgre toutes les diligences que nous avons pu faire aupres de M. Nervet, il n'a pas encore Utd possible d'avoir une rdponse de sa part ; il est bien douloureux d'dtre arrdtd dans ce
projet qui nous aurait mis d meme de savoir d quoi nous en
tenir pour remplir nos obligations.
a Sur la lettre que vous m'aviez fait l'honneur de m'6crire
et dans laquelle vous me marquiez de faire agir aupr&s de
.1.Nerret, notre prdlat s'adressa i Mr le Mardchal due de Monchy qui promit que M. Nervet rdpondrait. Auriez-vous, Monsieur, recu de ses nouvelles ? Faites-moi I'amitie de me marqucr votre fagon de penser afin que nous nous y conformions.
Vous avez vu notre bonne volontd. Nous voudrions de tout cewur
finir cette affaire par votre mndiation. Vous avez connu de tou-
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tes choses dans le memoire que vous en avez fait et encoye.
Bonorez moi d'un mot de rdponse et agreez... )
De guerre lasse, M. Nervet n'ayant pas meme donne signe
de vie. M. Forvieux, alors en mission h Noailles, prit le parti de
s'adresser directement a lui. Le 17 decembre 1779, il lui ecrivait
cette lettre oii il resumait I'dtat de la question :
SII1 y a dejd pros de trois ans que je fis un voyage d Tulle
pour confirer avec M. Brival sur la distribution de nos missions
qui sont de la fondation de Monseigneur le due de Noailles.
Nous en avons trente-deux d donner tous les dix ans d sa dOcharge, quatre services solennels par an et deux messes basses
par semaine : voild les charges de la fondation.
a Parmi la liste qui fut faite des le commencement de la
fondation, on y comprit de tres petites paroisses oit les missionnaires n'ont quasi rien a faire pendant trois semaines, n'y ayant
que quatre-vingts ou cent communiants, tandis qu'on a laissd
des endroits tres consid6rables comme un Terrasson oif ii y a
au moins deux mille dmes, Salagnac oft it y en a mille ou douse
cents, Carlux, o& il y en a au moins mille, S. Genies autant.
L'on n'y a point fait du tout mention de la vicomtd de Monfort,
Vitrac ouj it y en a au moins sept a huit cents. Vous jugerez
par i•, comme 'a fait M. de Brival sur les lieuz, combien cette
premiere distribution a dt6 mal faite.
« M. de Brival me dit encore que tous aviez cinq ou sir
paroisses dans la Centrie du c6t6 de l'Auvergne trBs considerables of' la mission serait tres nicessaire. Comme l'dloignement
de ces paroisses de Sarlat serait oppost aux termes de la fondation, je prenais cinq paroisses du cott de Tulle qui sont a la
charge des missionnairesde Salers en Auvergne, et ces messieurs
se chargeaient d'en acquitter autant dans la Centrie a notre d&charge et cela par contrat. Yous voyez, Monsieur, que je ne
cherche pas a me decharger,puisque dans le tableau que M. Brival m'a dit vous avoir envoyd, au lieu de trente-deux missions
que nous sommes obliges de donner tous les dix ans pour Monseigneur le due de Noailles, vous y trouverez trente-sept.
c Ce que j'en ai fait n'est que pour le plus grand bien de la
fondation que j'ai eu le temps de voir par moi-mme depuis
vingt ans que je travaille dans le diocese de Sarlat. Nous void
Nadaillac, Ladoroccupds d Noailles, de Id nous devons aller
nac. Grazes, Pazayac. Toutes ces missions sont de la fondation.
Voudriez-vous bien, Monsieur, me faire la grdce de me rdpondre
un mot a cet igard a l'adresse de M. le doyen de Noailles qui
aura la bonMt de me faire passer votre lettre. Si cet arrangement est de votre gout, je me rendrai d Tulle pour conclure
toutes choses avec M. Brival. Je puis vous assurer devant Dieu
que c'est pour sa plus grande gloire et pour le plus grand bies
de la fondation que je travaille. Je prends de plus grandes charges que la fondation ne me donne, mais je crois que le bien le
demande. M. Brival I'a vu par lui-m~me. C'est lui-mdme qui me
l'a propose et j'ai cru devoir m'y rendre.
ccLe supdrieur du seminaire a eu l'honneur de vous adresser trois lettres & cetegard. M. de Brival m'a marqu6 vous en
avoir 6crit et vos affaires vous ont sans doute empdch6 de leur
rdpondre un mot & ce sujet. J'ai l'honneur d'dtre avec des sentiments pleins de respect..., etc... ,
Le plan proposes par M. Brival & M. Nervet est probablement
le suivant, qui distribuait les missions, ainsi que suit :
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a Premiere annde : une mission d Noailles, a Noailhac, a
Malemort ;
i Deuxibme annee : une mission d Meyrignac-Lentour, d
Sausac de Marmiesse et & Jussac de Rozisres ;
, TroisiBme annee : une mission d Anglars de Montclar, &
S. Julien d'Albois et d Cros de penieres. Comme les paroisses de
Cros et de Rouffiac dependent de la mdme terre de Penieres et
qu'elles sont fort prds l'une de l'autre, ii suffira de faire une
seule mission pour les deux paroisses alternativement d Cros
et d Rouffiac ;
a Quatribme annie : une mission & Larche, pour cette paroisse et pour celle de La Feuillade, ces deux paroisses sont fort
petites et fort voisines, on y observera ce qui est marqud pour
Cros et pour Rouffiac ; - une mission d Pazayac, d Grazes, d
Ladornac ;
, Cinqui6me annie : une mission t Nadaillac, pour cette
paroisse et pour celle de Ferrieres qui est trBs petite et proche
de Nadaillac, oit il convient que ce soit toujours le lieu de la
mission pour les deau paroisses ; - une mission & Terrasson
et d Mansac ;
c Sixibme ann6e : une mission d S. Robert, pour cette paroisse et pour celle de S. Maurice, qui sont de petites paroisses
presque renfermdes dans l'enceinte du mdme lieu de S. Robert ;
- une mission d Ayen pour cette paroisse et pour celle du Temple d'Ayen, petite paroisse qui avoisine le lieu d'Ayen ; - une
mission d Vars, pour cette paroisse et pour celle de S. Cyprien,
qui sont deux petites paroisses trWs proches l'une de l'autre ; on
era la mission alternativement dans chaque paroisse au lieu
qu'il convient ; qu'elles se fassent toujours dans l'dglise d'Ayen
pour la paroisse d'Ayen et celle du Temple, et dans I'dglise de
S. Robert pour les deux paroisses de S. Robert et de S. Maurice;
" SeptiBme ann6e : une mission & Segonzac, d Roziers, a
Couzours ;
a Huitibme annde : une mission & Lougnac, d Perpezac, a
Issandou ;
u Neuvi6me annde : une mission & Brignac, d Cublac. Voila
toutes les paroisses qui dependent des anciennes terres de la
maison de Noailles remplies. Cependant il reste une troisinme
mission d faire pour la neuvieme annde et trois missions pour
la dixieme. Sur quoi Mgr le Due peut ou obliger les missionnaires d rdpdter plus souvent les missions que de dix en dix ans
rfvolus, ou placer les quatre missions qui restent sur la terre
de Salaignac ; ce dernier parti paraft le meilleur, et en ce cas,
on pourrait continuer ainsi : une mission & Salaignac ;
a Dixibme et derniere annee : une mission d Borrhze, une
mission d Eybines, poLr cette paroisse et pour celle d'Eybenes
Squi sont fort proches rune de l'autre et petites, on le fera alternativement dans chacune, une mission & Carlucct.
, Par ce moyen, il ne restera plus que les paroisses de la
vicomte de Carlux et celles qu'on achetera de nouveau pour lesquclles on pourra ttendre la fondation, si on le juge a propos
par la suite.
, II faut observer qu'il sera plus avantageux aux missionnaires de faire entrer les cinq paroisses de la terre de Salaignac
dans le nombre de celles oit ils doivent faire les missions que
de les obliger d les rdpeter plus souvent dans les anciennes
terres, parce que les cinq paroisses sont fort pros de Sarlat au
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lieu que les anciennes terres sont pour la plupart fort doi.
yndes. »

Ces propositions des inissionnaires etaient I'expression
minme du bon sens et de la sagesse. Elles avaient I'avantage
d'etre ktablies par un homne qui savait de quoi il parlait, avant
I'experience des lieux et des missions avec leurs difficultes particulieres. Mais M. Nervet etait butd, son silence inexplicable le
prouve, et il ne senible pas avoir cherche & comprendre le bien
fond6 des allegations des missionnaires. Son parti-pris 'aveuglait. II le demontre abondamment dans la piece suivante, qu'il
faut reproduire telle quelle :
Ce nmmoire remis par les M. Brival envoya d M. Nervet,
Missionnuires i M. le Mal de receccur gdndral, ledit arranMlonchy, l'a eit ensuite Mi. le yeinent pour que M. le Mard.ifal de Noailles, qui de sa part chal lui manddt de contracter
l'a renis d M-.Sercet. Celui-ci en consequence et conform&'naencoye ainsi apostill d nment audit arrangement.
M. Brival pour qu'il en prenne
M. Brical a derit plusieurs
lecture et cesse toutes conmmu- lettres i 31. Nervet sans riponse
nications acce ces boits Mission- ct i vicent de marquer i M. Fornaires qui roudraient rececoir vieux que si le Seminaire avait
les rec'nus entiers de la fonda- quclqu'un aupres de M. le Mation et diminuer les charges.
rchial Due de Noailles de 'employer afin d'acce6lrer la con.1emoire 6 predsnter t Monseiljneur le Marechal Due de soiimation de cet arrangement
tourne (3,as
avis #dit.
a #son
qui
Noailles (1780,.
ii
A PA
boile
J,
(18t
tfl.
I
Iu I tuItUUC
eC
a
UGe
Sur certaines plaintes mal fondation, c'est ainsi que le
fundies (1) que lIon acait fait mnme M. Brival s'en est expliau.r Messieurs du Seminaire de qu6 dans les diverses lettres (I)
.arlat touchant l'exercution de qu'il a eu la bontd d'dcrire d
la fondation des Missions de la
M. Nervef.
Maison de Noailes, M. Forvieunr
II y a fort longtemps que
se rendit i Tulle aupres de cette affaire traine (5) en lonM3. Brical, procurcur du Roy et
gueur ct les Messieurs du Sdchargd des affaires de cette minaire de Sarlat ddsireraient
Maison en Linmousin et en Pe- beaucoup qu'on voulut y ,ettre
rigord. Le rdsultat de leur la derniire main par le disir
conference flit un arrangemnent qu'ils ont de remplir exactequi riglait toutes les obli- inent toutes leurs obligations
gations que le Seminaire de et de seconder avec un nouceau
Sarlat decait acquitter en con- z:le (6) les pieuses intentions
sdquence de Indite fondation (2). de la Maison de Noailles.
(1) Ces plaintes sont fondtes
(3) C'est au profit des Miset se repetent depuis pour ainsi sionnaires chargds d'e.rcuter
dire I'instant de la fondation, la fondation qu'on aurait di
toujours inexactement execu- dire.
tie.
(4) Pourquoi les Missionnai(2) Une fondation est imres savent-ils le contenu de ces
muable. II fant I'executer. II lettres ?
n'y a point d'arrangement de
(5) Oui - les plaintes out
regulier et d'acceptable. On a commence en 1700 et n'ont pas
dit dans le temps qu'il fallait ccssd. En 1769, il y a eu mnme
'cx.rcuter provisoirement. On as.yiination, l'arrangement fl
aurait pu et dft savoir que ce
propose et rejetd.
provisoire etait la regle du
(6) On accepte l'augure d'uw
fonder.
nouceau zble.
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Par ces annotations aigres-douces en marge du Mdmoire, on
sent que le siege de M. Nervet etait fait et irrevocable. Du reste,
dans une lettre au Mardchal de Monchy, en date du 14 mars
1780, ii livre completement sa pensee et il donne les raisons
explicatives de son attitude en cette affaire. A lire cette lettre,
on se demande si vraiment M. Nervet a jamais tenth de se placer
en face des realites et n'a pas agi sous la poussie de prdventions contre les missionnaires ou d'une mentalitd de juriste
poussee & l'outrance. Et puis, sa presentation de l'affaire estelle l'expression de I'entiere v6ritW ? Le lecteur jugera. Voici
la lettre en question :
Monseigneur,
M
M. le Mal de Noailles vient de me renvoyer
le memoire que vous lui avez remis concemant la fondation des
missions dans les terres de votre maison en Limousin en me recommandant d'avoir 'honneur de vous en rendre compte.
,, Vous avez perdu de vue, Monseigneur, qu'il y a environ
deux ans, je rous ai adressd des dclaircissements d ce sujet (32).
a 11 a tt&fait en 1683 par Mme la Male de Noailles une fondation de missions, de plusieurs services et de deux messes par
semaine ; ce sont les Lazaristes du Seminaire de Sarlat qui en
sent charges.
CCes missions doivent etre faites dans chacune des paroisses des terres de dix en dix ans. Le nombre de ces paroisses a
(32) Peut-etre s'agit-il ici d'une note, sans date ni suscription, ni
signature, intitulde : a Memoire concernant L'ezcution de la fondation
des missions dans les terres de la maison de Noailles a. Apres avoir
resumn I'etat de la question, le rddaoteur conclut : « C'est dans cette
situation qu'il s'agit de resoudre les difficultUs qui se prdsentent actuellement.
- La premiere consiste A savoir st on peut valablement transfdrer
la fondalion qui portait sur les terres et paroisses qu'on a alidn6es,
dans quelques-unes des paroisses qui sont venues depuis dans les mains
de M. le due de NoaiUes. *
;On lit en marge, d'une autre main, cette rdponse : « Out, sA on
se 'est rdserve en alienant a.)
, 2 Si, en supposant ce changement possible et valable, it n'est
pas juste que MM. les Missionnaires fassent des missions dans un plus
grand nombre de paroisses eu dgard t la commoditd et au soulagement
qu'tls trouveront en remplissant cette charge, au lieu qu'ils dtaient obliges .de l'aller remplir a deux journees de chemin, dans des provinces
et dioceses dilffrents. *
iDane la marge, d'une autre main : SS'en tenir au nombre des
paroisses mentionn6es dans I'dtat 1.)
, 30 La fondation les oblige tris expressdment de renouveler la mission de dix en dix ans dans chaque paroisse. Cela a etd ndglig6 dans
un certain nombre de paroisses. II y en a quelques-unes of fi n'y en
a point eu depuis cinquante a soizante ans, et plusieurs autres, oa I
n'y en a point eu depuis vingt A trente ans. MM. les Missionnaires ne
soit-ils point obliges de rdparer ce manquement en faisant d due concurrence des missions dans les paroisses qui ne participeront point a
la fondation ? *
!Dans la marge : « Non, ce qul est passE est passe. a)
, II paratt que de leur part, is dOsireraient que le temps fut 6toigne d(e plus de aiv ans de l'un i l'autre, mais on ne croit pas que cela
pui.,se avoir lieu ni qu'on puisse s'dcarter d'une condition st expresse
contenue dans la fondatton, mais s'il en etait autrement, et qu'on put
quinze ans, it serait juste que cela fut
ree•ler chaque mission de dixz
suppl&e en augmentant A proportion le nombre des paroisses. Bon & distribuer de quinze en quine ans, sans
Dans la marge : D
augmentation i.)
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4te fixd par un etat de 1733 que je joins ici ; elles sont au nornbre de trente, ce qui fait que les missionnaires oat trois missions
d faire par an pour executer cette fondation. Its percoivent tres
exactement sans doute les revenus des biens fonds qui leur ont
t# cedes, mais il n'en est pas de meme de la charge spirituelle
qu'ils ont a remplir.
a De tows les temps, il a etd porte des plaintes, elles ont
meme donne lieu a une assignation aux Requdtss du Palais en
1769 d laquele M. de La Vergne ne donna pas de suite au moyen
.de quelques promesses de plus d'exactitude.
, Apris sa mort, nouvelles plaintes et de leur part. Ils ont
renouvela des tentatives qui avaient dEjda6t faites sans succs.
uIls ont demande d'etendre le cercle des missions sur quinze
ans au lieu de dix ans. Le pretexte a &te qu'il y avait deux terres
vendues depuis 1733 et des offres d'en faire dans quelques terres
acquises depuis, mais tout d fait a leur portee.
a Cette proposition prdsentant une interversion dans l'ordre de la fondation, fjerivis sur les lieux qu'il fallait dire a ces
messieurs, que provisoirement ils devaient ex6cuter la fondation, qu'd I'egard du nouvel arrangement it serait examine en
temps et lieu.
CComme ils allegeraient leur charge en le faisant adopter,
c'est I'objet des sollicitations qui vous ont dtd faites.
, Vous avez certainement fait, Monseigneur, une premiere
reflexion, c'est qu'en gendral lorsqu'on sollicite des changements
dans I'ordre d'une fondation, l'intdrdt personnel de ceux qui sont
charges de l'exdcution et le projet d'en diminuer la charge sont
presque toujours le motif vrai de leurs dnmarches.
a Au surplus, i* quoi qu'il y ait deux des terres comprises
dans l'etat, vendues depuis. ces paroisses devenues 4trangeres ne
doivent pas cesser de participer & une fondation qui est immuable ; on ne retire point des grdces spirituelles. II faudrait de
plus qu'on se soit reserve le droit de ce changement par les
contrats de rente ; 2" la distribution des missions dtant faite
des 1733, elle doit etre exdcutde.
Ouant aux terres nouvellement acquises, M. le Mardchal
u
de Noailles pourrai:
faire un supplement de fondation, mais
peut-dtre trouverait-il qu'il y a d'autres 6tablissements pieux,
plus r4ellement utiles.
« Je suis avec un tres profond respect... »
Ainsi pensait M. Nervet. Au regard de ses allegations, il
sera bon du citer ici une note des missionnaires, sans date, vraisemblablement rddig6e vers 1780, et destinde au due de Noailles;
cette note fixe avec clart6 la position des missionnaires et jette
de la lumiere sur leur attitude. On y lisait :
a L'etat de cette fondation presuppose, les Prdtres de la
Mission de Sarlat supplient Mgr le due de Noailles de vouloir
bien leur permettre de lui exposer les observations suivantes :
I Les depenses d'entretien et de nourriture ont plus que
tI*
double depuis vingt ans, et 100 pistoles de revenu ne sauraient
suffire pour l'entretien, nourriture et voyages de trois prdtref
et d'un frere, et e'est ce qui a mis les Pretres de la Mission dans
la dure ndcessitd de s'endetter en diverses circonstances, notamment d'employer un capital de 2.000 livres qui leur fut rembourse, en 1770, pour fournir au pressant besoin de leur maison, et, en 1771, ils ont dtd aussi dans l'obligation de prendre
2.000 livres de rente constitu6e pour le mdme sujet ; on ajoute
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que malgr6 l'Vtat de ddtresse oil se trouve rdduit le seminaire de
Sarlat, on sera oblige d'ajouter un quatrierne prdtre a la bande
pour ne pas interrompre eIcours des missions, attendu que ce
grand et penible travail epuise les sujets et qu'il y en a un qui
y a succomb6 depuis quelques annees.
<< 2
11 est d present d'usage dans le diocese de Sarlat
qu'une mission 9tablie dans une paroisse de dix en dix ans doit
donner cinquante livres de revenu par an, ce qui fait cinq cents
licres pour l'acquit de ladite mission.
33* Le principal revenu de la susdite fondation vient des
domaines de Bouch qu'on a ctdds aux Pretres de la Mission pour
lear tenir lieu et place de 820 livres de rente. II est & remarquer que ces biens itaient extrdmement dtgrades, lorsque les
Pretres de la Mission les ont pris ; qu'il leur a fallu employer
des capitaux et emprunter tant pour remettre les susdits biens
que pour acheter des bestiauxe; que la majeure partie des susdits biens a etd employee el I'est encore a rtparer les bdtiments
desdits domaines; on a releve les granges; que le meunier du
moulin de Bouch a refuse, ces deux dernieres annees, de payer
vingt quartans d'avoine de rente, qui font partie des revenus
de 820 livres, et c'est pour cela qu'on a pris la libertW de demander & M. Nervet de permettre de fouiller dans les archives de
Larche pour voir si on y trouverait quelques papiers affdrants
d cette cause ; de plus, il est d remarquer que les fonds de terre
du Pirigordsont sujets & beaucoup de cas fortuits et surtout lev
possessions de Bouch (ravins ?), nielle, gelee et grdle ; de plus
encore dans le temps qu'on ne croyait devoir aucune rente sur
les susdits biens, attendu que l'acte de fondation porte par
expres, qu'au cas qu'on vcuille se liberer des rentes etablies par
les fondateurs, on donnera un fonds de terre qui produira le
meme revenu assigne par la fondation, et que ledit fonds sera
franc et quitte de tout droit quelconque, cependant. depuis que
les Pretres de la Mission sont en possession des biens de Bouch,
its'est presentO plusieurs Seigneurs, qui leur ont demandi des
rentes foncieres sur lesdits biens, comme ii parait par le mdmoire ci-joint (rentes dues au Commandeur de Condat, & l'abb6
de Terrasson, a M. de Montmbge, au Marquis de Car, le tout pouvant 4tre dvalu6 annuellement d 59 livres, 12 deniers, 2 sols.
< 4* Les missions de I'Auvergne ont &t6 de tout temps tres
onrecuses au Seminaire de Sarlat, vu la distance des lieux ; elles
le seraient aujourd'hui infiniment davantage, vu le grand prix
qu'ont toutes choses en sorte que le Seminaire se voit hors d'etat
de fournir & de si grands frais. M. Lavergne crivit. ii y a environ dix ou douxe ans, au supdrieur des Pretres de la Congregation
de la Mission de Sarlat, et lui marqua que la maison de .oailles
n'ayant plus le meme nombre de paroisses dans l'Auvergne, it
n'dtait plus question de faire des missions dans ces paroisses,
mais seulement dans celles qui restaient a ladite maison. qui
;taient au nombre de deux ou trois ; sur quoi le Superieur prit
la libertd de lui reprdsentcr que la bande des missionnaires ne
poucant aller en Auvergne pour deux ou trois missions, attendu
qu'ils ne sauraientsortir de ce pays d cause des neiges, que vers
les fites de la PentecOte, en y allant pourtant sur la fin du mois
de septembre ou au commencement d'octobre, et que, s'il le voulait bien, on pourrait faire un echange desdites missions en les
transportant dans I * terres de Montfort, Carlux et Salaignac. En
-consequence, M. Lavergne demanda un memoire d ce sujet, qui
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lui fut envoye fort exactement et sans dlai. Les choses en sont
demeurees ld, jusqu'& ce jour, sans que ce Monsieur ait pris aucun arrangement relatif d cette affaire, ainsi qu'il I'avait fait
esperer.
i,Les Pretres de la Mission de Sarlat osent prendre la libert6
d'esperer de la bontd de Mgr le due de Noailles, qu'il voudra bien
faire quelque attention auxdites observations toutes simples et
conformes d la verit6. n
En somme. ii en Btait de la fondation de la maison de
Noailles, malgrd I'ajustement de 1733, comme de beaucoup d'autres qui, en raison des devaluations successives des capitaux et
du prix montant de la vie. ne peuvent plus etre assurdes dquitablement sans qu'un nouvel ajustement soit opdrd. C'est ce que
MI.Nervet aurait df comprendre et avec d'autant plus d'empressement que les missionnaires se montraient peu exigeants dans
leurs rdclamations justifides.
Les documents ne nous disent pas si les missionnaires parvinrent h un accord ou si les choses demeurdrent en 1'dtat. En
tout cas. la Revolution n'allait pas tarder a survenir et mettre
fin au litige.
II.

-

AUTRES

FONDATIONS

DE MISSIONS

En sus des missions fondees par la famille de Noailles, le
Sieminaire de Sarlat avait recu d'autres fondations de missions.
Lors des inventaires de la Rdvolution, se trouvait aux archives du Seminaire une liste de ces missions fonddes dans les
paroisses du diocese ; elle comprenait les paroisses de S. Julien
de Lampon, Parisol, Carsac, Gardonne, Castelnaut, Cavart,
Sainte-lnnocence, Bouniagues, Flaugeac, Le Coux, Castillonns,
Pauaay,Saint-Glayrae, Domme. Le Bugue, La Chapetle-Aubareil,
S. Germain-de-Pontroumieu, Villefranche, C. Cernin de Lherm,
Prat, Sainte-Nathalene, Paulin et Cendrieux (33).
La mission de S. Julien-de-Lampon avait Wtd fondee par
Pierre Dubex. curd de Mazeyrolles ; cette fondation avait dtW
passee. en 1789. aux missionnaires I.azaristes de Cahors.
La mission de Parisol avait Atd fondde, le 21 fdvrier 1727,
par le curd de la paroisse, Francois Frances, qui avait verse
1.100 iivres en faveur de i Messieurs du S6minaire de Sarlat , ;34).
Celle de Carsac avait dtd fondde par Messire Senaut de Pignol, curd de la paroisse. Le 14 octobre 1727, les missionnaires
avaient consenti une rente de 40 livres au capital de 800 livres
en faveur dudit Raymond Senaut de Pignol. Ce dernier, devenu
clanoine de la cathddrale de Sarlat. par son testament datd du
10 juin 1728, et ouvert le 30 avril 1732, 16gua aux « Messieurs
du S6minaire n 40 livres de pension pour faire une mission de
dix en dix ans (35).
Quelques anndes aprds, un autre sieur de Pignol (Jean-PaulVictor), par son testament du 1" juin 1747, donne et legue , ai
1'dglise et paroisse de Languissat de Varennes, diocese de Sarlat, oui tedit sieur testateur a 6ti curd, 2.000 livres une fois
paydes, qui seront remises es mains de messieurs les mission33) Arch. d6p., Dordogne, Q 1124.
:34) Arch. dOp., Dordogne. II C 2406.

,35) Arch. d6p., Dordogne, II C 2406, 2413.
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naires de Saint-Lazare & Paris, A la charge par lesdits sieurs
missionnaires d'employer ladite sonUne de deux mille livres en
acquisitions d'hdritages ou rentes, et du revenu ou produit desdits heritages ou rentes, de faire faire des missions par tournees,
quant et autant que faire se pourra selon I'avis et I'autorit6 de
Monseigneur 1'eveque de Sarlat A perp6tuitd, & commencer par
ladite paroisse de Languissat de Varennes, en suite en la paroisse
de Montpazier, mome diocese, et en suite en la paroisse de Carsac dudit diocese. le tout A perpetuitd, et le cas arrivant de quelque diminution ou d'insuffisance pour les dites missions, la
premiere paroisse sera toujoars pr6efrde aux autres suivant
I'avis de 1'rdvque de Sarlat. et en suite la seconde. , Detail h
noter, le testateur 1lguait aussi A Messieurs du chapitre deux
reliquaires, I'un de saint Francois de Sales et I'autre de saint
i lear choiz dans ceux dudit sieur testateur,
ad
Vincent de Paul,
avec les lettres qui se trouvent chez ledit sieur testateur dudit
saint Vincent de Paul,d la reserve d'une seule qui sera prise et
choisie par le sieur extcuteur du present testament , (l'abbd
de Saint-Nicolas-desBrunet, son cousin, pretre habit.u
Champs) (36). Que sont devenues ces lettres de saint Vincent ? La mission de Gardonne avait 6td fondee par Raymond Marmier, curd de la paroisse. Par acte du 7 avril 1780, ce dernier
avait donn6 48 livres de rente constitude sur le Clerg6, au capital de 1.200 livres, a condition que les Lazaristes donneraient
une mission dans les paroisses de Gardonne tous les dix ans, A
compter du jour ot ils percevraient les revenus de cette somme.
La premiere mission, stipul6e par le contrat. devait ktre pr&chee en 1788. Elle ne put I'dtre. parce que la grele avait entirement ravage la paroisse de Piles. Ce fait eut son 6pilogue pendant la R6volution. Pour inexdcution du contrat, le district de
Sarlat d4clara d'abord le sieur Michel Marmier, neveu du fondateur et medecin a Sarlat. creancier de I'Etat pour la somme
de 1.200 livres, et il fut d'avis que si u la maison de SaintLazare o avait a conserve I'administration de ses biens, elle
devrait restituer , au sieur Marmier les arr6rages percus jusqu',i
ce jour. Finalement, le 17 mars 1791, le district prononca la
cassation de cette donation (37).
Une mission A Castelnaut avait 6td fondde par le sieur de
Saint-Clar, ancien prieur. Par son testament du 9 novembre
1689, Messire Antoine de Saint-Clar, seigneur de Sales, avait
institud comme h6ritier son frere Louis de Saint-Clar, seigneur
de Pontroudie, curd de Castelnaut (38), et lui avait substitue les
Lazaristes, a condition pour eux de dire une messe h perp6tuitd,
tous les jours, et que le surplus de son revenu serait affectd A
faire des missions.
On ignore par qui furent fondhes les missions de Cavart.
Sainte-Innocence, Bouniagues et Flaugeac. Peut-4tre leur avaiton attribu4 des fonds laisses pour les missions sans affectation
dktermin6e.
La liste des archives du s6minaire attribuait la fondation
(36) Arch. Nat., L 1079, n* 7 ; Arch. dip., Dordogne, II C 2423
i a date du 21-9-1740.
(37) Arch. d6p., Dordogne, L 842, numdros 173 et 209 ; L 865,
numrros 262 et 346.
(38) Ce Louis de Saint-Clar est probablement celul qui appartint a
la Communaut6 des Pretres du Clerge. de Bordeaux.
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de la mission du Coux au sieur Bouffanges, cur! de la paroisse,
ajoutant que cette fondation n'avait ete acceptee que conditionncillement. Ces precisions &clairent sur ce qu'il advint d'une auIre fondation on faveur de cctte meme paroisse du Coux, faite
par le sieur Jean de Valette de Savignac. Ce personnage, par son
testament du 2 novembre 1711, redig4 par maitre Vallette, notaire du Coux, avait institue les directeurs du seminaire ses
hGritiers universels i condition : i1 qu'ils feraient de sept en
sept ans et a perpetuit6 une mission au Coux, pendant laquelle
ils donneront aux pauvres 40 livres et, sur la fin, ils feront un
-ervice pour lui et ses parents ; 2° qu'ils augmenteront leur
nombre d'un quatrieme pretre pour les missions ; 3° qu'ils dirent chaque jour a perp6tuitl une messe pour lui et ses parents;
4" qu'ils donneront h la dite paroisse du Coux 100 livres par an
pour une confrerie de la charit6 : 5° qu'ils paieront ses dettes
et leg"s et mlme ce qui paraitrait I6gitimement du pour demoiselle Ang-lique Donat de CazIle pour laquelle ils diront aussi
une messe par semaine a perpetuite : 6° que le restant des revenus sera employe ,i construire une eglise au seminaire ou, A ce
defaut. h d'utiles r6parations. - En prrsentant ce testament b
1'Pnrecistrement, le 21 fdvrier 1712. les Pritres de la Mission
dbclaraient que IPhritage s'Olevait h 4.000 livres. Mais ce testament souleva des difficultes. M. Certain dut soutenir un proces
a son sujet, en 1714, et cette affaire ne fut ddfinitivement rdglde
par un accord que le 29 aoflt 1737 (39). Les missionnaires furent
sans doute dans 1'impossibilit6 d'ex6euter les clauses du testament. puisque la mission du Coux fut effectivement fondee ult&
rieurement par M. Bouffanges, curd de la paroisse. et, d'autre
part. I'glise du s;minaire ne fut construite que du temps de
M. Talissat, entre 1747 et 1777.
.es missions de Castillonnes et de Paufay furent fondees
par M. de Cremoux, cure de Castillonnas, qui, h cet effet, avait
cede aux missionnaires une rente sur M. de Th6nac.
La fondation de la mission de Saint-Glayrac fut assez tardive. Le 13 janvier 1788, MM. Borie et Simian donnent une
c( quittance de 1.400 livres... a Messire Joseph Raymond de
Rouct. ancien receveur des finances a l'dlection de Figeac, representd par noble Joseph Jerdme de Bouet de la Chapoulie,
ecuyer, gendarme de la garde, habitant (i Sarlat), pour legs
portd au testament de M* Jean de Bouet, archidiacredu chapitre
de Figeac, devant Despeyroux, le 31 octobre 1781, legs destined
fonder d perpetuitd une mission dans la paroisse de Saint-Glayrac, renourelpe tous les treize ans, et e quelques messes a perpetuite aussi pour le fondateur et les paroissiens ,. MM. Borie
et Simian declaraient en acceptant vouloir faire I'emploi de
ladite somme, en acquisition de certains fonds " (40).
La mission de Domme eut pour fondateur le chanoine theologal Charles de Javel, qui par son testament du 11 novembre
1709. avait fonde h perpetuite une mission d'un mois A donner
dans la paroisse de Domme et ses annexes, de quatre en quatre
ans (41).
M. Loys fonda les missions du Bugue et de La Chapelle39) Arch. d6 p., Dordogne, II C 2394 ; B 1731 ; notaire Lavav.,
Wi) Arch. d6p., Dordogne, II C 2492.
i•) Arch. d6p.. Dordogne, notaire Rousseau, 3-2-1713.
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Aubareil. En 1734, les missionnaires donnarent au Bugue une
mission qui fut clOtur6e par 'Mgr Macheco de Premeaux (42).
On ne posshde aucun d6tail pour la mission de Saint-Germaini-de-Pontroumieu.
Les missions de Villefranche et de S. Cernin-de-Lherm eurent pour fondateur Etienne de Vassal, seigneur de Roumejoux.
Par acte passd le 12 avril 1708 avec M. Couty, supdrieur du
s6minaire, devant le notaire de villamblard et de S. Cernin-deLherm, le sieur de Roumejoux donna des terres au sdminaire
pour fonder une mission de cinq en cinq ans, a donner alternativement a Villefranche et h S. Cernin.
Pour ce qui est des missions de Prat-de-Carluxet de SainteNathalene, le 15 janvier 1788, MM. Borie et Simian donnent
quittance de la somme de 1.300 livres a MWJoseph Raymond de
Bouet, repr6sentd par M* David-Joseph Loudieu de la Calprade,
avocat de Sarlat, muni d'une procuration en due forme. Cette
soinone tait destinee A fonder a perpetuit6 une mission dans
les paroisses de Sainte-Nathalene et de Prats, sdnechaussde de
Sarlat, , renouvelde tous les douze ans, la premiere d'aujourd'hui en douze ans dans la paroisse de Sainte-Nathalane..., et d
quelques messes d perpetuitd pour le fondateur et pour feu sieur
Jean Bouet, son frere, archidiacre du chapitre de Figeac n (43).
Le fondateur de la mission de Paulin est inconnu. Quant k
Cendrieux, les missionnaires prkchdrent dans cette paroisse du
19 novembre au 18 decembrel 1786. Cette mission, lit-on dans
le registre paroissial qui la mentionne sans autre d6tail, avait
et6 fond6e par M. de Langlade, seigneur de Cendrieux (44).
A ces diverses missions port6es sur la liste conserv6e aux
archives du s6minaire, il y a lieu, semble-t-il, d'ajouter encore
d'autres missions, mentionnees implicitement ou explicitement
en divers documents.
M. Daymerique avait cedd une rente de 26 livres au capital
de 400 livres pour fondations de missions (45).
lRaymond Bruzac, bourgeois de Sarlat, par son testament du
28 novembre 1709, fonde une messe quotidienne A perp6tuitd et
donne 1.000 ecus pour cette fondation. II ordonne que, ses dettes
payees, le reste de son h6rdditd serait employd a faire des missions. Cette hderdit6e tait dvalude A 1.400 livres. M. Bruzac
ajouta un codicille, datd du 9 aott 1714, conc6dant de plus
aux Mrs du S6minaire 580 livres. Ce testament fut ouvert le
13 septembre 1714 (46).
M" Sirvain, cur6 de Cours-de-Pile, fit la fondation d'une
mission dans sa paroisse, que le Seigneur Sarrain, comte de
Durfort-Boissibre, compl6ta dans son testament du 25 f6vrier
1755 (47).
Un ancien cur6 d'Aubas, Mo Porchat, avait fondd une mission dans cette paroisse. a condition que toutes les messes celebrdes au cours de la mission seraient dites pour le repos de son
Ame (48).
"42)
!43)
'44)
;45)
>46)
47)
48)

Dessalles, Histoire du Bugue, p. 107.
Arch. dep., Dordogne, II C 2492.
0 1124.
Arch. ddp., Dordogne, E supp. 728
Arch. d6p., Dordogne, Q 112-1.
Arch. d6p., Dordogne, II C 2396.
B.H.A.P., 1897, p. 178.
Registre de la paroisse, 1783.
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Par son testament du 4 avril 1743, ouvert le 9 mars 1744,
le chanoine thlologal Joseph Pascal, avait institud comme hritier son neveu Jean de Gimel, curd d'Aillac, avec cette condition entre autres, de fonder une mission dans les paroisses les
plus pauvres du diocese, et une autre mission a faire de six
en six ans dans la paroisse de Bas. M. de Gimel avait sans doute
acceptW ces conditions. puisque peu apres etre entrd en possession de l'hdritage, il agit comme proprietaire des biens de son
oncle. II semble cependant qu'il n'ait pas totalement rdpondu aux
derniBres volontes du testateur. Le 8 fevrier 1759, en effet, sur
une nouvelle proposition de Jean de Gimel, alors archipretre de
Saint-Andre, les missionnaires repondent par un refus, , d raison d'un legs insuffisant pour acquitter les charges auxquelles
it dtait destine ) (49).
C'est probablement pour la meme raison que, le 12 janvier
1743, A la sommation u faite par I'eglise de Mandacou d la Congregation de la Mission de Sarlat d'accepter ou de rdpudier un
legs de 300 livres fait d la Congregation d la charge de fondation par M' Francois Dupin, curd de Mandacou ,, les missionnaires d6cident de rdpudier ce legs (50).
Dans une autre circonstance, le 26 novwmbre 1781, M. Borie, supdrieur du s6minaire, 6tablit un acte de a renonciation...
& une donation devant Boutterie, du 23 mai 1779, faite par Yzabeau Champs, 4pouse de Pierre Mouillaud, d ladite mission.
d'une rente annuelle de 50 livres & la charge d'une mission tous
les douze ans, ladite donation ayant 'td acceptde lors de sa passation par des pretres sans pouvoir, la fondation devant etre
remplie dans la paroisse de Monsac, habitation de la donatrice . (51).
Le 14 juin 1788, les missionnaires signent un acte dans lequel ils a d6clarent qu'ils n'ont jamais vu le testament de
Mile de Pons. contenant une mission dans la paroisse de Sauniac » (52).
III. -

L'ACTIVITr

MISSIONNAIRE

Peu de renseignements nous sont parvenu- sur I'activit6
proprement dite des missionnaires de Sarlat qui, & en croire
les documents precedents, a dl Wtre grandement laborieuse.
Au cours d'une enquete faite par la maison de Noailles, en
1769, la plupart des curds des paroisses oi, d'aprAs la fondation,
devaient se donner les missions, et notamment ceux de S. Robert
et S. Maurice, S. Julien de Lognac, Brignac, Ayen, Perpezac, Segonzac, Gr&ees, Larche, Pazayac, S. Pantaldon, Ladornac, Issandou, Cublac, Couzours, Mansac. attestent que les missions ont dt6
r6gulidrement assurees tous les dix ans, et que les missionnaires
s'en sont acquittbs " avec beaucoup de fruit et d'ddification a.
L'ancien curd de Cublac, I'abb6 de Cl4dat, attestait : a le
les ai toujours vus se comporter avec la plus grande ddcence, le
plus grand zele, succes et avantage pour mes paroissiens ; je
supplie bien Monseigneur le due de Noailles de vouloir bien les
(49) Arch ddp., Dordogne, II C 2429, 2450.
(50) Arch. d&p., Dordogne, II C 2427.
;51) Arch. ddp.. Dordogne, II C 2482.
(52) Arch. dep., Dordogne, II C 2493.
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conserrer pour mes paroissiens et ceux de mes voisins de la
coimt d'Ayen. »
Si les attestations des cures de la region dAuvergne, et ceux
de quelques petites paroisses, sont au contraire plus ou moins
r6ticentes ou ddfavorables, c'est pour les raisons que nous avons
dites pr6cedemment, quand il a 6td question de la fondation
faite par la maison de Noailles.
Si I'on voulait en croire I'abbd Audierne, I'un des premiers
et des meilleurs historiens du Sarladais, les missionnaires se
distinguerent d'une maniere g6ndrale par leur zble pour la conversion des religionnaires ou protestants.
v Les missionnaires de la Congregation de Saint-Vincent de
Paul, a-t-il derit, parcouraient les campagnes et opdraient partout de nombreuses conversions. Treize temples protestants furent detruits pendant la durde de l'dpiscopat (de Mgr Francois
de Salignac). Les plus importants 6taient ceux de Monpazier,
d'Eymet et d'lssignac. Le premier fut ddmoli par arrdt du Conseil d'Etat, le 4 mars 1676 ; le second par arret du 19 septembre
de la mdme annde, et le troisieme par jugement du 21 juin
1672, rendu par les commissaires exdcuteurs de l'ddit de Nantes
dans la qgn~ralit6 de Bordeaux m (53).
La v6ritd oblige cependant h confesser que l'abb6 Audierne
oublie ou ne sait pas que les Lazaristes ne vinrent & Sarlat
qu'en 1683, done, bien apres les dvenements qu'il cite, et il leur
attribue indument un succes qui ne fut pas le leur. Ndanmoins,
il est loisible de penser que, dans ce diocese, longtemps domin4
par I'h6r6sie, et qu'ils parcouraient en tous sens, les missionnaires ont pu contribuer I ramener les dgards dans le sein de
1'Eglise, comme le firent de leur c6t- leurs 6mules. les missionnaires de PWrigueux qui, notamment en 1685, se ddvouerent A la
conversion des calvinistes bergeracois. Peut-etre I'abbe Audierne
est-il sur ce point 1'6cho d'une tradition conservde au pays
sarladais !
A notre connaissance. quelques rares mentions des missions
donnies par les Lazaristes ont BtW conserv6es dans les registres
paroissiaux.
L'abbd Jayle, cur6 d'Aubas, notait dans son registre : , La
m'¾me annde 1783, it s'est donn6 une mission dans la presente
dglise du premier dimanche de I'Avent, pendant quatre semaines. Les missionnaires etaient MM. Frigeville, Lacroix et
(Sarry ?), tous trois missionnaires de Sarlat (54). On leur a donnd
400 livres pour ladite mission. Je les ai chauffds chez moi, nourris et leur ai fourni un domestique. Sur la fin de ladite mission,
on a dlevd la grande croix de pierre qui est sur le chemin qui va
du bourg de Montignac et d la riviere. Outre les 400 livres donndes aux missionnaires on lear a encore compt6 40 livres pour
les messes qu'ils ont acquittdes pendant leur sdjour i Aubas pour
le repos de l'dme de feu M' Porchat, ancien curd d'Aubas et fondateur de ladite mission, qui, en la fondant, veut et exige que
pendant le cours de ladite mission toutes les messes que diront
les missionnaires soient appliqudes pour le repos de son
dine ».
L'abbd Martin Pomarel, curd de S. Georges de Montignac
53) Audierne, op. cit., 1844, pp. 247-250.
'54) II faut lire probablement !es noms de MM. Frfjaville, Lacroix
et Gary.
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et prieur de Brenac, notait 6galement dans son registre : o Cette
annie 1788, dans le temps Pascal, j'ai fait donner une mission
par Messieurs les Prdtres de la Congregation de la Mission de
Sarlat. Its 6taient quatre, et cle a dure un mois entier. On y
planta la Croix de fer qui est au bout du pont... ,) (55).
Ce dernier compte rendu montre que les missionnaires aeceptaient eventuellement de precher d'autres missions que celles
qui avaient Wte fonddes. En outre, on remarquera que ces missions ont td donnies apres 1780 ; que d'autres fondations de
missions ont .te faites vers cette epoque ; que dans la liste des
missions fondees conservee aux archives du s6minaire au moment de la RIvolution. nulle mention n'est faite des missions
de la maison de Noailles ; qu'enfin au dossier des Archives nationales aucun document posturieur a 1780 n'est mentionn6 alors
que des nigociations 6taient encore en cours ; tous ces faits ne
laisseraient-ils pas supposer que les missionnaires de Sarlat auraient renonev, par impossibilit6 materielle. a l'exdcution de la
fondation Noailles ? ou que celle-ci demeurait en suspens jusqu'h un nouvel ajustement des revenus ? Ii est cependant certain qu'A la Rdvolution les missionnaires ddtenaient encore la
proprietd du domaine de Bouch, qui avait servi de base a la
fondation.
A la lumiure des documents qui existent, on peut ddgager
quelques renseignements intdressants sur la maniere dont se
donnaient les missions d cette dpoque-la.
Suivant un usage, dgalement adopt6 par les missionnaires
de Perigueux. les missions duraient gn6dralement de trois A
quatre semaines, rarement pendant une quinzaine de jours, si
ce n'est dans les petites paroisses.
Nous savons par les attestations donndes par les curds, qu'a
Cublac, la mission c, durait environ un mois. ou plus ,, tandis
qu'ailleurs trois semaines y 6taient g6ndralement consacries.
L'abb6 Teyssier, cure de Segonzac, estimait que ce laps de temps,
trois semaines, 6tait insuffisant. Chaque mission dans sa paroisse, dit-il. durait " l'espace de trois semaines, temps auquel ii
n'est pas possible que (les missionnaires) puissent fournir aurw
besoins spirituels des paroisses au nombre de 500 communions ,. - L'abbB Seguin, ancien cure de S. Robert et Loignac,
n'6tait pas satisfait des quinze jours consacres aux missions,
et il faisait cette remarque : a J'ai remarqud que dans les deut
derniores missions (les missionnaires) ont retranchd du temps
qu'ils avaient d'usage de donner, quinze jours pour chaque paroisse au prijudice du bien public, puisque ce retranchement
laisse dans les esprits et les consciences moins de tranquillitd
apres la mission qu'avant ,. Remede y fut sans doute apport6,
car le neveu et successeur de I'abbd Seguin, du m6me nom, & la
cure de Loignac. atteste que les missionnaires confessent et pr6rhent < arec edification pendant l'espace de trois semaines entiires n (56).
Le numbre des missionnaires, de deux A quatre, variait sui-xant I'importance ou I'6tendue des paroisses. L'abbe Pomarel,
cur6 de Pazayac, atteste que trois missionnaires ont rdgulierempnt donn6 la mission dans sa paroisse ; A Montignac, ils6taient quatre.
)i M.arquay, Monfignac-sur-Vdzere, p. 130.
'6N)Arch. Nat., T 193-74.
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A Pdrigueux, les missionnaires dtaient parfois aides dans
leur travail par des diacres du s6minaire ou meme par de simpies thdologiens auxquels dtait confide l'instruction catdchdtique. Cette pratique dtait aussi observde dans le diocese de Montauban (57). Le fut-elle A Sarlat ? On peut le penser, car elle
dtait conforme aux vues du fondateur de la Mission, saint Vincent de Paul. C'dtait une manidre excellente de prdparer les
sdminaristes A leur futur ministbre pastoral, en un temps oh
le souci des dtudes ne dominait pas comme aujourd'hui. Dans
le diocdse mdme de Sarlat, cet usage sera suivi apres la Rdvolution, lorsque le s6minaire diocdsain sera fix6 & Sarlat, et les
missions restaurdes par Mgr de Lostanges.
Les missionnaires logeaient chez l'habitant ou chez le curd.
Citons. I ce sujet, le timoignage ou attestation du sieur Pomarel, pere du cur6 de Pazayac, qui contient plusieurs details intdressants.
« Je certifie que j'ay vu Mrs de la Mission de Sarlat faire
les missions fonddes par la maison de Noailles savoir i Pazayac
en Xbre 1699. Ces messieurs logeaient chez mon pere et le Sup&rieur venait tous les matins me chercher pour luy servir la
messe et puis il me fesoit bien ddjeuner ; je les ay vus depuis
cette dpoque la faire dans la meme paroisse en careme en 1710,
1720. 1730, 1740, 1750 et 1760, et its ont toujours logd dans ma
maison ta 'exception de 1760 qu'ils logerent chez le curd qui leur
cdda la maison et vint manger avec moi. Je ne sais pas comment
its firent en 1710 dans les autres paroisses, mais je suis certain
que les autres anndes qu'ils sont venus icy ils ont ouvert leur
campagne par Nadaillac, de ld & Ladornac puis a Grezes et enfin
Pazayac. Je me suis presque toujours intdressd pour leur procurer du logement. Je suis aussi certain qu'A Larche ct c St Pantaolon les missions ont dtd faites tous les dix ans. Je sais qu'il
n'y en a jamais eu de missions a FdriBres. petite paroisse oi
ils ne sauraient trouver de logement mais cette paroisse dtait
invitee a se rendre d Nadaillac, paroisse voisine ; ii en est de
mdme de La Feuillade qui est entre Pazayac et Larche a un
quart d'heure de chemin I'un a l'autre. Je sais qu'un des Messieurs passa chez moi une annde allant & Noailles et que revenant ii dit qu'il n'avait pas trouvd de logement ni de bonnes
dispositions de la part du doyen et des chanoines ; mon fils,
cure de Pazayac, m'a certifid qu'dtant chanoine de .oailles la
mission y fut, qu'dtant a l'dtroit pour le logement it fit part de
son lit a un des Messieurs ; it sait que dans cette paroisse la
mission fut diffdrde d'un a deux ans afin de la faire accorder
avec la campagne de Nadaillac pour ne pas venir expres pour
cette paroisse. C'est ce que m'a dit mon fils et je crois que c'est
I'annte que I'on ne voulut pas les recevoir, mais je n'en suis pas
certain. A Pazayac, ce 17 mai 1769. Pomarel. '
Comme on I'a remarqu6 dans ce temoignage, les missionnaires ne jouissant pas des moyens de locomotion moderne, bien
qu'ils ne fussent pas aussi chargds de bagages que les actuels
missionnaires, ne pouvaient pas, une fois partis i en campagne n,
comme ils disaient, revenir facilement a leur port d'attache, et
ils en dtaient rdduits & donner successivement et sans arret une
s6rie de missions dans les paroisses d'une meme rdgion, ce qui
n'allait dvidemment pas sans une tres grande fatigue. Plusieurs,
*57) Daux, Le grand saminaire de Montauban, p. 101.
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a la tache, au cours meme des missions.

Le directeur des missionnaires, M. Forvieux, ecrivait, le 14 f6vrier 1776, a M. Nervet : a Nos Messieurs sont en Limousin et y
seront jusques apres Pdques, oit ils ont six missions & acquitter
pour la fondation de Mgr le due ; vous sentez qu'il est juste de
prendre un peu de repos aprbs six mois de travail forcd. ,
Que comportaient les exercices de la mission ? Rien dans
les documents ne nous renseigne exactement. Cependant, en
quelque lieu qu'ils fussent, tous les Prdtres de la Mission suivaient la mnme mdthode, exposee dans un Directoire, qui avait
pour titre : a Ordre pour ceu qui vont en mission ,, et qui fat
4tabli par l'Assembl6e gdnerale de 1668.
Les exercices quotidiens de la mission comprenaient ordinairement une predication le matin, le catdchisme pour les
petits enfants A une heure de I'apres-midi, et, sur le soir, le
grand catbchisme. Le sermon se donnait de grand matin, avant
I'heure de la reprise du travail. On y traitait d'ordinaire des
sujets les plus pratiques et les plus propres a frapper fortement
l'esprit, comme les grandes v6rites des fins dernieres.
On attachait la plus grande importance au catechisme qui
paraissait de premiere n6cessit6 pour ces peuples, qui avaient
certes la foi. mais dont l'instruction religieuse, faute de pasteurs z6dls et dclairds, laissait trbs souvent grandement h desirer. Saint Vincent ddclarait lui-meme : c Tout le monde demeure d'accord que le fruit qui se fait
la mission est par le
cat6chisme o (58).
La premiere communion des enfants et la communion gen6rale avaient lieu sur la fin de la mission ; A ce moment-la, les
exhortations se faisaient plus pressantes pour ramener les endurcis.
II 4tait d'usage, a la cl6ture de la mission, d'driger un monument commemoratif, g6ndralement unea Croiz de mission a.
Pendant la mission, on s'efforgait d'Otablir une confrdrie de la
charitd, usage qui dtait dgalement suivi en Pdrigord ; en outre,
certaines clauses de fondation ordonnaient de proceder i des
distributions de secours aux pauvres de la paroisse. C'dtait une
forme de l'Action catholique du temps !
Au fait, le xx* sicle, qui a ]a pr6tention de rdnover, et non
sans raison peut-tre. les methodes missionnaires, n'a cependant
pas tout inventd. On connaissait ddja au xvir et xviif siecles
ce qu'on appelle aujourd'hui une enquete, pour pr6parer le travail des missionnaires dans une region donnde. L'idde en remontait h saint Vincent lui-meme.
Depuis 'origine, il dtait d'usage dans les maisons de mission des Lazaristes de faire un Recueil des missions, dans lequel
on devait signaler : 1' le lieu et le diocese ; 2* le mois, I'annde
de la mission ; 3" la distance de la ville ; 4* le nombre des
communiants ; 5* le nombre des <couvriers , (c'est-A-dire des
missionnaires), et qui dtait directeur ; 6* la durde ; 7* son
succes bon ou mauvais, et pourquoi ; 8* le temps propre pour
la faire ; 9' si une Confrdrie de charitd dtait dtablie ; 10* s'il
y avait des hdertiques (59).
Get usage dtait observd et le questionnaire fut perfectionn&
On lit sur la feuille de garde d'un registre de 1720, manuscrit,
;58) Coste, Corresp., I, p. 429.
(59) Arch. de Saint-Lazare, Manwe.

YFisitatoris, p. 142.
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conserv6 aux archives de Saint-Lazare, et qui a trait, entre
autres choses, aux missions donnies dans le diocese de Montauban, le questionnaire suivant, un peu plus d6veloppd que le pr6cedent :
( Il faudra remarquer, touchant les missions, les circonstances suivantes, le mieux qui sera possible : 1i Combien on a
fait de missions en la maison depuis son dtablissement ; 2* le
mois et I'annee qu'elles se sont faites ; 3" le lieu et le diocese
de chaque mission, et s'il y en a d'obligation et de fondation ;
4" combien ledit lieu est distant de la ville oft est la maison
establie ; 5' combien ii y a de communians ; 6* combien d'ouvriers, et qui en avait la direction ; 7° combien elle a durt de
temps t faire ; 8* si elle a bien ou mal rdussi, et pourquoi ;
9* en quel temps il vaut mieux la faire ; 10* si la Charit6 y
est establie ; t1* s'il y a des hdrdtiques ; 12' quels sont les
lieux les plus abandonnds, et qui ont plus de besoin de missions
dans le diocese et aux environs, et. autres considerables. ,
Cette enquete sommaire ne rdpond pas 6videmment a toutes
les questions que pose la technique moderne, mais elle fournissait d6ej aux missionnaires des renseignements appreciables,
surtout que ceux-ci revenaient frequemment dans les memes
lieux; on voit de quelle utilit6 pastorale pouvaient leur Atre
ces renseignements.
II est vraisemblable que les missionnaires suivirent cette
pratique et d'autant plus que bon nombre d'entre eux, tels
MM. Duchesne, Monin, Naproux, Talissat, Delpech, Berger,
avaient travailld aux missions dans le diocese de Montauban,
avant de venir & Sarlat.
Chapitre huitieme
LE SEMINAIRE PENDANT LA REVOLUTION
Le 2 novembre 1789, l'Assemblee nationale avait mis les
biens eccl6siastiques b la disposition de la Nation. Le 19 d6cembre suivant, un nouveau decret ordonnait la vente d'une premiere tranche de 400 millions.
En consequence, comme tous les autres detenteurs de biens
ecc!;'siastiques, le supdrieur du seminaire, M. Elie Borie, fut
invite g faire la declaration des biens appartenant h son 6tablissement. Sa deposition est ainsi enregistrde au greffe de la sndchaussde de Sarlat :
« Aujourd'hui vingt-sept fevrier mil sept cent quatrevimnt-dix est comparu par devant nous Jean-Pierre de Grazes,
conseiller du roi, lieutenant gdenral de robe et d'dpde en la sdn"chaussee et siege presidial de Sarlat, M e Borie, superieur du
Sgminaire de Sarlat, lequel pour satisfaire aux lettres patentes
du roi du 18 novembre 1789, nous a remis sa declaration de tous
les biens meubles et immeubles dependant dudit seminaire, qu'il
a affirm6 veritable declarant en outre et affirmant qu'il n'a aucunI connaissance qu'il ait td6
fait directement on indirectement
quelihues soustractions de titres, papiers et mobiliers dudit sdminaire, laquelle declaration demeure annexde au present registre et a sign6 sa declarationn (60).
GO)Arch. d6p., Dordogne, B 1739.
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L'annee scolaire 1789-1790 se passa sans doute dans une
sorte de fievre, dans l'attente d'6venements incertains, dont on
percevait deja les prodromes inquietants. Les clercs Lascombe
et Antoine de Selves, 61eves du seminaire, sont les derniers &
faire etablir leur titre clirical, le premier, le 12 ddcembre 1789,
et le second, le 10 janvier 1790. On ne devait guere montrer
d'empressement pour se presenter aux ordres sacrds.
Leurs elves partis au moment des vacances, les missionnaires demeurerent an seminaire, anxieux de la suite des 6v4nements. Les 4, 6 et 7 septembre 1790, le district de Sarlat fit
proceder A l'inventaire de tous les effets de la maison et de la
chapelle de l'etablissement. En voici le texte :
,<Aujourd'hui quatre septembre mil sept cent quatre-vingtdix, les administrateurs du Directoire du district de Sarlat, se
sont transportis au saminaire de la dite ville pour, en execution des decrets de I'Assemblee nationale des 20 fivrier, 19 et
20 mars, 27 mai et IS juin dernier, faire inventaire du mobilier,
de l'argcnterie, effets de la sacristie, titres et papiers appartenant d la dite dglise et seminaire. Le procureur syndic a requis
M. le Superieur du dit Siminaire de faire representer tous les
objets sujets d 6tre inventories et de suite le dit Superieur et
sindic ont conduit le Directoire dans la sacristie et chapelle et
ont reprdsente tous les vases sacr6s, croiz et autres objets. Le
sieur Cassan, marchand orphevre, a 6td prid de se rendre pour
peser les effets en argent. Cette opdration faite lesdits objets et
gdndralement tous ceux qui sont dans la sacristie et chapellUe
ont dtd inventories ainsi que suit :
- un ostensoir, deux calices en argent pesant six livres petit poid, plus une custode aussi en argent pesant...
-- seize chandeliers de laiton, dont dix grands, huit mddiocres et deux petits ;
- six grands chandeliers de bois avec leurs flutes passdcs
en couleur ;
- une croix et une lampe de composition ;
- un encensoir et navette aussi de composition ;
- un ornement complet chasuble, dalmatiques et chapes
brochd en or et en argent ;
- cinq chasubles en soye de diff6rentes couleurs de peu de
prix ;
- si2 aubes, sept nappes, trois devant d'autel avec deux
cadres dords ;
- un grand rideau qui couvre la table du mattre-autel et
un & chaque chapelle ;
- trois grands tableaux qui servent de rdtable au maitreautel et aux chapelles ; cinq Teigitur, dont deux avec leurs cadres dores et vitrds ;
- deux missels et deux grands livres de chant ;
- douze bouquets artificiels avec leurs vases.
Voilk pour la chapelle I Suit 1'inventaire des archives, dont
on ignore ce que fut la destinee, puis celui des domaines du
s6minaire avec papiers y affdrant, et enfin 1'6tat des lieux, que
nous avons ddja cite (61).
Dans cet inventaire sont mentionnds les noms des creanciers du seminaire, lequel devait encore : a M. Baynac, marchand,
(61) Arch. d6p., Dordogne, L 842, n* 8 ; Q 1124.
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800 livres (400 livres lui avaient etk paydes; "62. : a M. Gueyraud, environ 1.000 livres ton lui avait donne dejA un billet de
100 ecus et un autre de 178 livres) ; a M. Compire, environ 600
li'res :
M1.Champcuillon, libraire a Fizeac. 60 livres. et an
cordonnier Campagnac, 14e livres
a . Miquel. narchand. 30
a;
lixres ; a M. Vaquier, 20 liires. Nous connaissons ainsi quelques fournisseurs dlu seminaire.
Comme leurs biens axaient ett mis sous siquestre, les missionnaires, ne percevant plus les fermages, se trouverent bientot accules a de sirieuses difficultes financieres. Ils resolurent,
tant qu'ils en avaient encore la possibilite. de ricuperer ce qui
pouvait l'etre.
L'deonome ou syndic du seminaire, M1.Simian, demanda au
district, le 10 janvier 1791, que le fermier du domaine de Bouch
payAt sa redevance depuis Noel, et en mmre temps I'autorisation
de percevoir tous !es autres revenus qui leur dtaient dfis en
ferme (63).
Bien plus, les missionnaires presentrrent au district le 14
janvier, un memoire sollicitant pour eux la conservation de i'administration de leurs biens pour le compte de Fannie 1790. II
leur ful repondu que la question avait ttd deferde au Corps legislatif A I'occasion d'une semblable deniande formulee par les
Pritres de la Mission de Pdrigueux. et qu'il y avait done lieu
d'attendre la solution de cette question. Le Directoire 6tait en
outre d'avis que les exposants devaient justifier que leur maisonr
avait effectivement servi & I'institution des jeunes ecclisiastiques pendant I'annde 1790 (64).
Le 16 janvier, les missionnaires s'opposerent A ce que leur
domaine de la Gindonie, qui appartenait au seminaire. fut aliend,
en raison du d4cret ordonnant de surseoir a certaines ventes. Le
Directoire ddcida de poursuivre les encheres jusqu'a ce que le
Directoire du departement ett statue sur ce cas 65..
M. Simian rdclama encore, le 27 janvier, le paiement de la
somme de 450 livres pour le second quartier d'octobre 1790 de
la pension alimentaire du superieur, que lui faisait le Clergd de
Sarlat. II lui fut repondu qu'il devait rapporter au district le
texte de la transaction passee entre le Clerge de Sarlat et le
superieur (66).
Toutes les demarches precedentes avaient etd mises en delibdrd. Quant au Memoire reclamant la perception de tous les
revenus en ferme jusqu'en 1790, le district de Perigueux, dans
sa seance du 8 fdvrier 1791, arrete que : - tu ledit mdmoire,
I'aris du district et oui le Procureur gnd6ral syndic.., les Pretres
de la Congregation auront la jouissance de tout leur revenu de
I'annde 1790 et cependant ordonne qu'ils produiront devant le
Directoire du district de Sarlat tous les actes servant a faire la
distinction des biens qu'ils jouissent comme congregation d'arec
ceux qu'ils possedent, comme Sdmiaaire, pour que le rapport
'62) Le 6-7-1789, M. Simian avait c6d6 au sieur Beynac. negociant,
un billet consenti par le sieur Thdnac de 447 livres 10 .ous (Arch.
dep., Dordogne, II C 2495).
(63} Arch. ddp., Dordogne, L 865, n* 151.
64) Arch. d6p.. Dordogne, L 842, n* 141.
'65) Arch. d6p., Dordogne, Q 1083. n* 4.
,66) Arch. d6p., Dordogne, L 865, n* 231.
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qui sera fait du tout, arec sun avis, etre statud ce qu'il appartiendra
(67,.
De mnmer, e Directoire du district de Sarlat, se ddcidant
d'apres les mames motifs qui ddterminerent son deliberd du
5 fevrier, estime, le 14 juin 1791, que les pretres s4culiers de la
utablie A Sarlat, doivent etre mainCongregation de la .Mission
tenus dans la jouissance de leurs biens jusqu'a ce que 1'Assemblee nationale aura fixe leur sort ou leur traitement ; et quant
a la pension gratuite dont ils jouissaient sur le clergd dioc6sain,
estime qu'il n'y a lieu a deliberer, attendu que cette pension,
concernant le seninaire et non la Congregation, on pourra leur
accorder des secours alinientaires, ei lesdits revenus sont reconnus insuffisants. Le Directoire ordonne au surplus, qu'en ex6cution de son deliberd du 5 fevrier dernier, les exposants rapporteront tous les titres qui etablissent que les biens, dans la
jouissance desquels ils \eulent etre maintenus, dependent de la
Congregation .68).
Les missionnaires se soumirent A ces exigences, et, le 22
juillet, le Directoire du district de Sarlat prit I'arretd suivant :
A un memoire tendant A conserver la jouissance des biens
comme appartenant A la Congregation de la Mission, il est r4pondu : Vu le prdsent memoire et pidces y annezdes, oui sur ce
le procureur syndic, le Directoire du district de Sarlat, apras
avoir lu et fait parapher Ne varietur toutes les dites pieces par
Joseph Mercier, commissaire nommd ad hoc, estime que tous
objets dnonces aux dites pieces comme ayant 6td donnds d la
Congregation de la Mission ou acquis par elle, sont compris dans
l'ajournement prononce par la loi du 5 novembre dernier, que en
consiquence les exposants doirent en conserver la jouissance et
qu'ils peurent user et disposer des revenus comme its faisaient
ci-derant (69).
Cet arret fut confirmn par le Directoire du departement de
la Dordogne, le 13 aoitt 1791. Celui-ci. ayant vu le memoire des
Pr.tlres composant la Congregation de la Mission 6tablie A Sarlat, par lequel its demandent d'.tre maintenus dans la jouissance de leurs biens, et i'avis du Directoire du district de Sarlat, en date du 22 juillet arrkte : ,,qu'en conformitd du ddcret
du 23 octobre dernier, les missionnaires de Sarlat, qui forment
une conyreyation sdculibre, doivent administrer eurs biens
comme par le passe, jusqu'd ce que l'Assemblde nationale en ait
autrement ordonnd , (70).
Le 12 juillet 1790, I'Assemblee nationale avait vote la Constitution civile du Clerge, sanctionnee le 24 aoC~t par Louis XVI.
Un autre decret, en date du 27 novembre, contraignait les eccldsiastiques exerqant une fonction publique a preter serment a
cette Constitution, ddcret ratifid par le roi, le 26 ddeembre (71).
Les missionnaires de Sarlat et de nombreux pretres de leur
entourage refusbrent le serment. L'attitude des autoritds civiles, d'abord tolirante A leur 6gard. ne tarda pas A se durcir.
Les missionnaires, ayant present6 un memoire en vue d'etre
rdintpgrds dans la jouissance de leur chapelle pour y exercer les
'67)
'68)
69)
'70)
'71)
date du

Arch. dOp., Dordogne, L 2. n* 163.
Arch. d~p., Dordogne, L 865, n' 583.
Arch. dep., Dordogne, L 865. no 693.
Arch. d6p.. Dordogne, L 3, no 480.
Pie VI condamna le serment par bref Quod aliquantulum, en
10 mars 1791.
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fonctions du culte divin (72), il leur fut r6pondu le 19 aoit
1791 :

a Le Directoire qui a vu les lettres patentes du Roi par
lesquelles il est constatd que les exposants sont autorisds & s'administrer eux-mdmes les sacrements, apres avoir oui le procureur syndic, le Directoire du district de Sarlat, considdrant que
les memes raisons qui I'ont ddtermine d prendre des mesures
pour empdcher que certains membres de cette Congregation (73)
ne continuent de souffler parmi les peuples la discorde et la discussion sous de faux prdtextes que la religion est altdrde, que les
pretres assermentMs n'ont aucun pouvoir..., considdrant que de
telles manaPucres peuvent faire une impression funeste sur les
esprits paisibles et mal dclaires, surtout etant appuyds par les
sentiments les plus inciviques que les dits membres et leurs
consorts osent manifester publiquement ; considerant enfin que
ces maneuvres finiraient par allumer une guerre civile, declare
qu'il persiste dans son premier arrdtd et ndanmoins permet provisoirement aux exposants de dire la messe dans leur chapelle
comme par le passe, ordonne en consdquence que la porte int&rieure de ladite chapelle et que celle de l'exterieur restera fermre avec defense aux exposants d'y admettre aucun externe en
aucun temps et sous quelques pretextes que ce soit, sauf en cas
de contravention d prendre telle autre determination qu'il appartiendra. »
C'cst dans cette atmosphere de m6fiance contre les mission-

naires que se passorent les mois qui suivirent. Les mesures contre les pretres refractaires se firent plus rigides. Le district de
Sarlat decrdta, le 5 septembre 1792, que la loi du 26 aoft 1792,
relative aux eccl6siastiques qui n'avaient pas pret4 le serment
leur serait notifiee et qu'on agirait en conformite des articles
11 et 12 de cette loi (74).
(72) Arch. d6p.. Dordogne, L 865, n* 737. - Le texte dit : * Mdmoire prdsentd par les Prdtres de la Congrdgation -, sans plus. Comme
il n'y avait pas d autre congregation & Sarlat que celle des Lazaristes,
i; n'y a pas de doute qu'il s'agit d'eux ici.
(73) Ce r6quisitoire semblerait prouver le z6le des Lazaristes pour
maintenir I'orthodoxie, comme du reste ils en eurent la reputation.
Mais, peut-etre aussi le directoire de Sarlat assimile-t-il la Congr6gation
de ia Mission de Sarlat avec celle de Perigueux, qui se montrait alors
tres acharnee contre l'eveque constitutionne! Pierre Pontard. Ce dernier avail pris a parti les missionnaires de Pdrigueux dans plusieure

lettres publiques, notamment dans sa , Lettre & MM. les Missionnaires
de Pdrigueux de la part de l'dveque, prdcdd4e d'une Histoire abregde
de leur conduite envers P..Pontard,dveque du departement de la Dordogne * (1791). Et A Sarlat mime, oi ii avail 4tt cure, Pontard avait
rencontrA bien des reeistances, et eprouv6 de cruels d6boires.
Le directoire se rappe:ait peut-elre aussi un incident concernant
I'econome du sfminaire, M. Simian. Dans la seance du 9-12-1790. on
avait averti le district que le sieur Simian faisant fonction de vicaire,
avait annonce au peuple une ben6diction dans la chapelle des Penitents bleus. et ce par la permission du ci-devant 6evque de Sarlat. Le
directoire avait a:ors convoqud M. Simian au Bureau du district pour
prendre connaissance du decret qui declare 1'6vech6 de Sarlat supprim6,
et qu'en consequence le ci-devant 6veque ne pouvait plus exercer ces
fonctions dans cette ville puisque ce droit 4tait d6volu a l'6veque de
PErigueux. M. Simian avait r6pondu qu'il n'avait mis aucune malice
dans cette annonce, qu'on I'avait priO d'avertir le public de cette permission. et qu'il Mtait prMt a rectiier cette erreur par tous ies moyen;
que le Directoire jugerait convenables ;Arch dep., Dordogne, L 842,
n* 8).
(74) Arch. d6p., Dordogne, L 844, n* 18.
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Sur ces entrefaites, la liquidation des biens ecdl6siastiques
fut entreprise. Dans sa seance du 23 octobre 1792, le district de
Sarlat mit en adjudication par enchfres :
i ...3' La maison du ci-devant Sdminaire de Sarlat avec le
jardin et enclos attenant, de la contenance de 16 quartonnees, le
tout en une piece et estime 12.000 livres ;
c 4" ...un prd situe au lieu de la Gindonie pros le moulin
appartenant ci-devant au seminaire, estimd 3.000 livres ;
55° Le domaine de la Gindonie avec ses appartenances et
dependances appartenant ci-devant audit seminaire, estim4
18.000 livres ;
t 6* Un domaine appeld Madraz~s, paroisse de Carsac, appartenant ci-devant audit smiinaire, estime 2.000 livres ;
,,7* Un domaine situd au lieu de la Plane, appartenantau
ci-decant siminaire de Sarlat, estimd 4.000 livres ;
a 8" Un domaine appel6 Cabrol, situd d Allas-rEvdque, avec
tous les bois qui en ddpendent, appartenant au ci-devant sdmi12.000 livres n (75).
naire, estimi
Les encheres, qui devaient avoir d'abord lieu le 2 novembre. furent report6es au 22 novembre, a 8 heures. Quand, ce
jour-lh, il fut question du s6minaire, le cure de Sarlat, A l'instigation sans doute de son vicaire, M. Simian, se porta acquereur
pour le prix fix6, 12.000 livres. Le citoyen Guillaume Goudour.
membre du Directoire. surench6rit & 13.000 livres, puis Gamot
& 15.000 livres ; finalement Goudour Y'emporta avec 16.100 livres.
et fut declare acquereur (76).
On lit an proces-verbal d'adjudication :
a La maison du ci-devant sdminaire avec I'enclos attenant
de la contenance de 16 cartonnees on environ, le tout en une
lan maison et jardin
piece confrontant aux foss6s de la ville,
du sieur Lescure, au couchant aux possessions du sieur Record,
du midi d celles des hAritiers du nommd Valajoux, aux maisons
et jardins du faubourg de la Rue et au chemin dudit faubourg
au Roc Mol, y compris les vaisseaux vinaires et outils aratoires
sans aucune autre espkce de meubles..., le citoyen Goudour a Wtt
proclamd ddfinitivement adjudicatairede ladite maison et enclos
du seminaire moyennant ladite somme de seize mille. cent livres n (77).
Sur ]a communication d'un ddlibdr6 du Directoire du ddpartement, portant suspension i la vente des maisons ci-devant religieuses, le citoyen Goudour adressa une petition au district de
Sarlat, le 7 d6cembre, offrant de delaisser l'adjudication du cidevant seminaire, si elle pouvait servir & un 6tablissement public et s'il se pr6sentait quelqu'un pour surencherir d'un quart
au profit de la Nation. II demandait en meme temps que le ddlai
de payement fut suspendu jusqu'A ce qu'on eut pris une ddtermination definitive.
Goudour dtait-il A court d'argent, ou ceda-t-il 1 des remords ? Le fait est que la propridt6 du s6minaire passa ensuite
A Jean-Baptiste Gueyraud, homme de loi et procureur syndic du
(75) Arch. d6p., Dordogne, L 844, n° 44. - D46j&, d'autres biendu s6minaire. situbs sur le; paroisses de Beaumont et de La Bouquerie. avaient Ctrvendus en six lots, en juin et aoOt 1791, pour la somme
globale de 14.420 livres (Testut, Beaumont pendant la periode rTvolutionnaire, II, p. 569).
(76) Arch. d6p., Dordogne, Q 1084, n0 213.
(77) Arch. d6p., Dordogne, Q 496. n° 213.
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district. C'est A celui-ci que, le 6 juillet 1806, M. Simian, de retour & Sarlat, racheta le sdminaire et son enclos, pour la sonime
de 15.600 francs.
Quant aux autres donaines du sdminaire, celui de la Gindonie fut acquis par le sieur Juge, greffier du tribunal de Sarlat, pour 26.300 livres ; celui de Madrazds, par le sieur Couture, pour 4.120 livres ; celui de la Plane, par le sieur Quercy,
pour 5.850 livres ; celui de Cabrol, par le sieur Juge, pour
24.400 livres (79).
Les objets du culte avaient etd galement pris au profit de
la Nation. Dans l'etat des objets d'argent envoyds A la Monnaie
de Limoges, figurent pour le compte du s6minaire : deux calices dont F'un est sans sa patene, un rayon, une custode, le tout
d'argent et pesant neuf marcs six onces (80).
Les ornements de la chapelle, comprenant trente-six lots,
furent vendus aux enclieres. le 3 fructidor an 11 ; cette vente
produisit 752 livres 5 sols (81).
Tandis que leurs biens Rtaient disperses, les missionnaires
demeurerent encore quelque temps a Sarlat. Si l'on en croit un
historien de la ville, M. Escande, I'acqu6reu» du s6minaire.
J.-B. Gueyraud, y aurait loge,, pendant la Terreur, places sous
sa protection, l'ancien directeur du seminaire et quelques pr6tres , (82).
Cependant, la lutte contre les pretres rbfractaires se fit de
plus en plus violente. Le 12 mai 1793, M. Borie etait arret.,
et interne au couvent de Sainte-Claire. Le district decrdta son
transfert a P6rigueux avec douze autres detenus, le 23 prairial
an II (83). Traduit devant le tribunal criminel, le 2 juillet 1794,
it fut condamni
a la reclusion perpetuelle avec confiscation de
ses biens au profit de la Republique (84). AprBs la R6volution,
il revint a Sarlat, oi ii mourut, dit-on, dans un Age tres avance.
L'un des professeurs du smninaire, M. Frangois Astier, fut
egalement arrWtd, et il fut enferm6 au fort du Ha, a Bordeaux,
puis sur le vaisseau Le Republicain. En 1810, on le retrouve en
Dordogne. curd de S. Crepin-Carlucet,ou il mourut en 1820.
Dts le d6part des 616ves en 1790, 1'6conome, M. Simian,
avait pris du service dans la paroisse de Sarlat, o(i it etait fort
estim&. Le cur6, M. de B4tou, en fit son vicaire.
En avril 1791. M. Simian presenta un m6moire au Directoire du district, en vue d'obtenir le paiement de six mois de
service en ia qualit6 de vicaire pour l'annee 1790. Le Directoire fut d'a\is de lui octroyer une ordonnance de paiement de
233 livres 6 sols, pour lui tenir lieu de paiement du service qu'il
avait fait en sa qualitd de vicaire pour 1790, et quant au traitement qu'il reclamait aussi pour le premier trimestre de 1791,
le Directoire declarait qu'il < n'y avait pas lieu d le lui accor(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
M. Borie
let 1794.

Arch. dSp., Dordogne, L 844, n° 68.
Arch. d6p., Dordogne, Q 1084, n* 213, Q 125.
Arch. d6p., Dordogne. L 845. no 37.
Arch. d6p., Dordogne, Q 1119.
Histoire de Sarlat, p. 522.
Arch. d6p., Dordogne, L 845, no 164.
Brugiere. Livre d'or..., p. 32. - D'aucuns ont 4crit a tort que
avait W4 condamn6 A mort et guil:otin6 a Perigueux, le 2 juil-
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der, vu le refus fait par le reclamant de preter le serment prescrit par les derets ) (85).
Quelques mois plus tard, cependant, le district se montra
plus conciliant. Le Directoire dtlivrait a M. Simian, le 21 septembre 1791, une ordonnance de paiement pour le second trimestre de son traitement, en consequence d'un memoire qu'il
avait prdsent6 , tendant Ia tre payd de 200 livres pour son traitement de vicaire ) (86).
Au plus fort de la pers6cution contre les prdtres insermentLs, M. Simian decida de rentrer dans son pays natal, I'Aveyron.
Au dire d'un contemporain, M. Simian, " connaissait assez le
chef du district, qui lui donna pour rentrer dans son pays un
passeport. ainsi conqu : a Laissez passer et non repasser le
nommdn Simian, pretre refractaire , (87).
M. Simian repassera neanmoins en Pcrigord, quelques ann6es plus tard. et il jouera alors dans la reprise de I'histoire du
sdminaire de Sarlat un role de premier plan ; il en sera comme
le second fondateur.
Felix CoSrAssoT.
'A suivre.)
(85) Arch. d&p.. Dordogne, L 865, n*° 318.

(86) Arch. dip.. Dordogne, L 865, n 792.
(87) Leltre de Sylvain Clauzei, vicaire de Sarlat. A 1'abbd Audierne
(Arch. iv;ch6 de Perigueux).

ACTES DU SAINT SIGE
Pour la Congr6gation de la Mission et la Compagnie des
Filles de la Charit6, et dat6 du 21 f6vrier 1956 (Prot. N. C.
24-1956) un Rescrit des Rites transfere la f6te de Marie Mediatrice du 31 mai au 29 du meme mois c eodem ritu, iisdemque
Officio et Missa servatis, necnon et Rubricis .
Le 31 mai devient la fdte de Marie Reine.

SACRA CONGREGATIO RITUlM
Prot. N.C. 24-956.
Congreyationis Missionis
Quo Bcatae Mariae Virginis Heginae festum cum universali Ecclesia recoli valeat, Rev. mus Dominus Aloisius Bisoglio,
Congregationis Missionis Procurator generalis, Sanctissimum
Dominum nostrum Pium Papa XII enixe est adprecatus, ut festum Beatae Mariae Virginis Omnium Gratiarum Mediatricis, ab
eadem die 31 ad diem 29 eiusdem mensis laii transferri valeat
pro Congregatione Missionis et Instituto Puellarum a Caritate.
Et Sacra lituum Congregatio, utendo facultatibus sibi ah Ipso
Sanctissimo Domino nostro tributis, attentis expositis peculiaribus adiunctis, benigne annuit pro gratia juxta preces : eodem
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ritu, iisdemque Officio et Missa servatis, nec non et Rubricis.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Die 21 Februarii 1956.
C. Card. CICOONANI,
SJR.C. Praef.
t A. CARINCI, Archiep. Seleucien, S.R.C. a secretis.

*
Ddlivrde Je 20 fdvrier 1956. une Note (biglietto) de la Secrdtairerie d'Etat (N.P. 368016) inscrit M. Annibal Bugnini, de la
Congregation de la Mission, parmi les consulteurs de la Congregation des Rites (II Section : Liturgie).
Le 6 fevrier 1956, ledit Lazariste, M. Annibal Bugnini, avec
son confrere, M. Carlo Braga, avaient 6tW nomm6s parmi les officiers, au service de la susdite Congregation des Rites.

*
A i'occasion des quatre-vingts ans du Pape Pie XII (nd le
2 mars 1876), une Circulaire de la Congrdgation des Religieux,
adressde aux Communautds religieuses, avait suggerd une campagne de pribres et de commdmoraisons pour traduire les sentiments d'universelle veneration filiale envers le Souverain Pontife. Transmises aux Visiteurs par une lettre du Tres Honord
PNre Slattery, du 8 f6vrier 1956, cette demande a dti universellement executde. Dans leur inevitable varietW, Jes rapports
des Visiteurs respectifs, ainsi qu'il avait 6tW demand4, ont dte
transmis A M. Luigi Risoglio. Celui-ci les ayant groupes en une
broenure multigraphide, les a offerts. au nom de la Congregation
de la Mission. De 1a, cette Lettre de gratitude, cet aimable accuse
de r6ception, transmis par la Secrdtairerie d'Etat et sign6 par
Mgr le Substitut.
SECRETARIO DI STATO
DI SUA SANTiTA

N" 365587
Del Vaticano li 25 aprile 1956.
Reverendissimo Padre,
L'Augusto Pontefice ha molto gradito it rieco << Tesoro spirituale) che i Religiosi di codesto Istituto hanno raccolto, a gara,
dal giardino della loro pietA e che, nelle sua ricchezza, ha manifestamente dichiarato quanto grande e schietta sia la loro filiale
devozione.
II Santo Padre si e vivamente compiaciuto di tutto cio e,
mentre esprime, per mio mezzo, la Sua viva gratitudine, gode
nel pensare che tanta generosith torna anche a prezioso merito
spirituale per le.anime dei medesimi Religiosi.
A ciascuno di essi, pertanto, il Vicario di Gesu Cristo imparte di gran cuore, propiziatrice delle divine grazie, la paterna
Apostolica benedizione.
Con sensi di religioso ossequio mi confermo della Paternitk
Vostra Revma Devmo nel Signore
Angelo DELL ACQUA,
Substituto.
Reverendissimo Padre Luigi Bisoglio, Procuratore generale
della Congregazione della Missione, Roma.
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BIBLIOGRAPHIE
Joseph COLSEN, G.M. - Poels. Editeurs : J. J. Romen et Zonen.
Roermoad, Maaseik, 1955, 680 pages (27,5 sur 19 cm.).
Sur la jaquette qui enveloppe le niajestueux volume (format quasi d'un autre age...), un portrait !... Dans les lignes viriles, sous les traits 6nergiques, on sent deja le hdros de cette
biographie, un gdant A l'dme candide, un rude batailleur, un
apOtre, un chef... Nd A Venray, le 14 fd:6.ier 1868, et mort le
7 septembre 19-i8, a Imstenrade, proche Heerlen (Limbourg hollandais), Henricus Andreas Poels utilisa A plein sea quatrevingts ans de vie et d'apres labeurs. Apres le cycle d'enseignement secondaire a l'illustre college de Rolduc (1880-1888) et trois
ans de stage au Grand Sdminaire de Ruremonde, Poets continue
ses etudes A l'UniversitO de Louvain (1891-1897). Professeur
interimaire a Anvers chez les Missionnaires du Sacr-Coeur
1897-1899;, et \icaire a Venlo (1899-19(2). il s'adonne axec perseverance i des etudes et publications sur rEcriture sainte. En
1901, il est nommd consulteur de la Commission biblique. En
1904, engage pour un sexennium professoral, il se rend a l'Universit6 catholique de Washington. Sans retard, il y rencontre
attaques et oppositions devant ses vues, alors audacieuses, sur
le Pentateuque et l'nspiration... Ces difficultds compliquent sa
situation, et son contrat initial n'est pas reconduit.
Dans cette rude epreuxe (1910), la vie ardente et la pens6e
hardie de Poels regoivent une orientation vers la sociologie,
dans le milieu ouvrier de son cher Limbourg neerlandais. LA
encore son fier esprit, ses audaces, sa combativitd trouvent un
champ de luttes et d'initiatives intr6pides.
MI. Colsen, son fld~je collaborateur, devenu son consciencieux biographe, narre cet apostolat de plus de trente-cinq annees, en quatre cents pages denses, qui defient ici tout rdsum6
serieux (pp. 253-651).
Sur ce terrain de 'action, les oppositions, les bousculades
ne stoppent pas ce lutteur nd, et I'apOtre va de I'avant. II se
depense sans compter et contribue, pour une notable part, h
cette remarquable rdalisation du monde des mineurs limbourgeois qui. dans leur gagne pain dfiment r6tribud, peuvent mener,
dans un coude A coude fraternel, une vie religieuse consciente
et solidement basde. En reconnaissance et preuve de cette r6ussite sociale, r'Association catholique de ces mineurs n'a pas h6site it pauler financierement cette majestueuse biographie de
leur grand bienfaiteur et animateur.
A dtudier cette existence et les vues hardies de Poels, sociologue chr6tien de notre temps, M. Colsen a longtemps consacre les ressources de son courageux talent. La rdussite de ce
labeur d'historien est a1 dans cet dpais et solide volume, ot
court et se ddpense un esprit agile et averti.
Dressd et sculptd dans quantitd de details, ce monument
s'av\re dans Foptique de notre sikcle, une oeuvre d'apostolat
cincentien : s'occuper du peuple, se ddpenser, se d6vouer pour
lui !...

F. CoMBALuzIEn.
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P. Jos6 HERRERA. C.M. - Obispo Codina (Vida del Excelentissimo
Senor D. Buenaventura Codina Misionero de San Vicente de
Paul y Obispo de Canarias), Madrid, Editorial La Milagrosa,
1955, 318 pages.
Cette biographie du Lazariste Buenaventura Codina, 6vdque
des Canaries, nous la devons done
la plume de M. Herrera, qui
dit reprendre et rdcrire le solide travail qu'avait commence de
publier Benito Paradela, sympathique archiviste de Madrid, victime de la Rdvolution espagnole (ffin octobre 1936, voir Anales
de Madrid, 1937, pp. 79-81, et 1939, pp. 305 et 372)... Avec I'actuel 6diteur, on ne peut que partager le regret que nous a cause
la mort d'un esprit et d'une plume aussi soigneuse et avertie.
N6 le 3 juin 1785, A Hostalrich, Buenaventura Codina poursuivit ses 6tudes A Barbastro. puis A l'Universite catalane de
Cervera. Admis le 23 mai 1803 chez les Lazaristes de Barcelone,
il y fut ordonn6 pretre, aux Quatre-Temps de septembre i809.
lissionnaire a Majorque, puis A Barbastro, il fut envoyd, au
debut de 1815, au s6minaire de Badajoz. Mandde
Madrid, en
mars 1827, il y devint un aide appreci6 de M. Feu, qui, peu
apres, 6tait nomm6 Visiteur de la province de Madrid, Brigee
en 1828. Ainsi commengaient pour M. Codina, quelque vingt annees d'inlassable devouement en faveur du Noviciat royal des
Filles de la Charitd.
En 1833, il recevait sa patente de sup6rieur en la maison
de Madrid, A la veille de bourrasques et incidents divers. En
effet, la mort de Ferdinand VII, en cette fin de 1833. allait amener en cascade les troubles de la Regence de Marie Christine,
I'insurrection de don Carlos, frere du Roi, le gouvernement du
g6nnral Espartero, le regne d'Isabelle, (( devote A la sensualite
debridde... , En 1839, devant les tracasseries anticl6ricales et
anticongreganistes,
plusieurs missionnaires lazaristes sont
contraints de gagner la France, specialement Montolieu et Paris. Pour sa part, Codina, apres un bref sdjour i Valfleury, est
employv au Grand Seminaire de ChAlons-sur-Marne. De ces
annees (1840-1844) et de son enseignement en Champagne, sortit
son livre, plusieurs fois rdedit6 : Expositio ascetico-moralis Pontificalis romani, titulo de collatione Sacramentis Ordinis. II put
enfin paraitre a Madrid, en 1845. typis D. Eusebii ab Aguado,
vni-394 pages (15 sur 10 cm.).
Rentr6 en Espagne, depuis deux ans, et visiteur de la province, M. Codina etait englobd, en aoft 1847, dans une vaste
promotion episcopale pour nombre d'6vkches alors vacants ;
pour sa part, il recevait la charge des lies Canaries. Sans retard,
le 20 f6vrier 1848, A Madrid, en l'dglise San Isidro, Codina etait
saer6 par le Nonce apostolique, Mgr Brunelli. DIs le 11 mars
suivant, Mgr Codina d6barquait A Santa Cruz de Tenerife, et
entreprenait sans retard de g6ndreuses courses apostoliques dans
les Iles de son diocese : Grande Canarie, Fuerteventura, Lanzarote, etc... Epuisd le 18 novembre 1857, il s'9teignait h Las
Palmas, oi, d0s le lendemain, il fut inhume dans sa cathddrale.
De cette vie, M. Herrera relate les prouesses avec beaucoup
d'intirkt. Nul, certes, ne peut s'dtonner si l'auteur, dans son
recit, rencontre a les sympathiques , figures de Napoleon et du
PBre Etienne... Alors, en face des illustrations documentaires
typographiquement par trop pAles et amorphes, le ton devient
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, vif et rosd a... L'un compense I'autre ! C'est fort bien de la
sorte I
Au total, la vie du vaillant Catalan (1785-1857) reste tout k
fait h sa place dans une collection ardente : Almas hroicas.
F. C.
Fernand WOESTELANDTr C. M. - L'tistoire bilique : Programme
de predications. Montauban, 52 pages.
La valeur des publications ne se mesure pas au nombre
des pages ! Ainsi, ces douze supplements au Bulletin Catholique du diocese de Montauban (7 octobre 1954-31 mars 1955),
etablissent des directives pour une etude pastorale et une s6rie
de vingt-cinq predications dtoffees sur l'Histoire biblique : comprehension de 1'Evangile et de la Liturgie, initiation au sens
religieux de 1'Histoire. Dans ces jalons, balises par une chronologie succincte et Belair6s par une bibliographie sommaire et
aisement accessible, on reconnatt le savoir et la competence du
professeur d'Ecriture sainte au Grand s6minaire de Montauban.
F. C.
BrGNINI et LITURGIE.

Dans les Miscellanea Mons. Giulio Belvederi, de 1954. notre
confrere, M. Annibal Bugnini a fourni pp. 117-132, un article
longuement Btudi6 : Una particolaritadel Missale da rivedere :
la preghiera pro ludaeis al Venerdi Santo. Cette formule dans
I'antique priere du Vendredi Saint : pro perfidis ludaeis, a ddjh
suscit de nombreux articles et quantitd de recherches. Un
chacun salt qu'il faut comprendre et traduire : pour les Juifs
infideles. Nul n'ignore que, jusqu'aux Decrets du 16 novembre
1955, restaurant le triduum pascal, les rubriques prescrivaient
de ne pas s'agenouiller pour cette supplication. Certains, h tort
probablement, voyaient 14 une intention malveillante et aggressive. A l'encontre de ce sentiment, le susdit d6cret 6tend b cette
priere pour les Juifs I'agenouiilement rituel, lors de toutes ces
solennelles supplications du Vendredi Saint. Cela realise le souhait exprim6 entre autres par M. Bugnini. Mais la Congregation
des Rites, jusqu'ici, n'a pas retouch6 l'epithete malsonnante et
combattive que l'on comprend dans le sens 6volud de nos langues modernes : perfidus, perfide, perfidie ! M. Bugnini, avec
d'autres souhaitait, proposait : pro incredulis ludaeis... incredulitatem..., mais l'on a encore maintenu les vocables anciens :
perfidis, perfidiam...
Dans un ample et remarquable travail postdrieur : Ordo
hebdomadac sanctae instauratus(fevrier 1956) (<euvre de l'dquipe
Bugnini-Braga), le liturgiste d6fend A nouveau, p. 115, note 14,
le souhait d'une retouche significative h cette pribre officielle
pour les Juifs... Cela viendra.
Tout ce remarquable article et commentaire (fascicule 25
de la Bibliotheca ( Ephemerides Liturgicae ) sectio Historica,
174 pages), autorise cet espoir, et en tout cas, atteste l'activitd
et le savoir des deux auteurs, Annibale Bugnini et Carlo Braga.
F. C.
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Emile JOPPIm. - Le Pere Sarloutte. Preface par le gen6ral Weygand, de l'Academie francaise. Paris, La Colombe, 1956.
240 pages.
Longtemps meditce, cette biographie 6voque June belle
figure de missionnaire au Levant. Le Rdevrend Pere Sarloutte
(6 septembre 1878-26 fevrier 1944). Ce livre honore son auteur,
dont le mdrite a 6t6 couronne par un prix de I'Academie fran-gaise (en mai 1956). II ne peut etre ici question de resumer cette
existence du Lazariste Ernest Sarloutte, dont la vie se caract6rise aisdment par quarante et un ans de ddvouement A la
cause pacifique de 1'enseignement au college d'Antoura. Arrive
en ce fameux college libanais en octobre 1903, ce Lorrain plein
d'allant. s'y depensa jusqu'f la mort. Professeur 6mbrite, il devint superieur de la maison A la mort du Pere Ignace Saliege
(6 d6cembre 1843-14 f6vrier 1911), I'oncle de I'actuel cardinal
de Toulouse, qui venait de diriger le college trente-deux ans durant. A eux deux, les Pires Salitge et Sarloutte ont done dirig6
la formation de soixante-cinq gendrations d'dldves ! Quel beau
travail !
Le Pere Sarloutte fut toujours un grand ami du Liban, on
le vit encore nettement en 1916-1919, dans le ravitaillement du
pays ddcime par la famine et la guerre !
Au total. grand cceur, riche personnalite : ;Ne lui connuton point de ddfauts ? Assurement, comme a chacun de nous !...
Que pesaient-ils d c6tM de la somme de qualits et de vertus qui
l'animaient ?... Rien de mesquin et de petit... dans son existence... II fut grand... par la passion du bien puisee aux hautes
sources... ; il le fut de toute son ardeur d'homme avec l'intelligence et le caeur dont le Seigneur l'avait doud, pour Otre son
tdmoin dans le pays ois l'obbissance l'arait envoyc... ; exemple...
pour des jeunes... au cmur avide de noblesse et de ddvouement,
dans une Carriere oil il n'y eat jamais encombrement. ,
Lue et m6dit6e dans ses deux cents quarante pages tonifiantes, cette biographie, ce portrait d'Ame feront du bien et
continueront au total I'euvre d'un apotre. d'un 6ducateur, d'un
ami des pauvres- A la suite de son pere, saint Vincent de Paul.
F. C.
Institut des Sowurs de la Sainte-Agonie. Ses fondateurs, son
esprit, ses wuvres. Mazamet. 1956. 110 pages.
Agrdablement illustrde, cette brochure de saine propagande
veut fournir I'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'Institut. La
plaquette s'ouvre sur une description de la Maison-MWre de Mazamet : bAtiments. ceuvres. atmosphere... Puis vient un r6sum6
de la vie des deux fondateurs : le Lazariste Antoine Nicolle, et
sa g6ndreuse collaboratrice Mere Therkse.
Ne a Gigny, diocese de Sens, le 13 avril 1817. admis A Paris
le 14 juillet 1840, Nicolle fut professeur aux Grands S6minaires
de Sens, ChAlons-sur-Marne, Amiens, missionnaire, puis sup6rieur. d'abord i Tours, ensuite i Valfleury (en ce centre marial,
ddbuts de la Sainte-Agonie). II meurt A Montolieu le 21 juin
1890.
Lucie Berher. nee le 10 mai 1844, h Saint-Chamond (dans
la Loire), et dirig6e de M. Nicolle, alors missionnaire, h Valfleury, devint des 1868, sa providentielle collaboratrice dans la
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fondation de 1'Institut de la Sainte-Agonie. ( Ame ardente et
tfte bien faite ), elle decede h Carmaux, le 27 juin 1889.
En 1908, les restes de ces deux fondateurs furent enfin
transfor6s A Mlazamet, dans la chapelle de la Maison-MAre.
De li, comme en sa source, I'Institut poursuit son ceuvra
de charite. Comme jadis, ii reste anime, suivant le ddsir du
P. Nicolle, de quatre vertus fondamentales : simplicit6 des Petiles Sceurs des Pauvres, esprit intdrieur des Dames du SacrdCceur, divoucment des Filles de la Charit6, obdissance des Visitandines.
Dans !a presentation de ces pages. M. Louis Ozanne retouche
discr4tement et complete un travail de M. Charles Mantelet, qui
condensa jadis deux gros volumes de M. Larigaldie. Cette brochure est une manifestation de cet apostolat dans I'esprit de
1'Institut : priere et travail pour la paix de 1'Eglise, conservation et propagation de la Foi. cessation des flNaux, conversion
des mourants ,. L'agonie, la lutte pour le bien, est toujours actuelle. elle est sans cesse de saison.
S Vincenzo DE' PAOLI. - Opera omnia. Corrispondenza VI (16421644). Edizioni Vincenziane. Roma, 1956, 332 pages (12
sur 18 cm.).
L'ddition italienne de la Correspondance de saint Vincent
poursuit son chemin (voir Annales, t. 119-120, pp. 188-189). Parm
en mai 1956, le tome Vt presente les lettres 589-753 (du 1*' aTvil
1642 au 18 novembre 1644). La traduction Fornaciari, compldtde
par les soins de M. Luigi Franci, incorpore ici et la. les lettres
publies depuis 1'6dition Coste, entre autres, par les Annales,
v.g. p. 68, 74, 151. 237, 307, etc., Page 179, sur seur Jeanne Dalmagne, on aurait pu renvoyer h 1'edition 1952, des Conferences
de saint Vincent aux Filles de la Charitd, qui a complete,
pp. 117-138 le dossier de cette sympathique Fille de Monsieur
Vincent... Cette remarque ne diminue en rien la valeur de ce
tome VI, poursuivi dans le style et la forme de ses ainds.
F. C.
Joseph HENRI, prete della Missione. - S. Vincenzo de Paoli. Profilo spirituale. 1955, Savona, Cooperazione missionaria, Via
Leopoldo Ponzone. 4. - 107 pages. (17,5 sur 12 cm.).
Apres avoir retouch6 ici ou l] quelques textes franqais dans
les clich6s typographiques de I'ddition originale (Annales, t. 118,
pp. 509-510), apres avoir sagement adaptd ou corrigd quelques
passages des commentaires, la traduction italienne de I'ouvrage
de M. Henri part pour une nouvelle bienfaisante croisade. Cosi
si& !... Les deux pages 106-107 (ceuvres des 6diteurs de la province de Turin) sur la Cooperazione vincenziana renseignent sur
cette sorte de tiers ordre laic des amis et sympathisants de la
Famille vincentienne... A eux tout spdcialement, convient ce
Portrait spirituel aux aretes vives et cette suite de Silhouettes
parlantes, ce d6fild voyant des activitls et des enseignements
essentiels de Monsieur Vincent : maltre de la Charitd.
F. C.
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Amedde Hue, C.M. - A des Religieuses. Pour une retraite. Paris, editions Tequi, 1956, 136 pages.
Dans la collection Presence du Catholicisme, voici le troisieme volume de M. Hue. L'ont pr6ecdd en effet Le Mois de
Marie de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, et les Eldvations
sur le mystere de la MWdaille miraculeuse. (Cf. Annales, t. 119120, p. 187). La presente brochure de 136 pages fournit les
grandes lignes et la solide charpente de quatorze entretiens de
retraite. Destinees i des Religieuses de toute condition, ces textes de base. reclamant la meditation personnelle, veulent Otre
1'dcho d'un consolant apostolat, longtemps poursuivi par l'auteur.
Amicalcment. en compatriote de I'auteur, le cardinal Roques
d&gage fort bien 1'aspect et les caractdristiques de ces pages, dans
une Lettre-pr6face : Les idees sont fort classiques et il s'en ddgage une spiritualit6 solide et epanouissante. Le style a l'avantage d'etre clair et facile i lire. De plus, vous avez agrimentd
votre expose thdologique de quelques faits personnels qui en
temp&rent la svedritd et ajoutent d l'ouerage un charme particulier. ,
Mis ainsi sous les veux de ses lectrires. ce volume fera du
bien, impr6gn6 qu'il est de la doctrine vincentienne, si sagement
6quilibrde.
F. C.
P. Pietro CASTAGNOLI, C.M. - La vita spirituale negli Istituti
femminili di educazione. Appunti per le Religiose educatrici.
Roma, Edizioni Vincenziane, 1956, 160 p. (13,5 sur 20 cm).
Echos de Cours et Confdrences spirituelles donnees, A Rome,
a des Religieuses dducatrices, ces pages, ot I'on retrouve 1'exp6riernce et le ;a\oir irofes.ionnel de leur auleur. ipreIsenltnt, en
Irmeulr.. d'xcellPrlnts conseils ýur la vie s-irituelle qui doit animer la Sccur educatrice 10 Vie intdrieure, sources, appuis, pratique, divers rapports de l'6ducatrice avec tout son entourage ;
2* La vie spirituelle qu'il faut faire surgir et fleurir dans les
multiples activitds des Instituts fBminins chez I'enfant, parmi la
jeunesse.
Au total, themes suggestifs de meditations et directives heureuses qui feront grand bien.
F. C.
Francois PSALTY. - Notre-Dame d'Ephese. Les ruines de la maison de la Vierge Marie d Panaya Capouli. 16 pages 17 sur
24,5 cm.).
Communication faite au dixibme CongrBs International
d'Etudes byzantines (section Archdologie), tenu & Istanbul les
15-21 septembre 1955. Neuf illustrations sont des dessins d'apres
nature, exdcutds en 1891.
Reproduisant les descriptions de M. Poulin sur l'dtat de la
maison de la Vierge Marie en juillet 1891, 'auteur a longuement
regard6 et analys6 les ruines, s'efforVant d'y deceler les 6tapes
de la construction. Quelques fouilles ont Bt6 faites encore en
1898. mais l'auteur souhaite que le site soit examine par des
archdologues <4 pour voir si vraiment la maison, tout au moins
les fondements, datent du premier siecle de l'ere chretienne. o
Pour sa part, relive des historiens la question : la Vierge Marie, oil est-elle morte, a Ephese ou B JBrusalem ?...
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Michael vAN DRIEL, C.M. - Passio Domini nostri Jesu Christi.
Renungan-renungan tentang senysara dan wafat Jesus. Seminari Santo Vincentius a Paulo, Djalan Dinogo, 42, Surabaja, 1955, 127 pages (12 sur 18,5 cm.).
Ecrites en indonesien pour les Cllves du Smininaire SaintVincent de Paul de Surabaja (ile de Java), ces soixante-six meditations portent sur la passion et la mort de Jesus. Detaillant les
dvenements des derniers jours de la vie terrestre de Notre-Seigneur, ces pages s'efforcent de degager historiquement et psychologiquement , les lecons de cet amour d'un Dieu pour les
siens ,. Le message divin doit se rdpandre en toutes les langues 1 Cette brochure, signale-t-on, est en vente a un prix fort
abordable : 9 roupies et demie.
Joseph NuYTrs, Assistant grndral des Missionnaires de Scheut,
sup6rieur provincial de Siwantze (Chine), de 1937 h 1947.
A propos du Pere Lebbe. 1956, Bruxelles, Editions de Scheut,
60 pages (14 sur 21 cm.).
La vie du Pere Lebbe (1877-1940), celle notamment crite
par le1 chanoine J. Leclercq (Cf. Annales, t. 119-120, p. 410), a
suscit toute une littlrature de livres. articles, conferences, publications, protestations de tout genre (imprimees ou diversement multigraphiees). II ne peut Utre ici question, il n'est pas
possible de suivre cette trainde de poldmique, en ses manifestations contradictoires, surtout que la passion debordant le sujet
a fait servir la biographie et les activites du missionnaire de
Chine. a tout un ensemble d'iddes. de theories politiques et
autres...
Exceptionnellement sont ici citees et recommanddes (mais
il n'en est nul besoin) les remarques, les pages pertinentes et
sares du R.P. Nuyts. Elles mettent bien des choses au point, et
restent un des consolants triomphes du bon sens et de la vdritd.
Vingt-cinq ans d'exp6rience missionnaire dans les campagnes de
France. Algfrie et Tunisie, par un Serviteur de Jdsus et de
Marie. Paris, Tolra, 1956, 48 pages (13,5 sur 18 cm.).
Petite brochure. dont vingt-trois petits paragraphes assemblent les petites experiences des " petites missions des campagnes ,. Dans cet horizon, rien ne manque, ni les petites ombres
(p. 12), ni surtout la grace de Dieu ; puis. brochant sur le tout,
la petite santd de l'auteur (E. Abadie. p. 42), ofi Ia main de Dieu,
elle aussi, se manifeste : , Malgqr son triste Etat de santd, it 'le
Pere) a pu donner la mission dans trois cents villages ou hameaux, la plupart sans pretre. Comme cette barque qui arrive
au port malgrd les temprtes, notre Missionnaire arrive au terme
de sa carribre, sans avoir fait naufrage, malgrd les tempdtes de
toute sorte par lesquelles il est passe ; d lui s'applique d la perfection la devise : Fluctuat nec mergitur ' (p. 41).
Sous leurs chapiteaux, tous les soirs a 20 h. 30, les Forains du
bon Dieu vous parlent... Loos (Nord), 2. rue du Bazinghien.
C.C.P. Lille 2498-75. - Brochure, 52 pages (16 sur 24 cm.).
Imprimbes en mai 1956. dans une presentation remarquablement agrdable et toute moderne, les cinquante-deux pages de
cette plaquette. retracent en des formules vivantes et surtout
a travers de parlantes images, le remarquable travail et les exp4-

-

237 -

riences exceptionnelles de i'Fquipe des Forains du bon Dieu :
a un rebondissement audacieux et inattendu de l'ceuvre de Monsieur Vincent ,.Dix ans d'enthousiasmant et courageux labeur,
cette oeuvre des Forains du bon Dieu sous leurs chapiteaux I
Cette pr6dication et ces realisations en pleine pAte humaine se
poursuivent dans la banlieue parisienne : Stains, Aubervilliers,
Vanves, Malakoff, l'Hay-les-Roses, Bagnolet, Blanc-Mesnil, Rosnysous-Bois, Drancy, etc..., dans les Flandres et la banlieue de
Lille 'Loos : Not re-Dame des Victoires. Canteleu-l.amibersart,
Loos-Ennequin). etc., dans les pays miniers : Anzin, Onnaing,
Brebibres, etc...
Sur le theme de ces pages et sur le sens de cette experience,
en des pages vivantes, le labeur du Pere Rocher et de 1'equipe
de l.oos a trouve un echo dans les Annales, t. 116, pp. 146-157,
t 119-120, pp. 446-452, etc... On se doit de les relire... Mais combien parlant de voir les Forains du bon Dieu au travail ! Que
Dieu tes aide et soutienne dans cet dreintant et excitant labeur:
montrer A tous la joie de la rddemption.

NECROLOGIE
MISSIONNAIRES
1955
56. Murphy (Augustin), pretre, de. & Castelnock, 27 de. 1955 ; 69,
1956
1. Nieslony (Bernard), pr6tre, dec. & Whitestone, 30 dec. 1955 ; 55,
2. Havet (Joseph), prdtre, dec. A Dax 16 janvier 1956; 79, 62.
3. Mahler (Francois, prltre, San Jose Costa Rica, 9 janvier 56 : 71,
4. De Leeuw (Henri). pretre, dec. A Venlo, 16 janvier 1956: 74, 45.
5. Pires (Joseph), pritre, dec. I Diamantina, 15 janvier 1956; 54,
6. Watson (Joseph), pretre, dde. a Utica, 22 janvier 1956: 58, 27.
7. Garcia (Justo), pretre, dec. A Madrid, 15 janvier 1956: 69, 50.
8. Chatelet (Aristide), prdtre, ddc. a Paris, 29 janvior 1956: 79, 59.
9. Martin (Paul), pretre, dec. a Madrid, 27 janvier 1956; 78, 53.
10. O'Neill (Terence), pretre, dde. a Philadelphie, 10 fdvrier 56; 59,
11. Mgr Santos (Antoine). evdque. dec. a Assis, 1" f6vr. 1956; 82,
12. Zott (Spiridion), pretre, dec. Dax, 11 f6vrier 1956: 42, 21.
13. Devellis (Emile), coadj., dde. Sassari, 13 f6vrier 1956; 82, 62.
14. Longo (Joseph), coadj., dec. Naples, 15 f6vrier 1956; 86, 57.
15. Osthoff (Charles), pretre, dec. Los Angeles, 21 fivrier 56: 76,
16. Duvigneau (Aymard), pretre, dec. Dax, i" mars 1956; 76, 59.
17. Brulant (A!bert), pretre, dec. Alger, a mars 1956: 78, 53.
18. Achilles (Joseph), pretre, de. Cologne-Nippes, 5 mare 1956; 79,
19. Pdchin (Eugene), coadj., ddo. Paris, 7 mars 1956: 82, 66.
20. Porzycki (Stanislas), prrtre, dec. Santa Gandida, 3 mars 1956; 59,
21. Mussinetit (Jean). pretre. dec. Rome. 22 fdvrier 1956; 72, 55.

49.
39.
52.
34.

39.
62.
58.
61.
42.

22. Rabello (Genesco). prdtre, dce. Belo Horizonte, 4 mars 1956; 57, 36.

23. Dworschak (Ldopold), pretre, dde. Salzburg, 10 mars 1956; 84, 64.
P,.'>e. 15Imars 19-!: 33, 13.
Rin(, .Ires.
5.IJerman Anlr). prwre,
25. Jermay (Andre), prdtre. dde. Buenos Aires. 15 mars 1956; 33, 13.

26. Garcia (Sanliago), coadj.. dec. Madrid, 16 mars 1956; 79, 63.
27. Igr Deymier 'G.), archev., au Bouscat Bordeaux), 2 avril: 70, 51.
28. Ramella (Lazare). pretre. dde. Chiavari, 12 avril 1956: 86, 59.

29. Verhaeren (Adrien), coadj.. dde. Damas. 9 avril 1956: 82, 63.
30. Darby (Emmett). pretre. de. Long Beach. 13 avril 1956: 64, 36.

St. Gallagher 'Edouard). prdtre. d6e. Ashfield. 12 avril 1956: 73, 42.
32. Pilgram (Anton), pr4tre, dEc. Lippstadt, 21 avril 1956: 85. 66.
aine . lprire. lPc. BeHlpuit, 23 avril 1956: 72. 56.
'3. 5Mlnlteros (Guil':

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Castanares (Rosendo). pritre, <•ec. Madrid, 29 avril 1956;
Garcias (Damian), coadj., dde. Barcelone, 2 mat 1956; 91,
O'Donnell (Michel), prdtre, ddc. Springfield, 5 mai 1956;
Frings (Jakob), coadj., dec. San Josd Costa Rica. 16 mai 56;
Lefaki iStdphane), pretre, dec. Paris, 6 juin 1956: 78, 52.
Desmet 'Henri), pretre, dec. Paris, 8 juin 1956; 80, 59.
Sojka iSiinon), pretre, ddc. Curityba, 10 juin 1956; 63, 44.

82. 65.
76.
53, 30.
80, 52.

SCEURS
Sudan (M.-F.), Hospice Saint-Joseph, Chatel-St-Denis (Suisse); 82, 62.
Bdguin (Anna), Maison de Charit6, Clichy: 82, 58.
Tucat (Suzanne), Hopital psychiatrique, Pau, 88, 60.
Font (Marie), Hospice de la Grave, Toulouse; 76. 53.
Cayzac (Marthe), Maison Centrale, Fort-Dauphin (Madagascar); 81, 60.
Peyrache (Marie). Maison de Retraite, Nogent-sur-Oise: 86, 66.
Godin (Jeanne), Saint-Nicolas du Chardonnet, Paris; 89, 65.
Verny (Edmbe). Maison de Charitd, Montolieu; 80, 58.
Verstraete (Julie), Maison de Charite. Clichy; 83, 60.
Moreno (Maria), CollEge St Vincent. Barcelone; 78. 55.
Candal (Mathi'de). Maison de la Mddaille mirac., Avlta (Espagne); 70, 30.
Morillo (Maria), Providence, Guayaquu (Equateur); 67, 38.
DI Nicola (Lucie). Maison St J4r6me, Sienne (Italle): 69, 34.
Rasetti (Angela), Hospice MaruffI, Plaisance (Italie); 68, 45.
Gormley (Catherine). Hopital O'Connor, San Jose (Etats-Unis); 85, 59.
Ledain (Eugdnie), Hospice, Belletanche: 87. 68.
Chiron (Rende), Hospice. Le Coteau; 69, 37.
Touzd (Jeanne), Maison Saint-Joseph, Cachan: 84, 57.
Mirzan (Marie), HOpital, Syra (Grrce); 94, 64.
Mayr (Jullanna), Schwarzach, Salzbourg (Autriche): 40. 18.
Huber (Anna), Maison Centrale. Salzbourg (Autriche): 82, 59.
Gavin (Teresa). St Joseph's Hostel, Birmingham (Angleterre); 76, 54.
Smith (Anne). Maison Ste Catherine. Lanark (Ecosse): 71, 45.
Silva (Anne-Marie). Sanatorium, Coambra (Portugal): 48, 20.
Marino (Josdphe), Hopital de la Trinitd, Naples (Italie): 82, 61.
Rossi (Elvira), Maison de 'lmmacul6e, Luserna (ItalleY: 72, 46.
Angulo (Josefa). Maison St Vincent, Madruga (Cuba): 89. 67.
Prieto (In)s). HOpital provincial, Lorida (Espagne): 63. 35.
Lopez (Marina). Maison Ste Louise. Rafelbunol (Espagne): 59. 28.
Izurriaga (Margarita), H6pital militaire. Cordoba (Espagne): 78. 58.
Gutierrez fFelisa). Hopital militaire, Burgos (Espagne): 73, 53.
Ramirez (Cayetana). Hopital central. Sevilla (Espagne): 74, 55.
Garcia (Faustina), Maison Ste Louise. Rafelbunot (Espagne): 76. 52.
Barrera (Maria). Colldge. Mollendo !(Prou): 71. 53.
Pires (Emiia). Maison St Vincent. Barbacena (Brdsil): 74. 20.
Manka (Sophie). Maison Principale. Paris: 79. 58.
Sarrazin (Marie). Hopita! Saint-Joseph, Paris: 91, 67.
Berthon (Anne). Hopital. Riom: 88, 64.
Barbara (Georgette). Asile Mathilde. Neuilty: 67. 39.
Ledee (Georgette), Maison de Charitd, Chdtillon-sous-Bagneux; 80. 56.
Monier (Marie). Asile Saint-Vincent. La Teppe; 59. 37.
Dassonville (Maria). Hopital Saint-Joseph, Paris: 74, 52.
Bliecq ýC'.ara). Maison de Charite. Lite-Fives; 86, 61.
Gdrard (Louise). H6pital. Port-Said (Egypte): 85. 50.
Trddemy (AmBlie). Asile St Joseph. Alexandrte (Egypte): 87, 61.
Friedrich (AdBle). Maison St Joseph. Gladbach-lardt (Allem.): 66. 46.
Misselich 'Barbara). Maison Centrale. Coloine (Allemagne): 81, 59.
Braftigam f(lisabeth). Cologne-Flittard 'Allemagne): 77. 53.
Wilkinson (Ellen), Priory, Mill-Hill, Londres; 90. 61.
Zorko 'Franeoise). Maison de Charitd. Menqes (Yougoslavie): 70. 49.
Calastrini (Marie). Monistero-Sfenne fTtalie): 91. 69.
Schuster (Julie), Sanatorium. Porto Potenza Picena (Italie); 72, 49.
Blanchi (Emille). Asile Ste Marie, Voltaaggo (Italle): 83. 64.
Rudinn (Jospphine). Maison Centrale, Turin (Ttalle): 56, 34.
Tantillo rrMareuerite). Astle. Profalio (Italie): 79, 47.
Kohldorfer 'Therdse). Hospice, Ehrnau 'Autriche): 94. 76.
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Salas (Rafaela), Hopital, Vina del Mur (Chili); 92, 63.
Silva (Leonor), Hospice, Guayaguil (Equateur); 88, 71.
Granda (Mercedes), Hospice, Guayaqull (Equateur); 76, 58.
Laohaud (Marie), Maison de Charit6 de La Capelette, Marseille; 88, 67.
Comont (Marie), Maison de Charite, Montolieu; 90, 66.
Plaurens (Anne), Maison Ste Marie, Santorin (Grece); 75, 47.
Johnson (Adelaide), St Vincent's, Fairview, Dublin; 74, 43.
Ivanio (Katarina), Maison Cenlrale, Baka (Yougoslavie); 77, 55.
Vorhauer (Anne), Maison Centrale, Graz (Autriche); 78, 57.
Dettori (Else), Maison de Repos, Sassari (Sardaigne); 68, 46.
Varona (Tomasa), College, Caceres ;Espagne); 14, 54.
Perez (Maria), Foyer Aguado, Teruel (Espagne); 71, 47.
Menendez (Josefa), Hopital, Alicante (Espagne); 80, 50.
Nevares (Josefa), Hopital, Montoro (Espagne): 87, 63.
Marchito (M.-Luz), Maison Ste Louise, Rafelbunol (Espagne); 72, 45.
Saboya (Clotilde), Misericorde, Lerida (Espagne); 83, 60.
Otegui (Micaela), Bienfaisance, Azcoitia (Espagne): 77, 58.
Jimenez (Iluminada), Inst. de r6education. Caranbanchel (Esp.); 64, 37.
Ancin (Dolores), Sanatorium, Valladolid (Espagne); 84, 65.
Casado (Elena), Sanatorium 18 Julio, Segovia (Espagne); 57, 36.
Larumbe (Dominica), Infirmerie, Academia de Toledo (Espagie,) 68, 48.
Alegri (Cata!ina), Academia San Jose, Cadiz ;Espagne); 70, 48.
Balaguer {Isabel), Asile, Cenicero (Espagne): 79, 60.
Redondo (Benita). Sanatorium de Miraflores, Sevilla (Espagne); 91, 63.
Echevarria (Josefa), Hopital Santa Caridad, SeviUa (Espagne); 81, 49.
McLafferty (Magdalem). Ecole St Vincent, Barbara (E.-U.); 71, 47.
Ballacey (Marie), Misericorde, Santiago (Chili): 85, 64.
Cordelle (Alice), Hospice de la Grave, Toulouse; 55, 31.
Watkins (Agnes), Hopital Ste Agnis. Baltimore {Etats-Unis): 82, 53.
Angelisanti (Marguerite), Hopital Bambino Gesu. Rome; 91. 67.
Cappi (Rose), Ali6ens, Sienne (Italie); 84. 56.
Puccioni (Emma), Monistero-Sienne (Italie): 63. 39.
Scire (Antonie), Maison Centrale, Naples; 72, 60.
Messina (Carmela), Maison de Charitl, Matera (Italie): 75, 52.
Graziani (ThdrAse). Orphelinat. Marina di Massa (Italie): 88, 68.
Fasano (Marguerite), Maison Centrale. Turin (Italie): 87. 61.
Tanzi (Caroline). Misericorde, Genes {Italie): 89. 67.
Marin (Leoncia). Maison Centrale, Madrid: 88. 68.
Garcia (Mercedes), Fondation Alba. Barcelone: 73, 42.
Carbonara (Benedicta), Foyer St Louis. Victoria (R-p. Argentine); 59, 29.
Giuliani (Francoise), Orphelinat, Bayonne: 61. 35.
De Grieu (ThdrBse). Maison Centrale. Mill-Hill, Londres: 79. 47.
Mercadier (Pauline). Maison Principale, Paris; 86. 66.
Tardieu (Emilie). Hospice. Arneke: 86. 64.
Mercier (Marguerite). Maison de Charite. Clichy; 75. 52.
Thibaud (Marie). Hopital. Pithiviers: 83, 55.
Ob.joie (Alice). MaLson de Charite. Chateau-l'Evdque: 81. 54.
Lepore (Victoire). Maison de Retraite, Marigliano (Italie): 89. 69.
Laudi (Louise). Asile a Charitas -. Trapani (Italie): 101. 75.
Scordo (Rose). Maison de Retraite, Marioliano ITtalie): 80, 58.
Lamonica rMarie), Institut Monte Calvario. Nanles: 80. 57.
D'Alla (Antonine). Sanatorium. San Lorenzo Colli (Palerme): 82. 59.
Malavasic (Borgia). dans sa famille. St Jost 'Yongoslavie): 63, 35.
Perry (Mary). Hdpital Ste Marie. Milwaukee (Ftats-Unis): 63. 23.
O'Hare (Anna). Hopital De Paul. Saint-Louis (Efats-Unis): 79. 54.
Teupe (Mathild). Villa St Michael. Baltimore rEtate-Unis): 90, 50.
Cain (Mary). Villa St Michael. Raltimore (Etat-Unis1: 71. 48.
Fitzrerald 'Maraaret). Villa St Michael. Rnltimore (Etats-Unis): 95. 77.
Wlikless (Mary). Villa St Michael. Rartimore (Etate-UTnis): 72. 43.
Beneret fFrancisra). Asile Mpnncal. La Habana 'Cuba): 72. 52.
Colom (Flora'. Rpfuilio de Obreras. arncelone (Esparne): 90. .69.
Rev (Visitarion). AlinCss. Salamanca rEsnarnel: 75. 53.
Delanoue rHenriette). Maison de CharitP. rlirhy: 81. 56.
66.
Devals (Emilie). Maison de CharitA. MonntoUfe:S5.
Seroux (Anne-Marie). Asile. Mericourt. r(achan: 86. 64.
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Lueugu ,Angela), Patruuage St Vincent de Paul, Zamora (Esp.); 81, 62.
.\avas ,M.-Concepcion), Afanila Plhilippinre); 61, 28.
Martinez (MCercedes), Misericorde, Guadalajara (Espagne); 79, 58.
Llorente (Petra), Sanatorium, Vi. adolid (Espagne); 86, 61.
Pacheco (Maria). Maison Ste Louise,, Hafelbmuol (Espagne); 10, 41.
Comas
lMercedes), Hdpital, Gerona (Espagne); 64, 38.
Riol ýEustaquia), HOpital, San Fernando (Espagne); 92, 71.
Arteaga Isabel), Misericorde, Avila iEspagne); 84, 61.
Garces (Rosario), Hopital civil, Vitoria (Ebpague); 80, 59.
Tapia (Manuela), Maison Ste Louise, Rafelounot (Espagne); 75, 54.
Redin (Laureana), Bienfaisance, Elizondo (Espagne); ,4, 50.
Buix iManuela), Maison Ste Louise, Rafelbunol (Espagne); 89, 70.
Cerdo (Purificacion), Maison St Nicolas, Valdemoro (Espagne); 69, 40.
Capilla (Antonia), Bienfaisance, CuencaeEspagne); 86, 58.
Duran (Jacoba), Maison Ste Louise, Rafelbunol (Espagne); 84, 62.
Erice (Juana), Asile, Guernica (Espagne); 87, 67.
Zubieta (Isidora), Maternitd, Lerida (Espagne); 76, 58.
Recalde (Juana), Hdpital de Esgueva, Valladolid iEspagne); 95, 74.
Cordeiro (Modesta), Residence de vieillards, Madrid; TO. 39.
Pommeyrol (Marie), Maison de Retraite, Nogent-sur-Oise; 72, 42.
Benoit iMarthe), Maison de Charit6, Montolieu; 63, 39.
Papin (CBline), Maison du Sacr6-Cceur, Calf/a (Palestine); 84, 60.
Leger (Marie), Dispensaire, Ostende (Belgique); 62, 30.
Grabener (E.isabeth). Maison Ste Anne, Miindi (Allemagne); 77, 45.
Von KrUchten (Magdalena), Maison Centrale, Cologne-Nippes; 77, 55.
Gielnik (Marthe), H6pital g4ndral, Graz (Autriche); 49, 28.
Kowolik (Jeanne), Maison Centrale, Graz (Autriche); 77, 55.
Lopes (Maria), Sanatorium dos Vales, Cobnbra {Portugal); 50, 29.
Petrarca (Cosime). Orphelinat, Molfetta (Ita!ie); 74, 52.
Cito (Marie), Hdpital N:.-D. de Lorette, Naples; 77, 52.
Adessa :Rose), l6pital. Manduria (Italie); 85, 62.
Caroli (Giacinta), Maison de l'Immacul6e, Luserna (Italie); 81, 63.
Tosco (Caterine), Maison de l'Immaeulee, Luserna (Italie); 84, 62.
Cassells (Mary), lHIpital Ste Marie. Evansville (Etats-Unis); 74, 39.
Muldoon Lorela), h6pital Emergency, Buffalo (Etats-Unis); 64, 35.
Gannon :Margaret). Villa St Michae', Baltimore (Etats-Unis); 91, 67.
Bowers 'Margaret). Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis); 84, 61.
Soto 'Narcisa). Hipilal, San Miguel 'Amfrique Centrale): 76, 30.
Aspe 'Julie). Hdpital Frei Antonio. Rio de Janeiro (Brdsil): 77, 56.
Mo'ina (Maria). Residence. Salamonea (Espagne); 70. 48.
Romasanta 'Trinidad). Asile. Mayagaez (Porto-Rico): 78, 61.
Cave (Marie), Hdpital. Caudebee; 77. 51.
Lecorvaiier (Gabrielle). Maison de Charitd. Chdteau-l'Eveque; 80, 55.
Lopes (Thereza), Maison St Michel, Dijon; 81. 51.
Averous (Marie). H6tel-Dieu. Valenciennes; 84, 63.
Glories (Anna), Maison de Charite. Labrnguifre; 81, 60.
Dufour (Maria), Saint-Pierre du Gros-Caillou, Paris: 96, 69.
Louvel (A'ice). Hop. N.-D. de la Sante. Rio de Janeiro; 67, 43.
Aspe (Julie). Hop. Frei Antonio, Rio de Janeiro: 77. 56.
Pesci (Pauline), Maison St Jdrame, Sienne (Italie): 55, 32.
Faleoni (Marie). Hopital. Macerata (Italie); 72, 49.
Bordoni (Santa). Monistero-Sienne (Italie): 64. 39.
Destefanis (Anne). Monistero-Sienne (Italie); 78, 50.
Barbati (Jeanne). Hospice, Be1dvent (Italie): 88, 62.
Dias (Maria), Sanatorium dos Vales, Coimbra (Portugal): 37, 12.
Corneau (Bertha). Home Gobert, Andrimont .Be!gique): 71, 43.
Mancilla (Ana-Maria), Hopital St Jean de Dieu, Quito (Equateur); 83, 53.
Boter [Maria). Maison Centrale, Madrid; 81, 42.
Molina (Manuela), Misericorde Ste Isabelle. Madrid; 49. 28.
Gayan 'Julia). H6pital de la Croix-Rouge, Sdville 'Espagne); 72, 50.
Rodriguez (Benita), Eco!e St Vincent. Carthaiene Espagne); 65, 47.
Knopf (Irma), Maison Centrale, Graz (Autriche): 30, 8.
Sober (Louise). Maison de Retraite, Dull 'Autriche); 62, 42.
Kelly (Margaret), Home St Joseph. Edmonton. Londres: 77, 56.
Algrin (Madeleine). Maison de Charift. Montolieu: 74, 29.
Berniere (Julie), Asile St Clement, Rio de Janeiro; 81, 54.
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AU JOUR LE JOUR
,22 juin-l" octobre 1956)
22 juin 1956. - Deux Conferences du vendredi (le 15 et le 22)
ne sont pas de trop pour evoquer certains aspects et quelques
legons que nous laissent les exemples et la vie de M. Henri Desmet,
-appeld a Dieu le 8 de ce inois. Ce cher ddfunt, nous parle
encore, par ces enseignements et par les pages si vivantes qu'il
a bien voulu confier aux Annales (1).
Sur cette vie de M. Desmet, sur cette ame noble et forte, successivement nous entretiennent et nous ddifient M. Edouard
Robert, M. Jules Thiry et M. Paul Bizart. Leurs textes, leurs t&
ijoignages, ici insedrs, dressent heureusement la silhouette sympathique et conquerante de ce regrett6 Confrere, M. Desmet
1875-1956).
Tout d'abord, avec M. Robert, ce sont surtout les vingt ans
de vie at de devouement depenses au Berceau de Saint-Vincentde-Paul.
Operatus est bonum et rectum et verum coram Domino Deo
suo. Ces paroles de l'office de saint Vincent de Paul risument
parfaitement la vie de M. Henri Desmet. L'amour du vrai, du
beau et du bien, telle a dte la caractdristiquede son temperament moral.
Henri Desmet naquit d Roubaix le 18 novembre 1875 et fut
baptisd le 23 du mdme mois. Son pare dtait natif de Lessines
:Belgique) ; ii y posstdait une propridtd qui fut offerte plus tard
aux Filles de la Charit6 pour y etablir leurs euvres ; mais la
Communaute n'accepta pas. Henri Desmet dtait le second d'une
famille qui comptait trois garcons et quatre filles. Un de ses
freres est actuellement Cure-doyen de Saint-Michel de Lille,
paroisse universitaire ; une de ses sceurs est Superieure Gdndrale
des Dames de Saint-Maur. ccLa famille Desmet, dcrit la Croix du
Nord, est toute divoude au service de l'Eglise. , Dans ce milieu
favorable a l'dclosion des vertus, Henri croissait en taille, en
grdce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. II etait
d'une taille respectable ; il dominait facilement son entourage
ab humero et sursum et l'on aurait pu presque dire de lui ce que
Samuel disait de Sail certe videtis quoniam non sit similis illi in
omni populo. La grace et la sagesse dtaient en harmonie avec la
faille. Son esprit etait Otranger d la ldgeretd, a l'dtourderie d la
suffisance. Son ccur etait noble et pur, desinteress6 et ygndreux.
Sa volontd etait ferme, forte, un peu timide, calme et persevdrante. Sa conscience etait delicate. Son caractere etait doux,
affable, confiant, ouvert. Une riche nature d qui la grace de Dieu
fera produire des fleurs et des fruits abondants.
(1) M. Gustave Thieffry, t. 104 (1931), p. 331-333 ; Auguste-Marie
Waltiez, t. 106-107, p. 470-494 : Lonard Peters, t. 110-iil. p. 315319 ; Thdodore Kieffer, t. 114-115, p. 58-60 ; frere Huleu, t. 119-120,
p. ,104-112 ; Georges Ferla, t. 119-120, p. 257-264 ; Paul Barbet. t. 119120, p. 422-434. Pandgyriques : saint Joseph, t. 117, p. 50-60 sainte
Louise de Marillac, t. 118, p. 327-335. Esquisses biographiques : Seur
Rosalie, t. 121, p. 21-24 ; sainte Louise de Marillac, t. 108-109, p. 41-64,
etc., etc.
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II fit ses etudes secondaires A t'institution Notre-Dame-desVictoires de Roubaix. II s'y distingua par sa pidtd, sa modestie, sa
grande intelligence. It s'enthousiasma pour Platon, Sophocle et
saint Jean Chrysostome, et l'un de ses derniers ouvrages, le dernier, sera un choix de versions grecques tirces du grand orateur
de Constantinople. Malheureusement il ne put le faire imprimer.
II aimait chez les Grecs la mesure, oppos6e a la ddmesure, la
beautt du style et celle des pensdes et it s'effora toute sa vie,
dans ses discours, dans ses dcrits, de marcher sur leurs traces, de
cultiver le vrai et le beau.
Dans son livre sur 'lmitation de Jesus-Christ, paru en 1946,
ii manifeste ce souci d'dlegance, dans une note oil ii prend d parti
'Imitation
s
un critique littdraire qui reprochait a I'auteur de
une certaine recherche du style, un peu de vanitE. M. Desmet
montre o qu'il n'y a pas que la vanit6 litteraire qui soit capable
d'inspirer pareil souci d'eldgance. Les saintes Ames, et des plus
humbles, savent etre . propos magnifiques quand il s'agit de
louer Dieu. Si on s'impose ce soin pour des o(uvres profanes.
pourquoi ne 1'aurait-on pas pour des ceuvres divines ? , M. Desmet a edt une de ces saintes Ames et des plus humbles, et ii a
eu, pour la gloire de Dieu, dans ses sermons, dans ses ouvrages,
ce souci du beau, uni au vrai et au bien.
M. Desmet a puise aussi d Roubaix dans l'dtude de la religion,
dans la lecture du Saint Evangile, un grand amour du vrai divin.
du beau divin, du bien divin le culte de la Sainte Ecriture qu'il
diveloppera jusque dans ses derniers jours ois it lira avec intfrft
les commentaires de la Bible de Pirot. A la fin de ses dtudes
secondaires, ii fut recu bachelier.
L'avenir s'ouvre devant lui : quelle route va-t-il choisir?
Jusqu'ici it a aimn et pratique le vrai, le beau, le bien ; il va
maintenant choisir la voie, la carritre qui lui permettra de se
consacrer entierement d la predicationdu vrai, du beau, du bien,
de Dieu verite, beautd, bontd par excellence ; il sera prdtre mais pour etre a meme de faire plus de bien aux dmes, ii entrera
au seminaire acaddmique de Lille oif se forme I'elite du clergd.
La Congregation dirigeait alors, dans le Nord, trois ecoles cldricales supdrieures :
Le siminaire de philosophie de Solesmes oa se trouvait alors
commne professeur M. Monteuuis, un saint et un savant, un homme
tres humble pour lequel M. Desmet aura toute sa vie une grande
vendration.
La seconde dcole sup6rieure dtait celle de Cambrai, sdminaire
do th6ologie que dirigeaient MM. Sudre et Villette. M. Desmet
aurait pu entrer directement en cette dcole, car it avait ddjd fait
vn an de philosophie pour le baccalaurtat,mais M. Desmet aimait
le vrai d fond et il voulut creuser davantage les fondements de
la science ecclesiastique, pour faire plus de bien aux dmes, d'autant plus que Leon XIII, par son encyclique, Aeterni Patris, recommandait fortement aux sdminaristes l'dtude de la philosophie
scolastique, celle de saint Thomas d'Aquin. Une circonstance
l'affermit dans ce dessein : on avait organisd une loterie dont le
gros lot etait un voyage & Rome. M. Desmet fut le bdndficiaire de
ce pHlerinage inespird et la vue de Leon XIII, ce savant Pontife
qui disait que < I'Eglise ne craint pas la vdritd,
et qui le disait
en un beau latin cic6ronien, cette vue, ce contact, l'affermit dans
son culte du vrai et du beau.
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Alors ii choisit la troisieme ecole, le seminaire acadtmique
de Lille, et il &tudiaen vue d'obtenir la licence en philosophie.
Iarmi ses professeurs, ii garda particulierement le souvenir du
Chanoine Didiot.
M. Desmet puisa, dans 1'6tude approfondie de la philosophie,
un amour plus fort du vrai et un jugement plus sr pour distingucr le vrai du faux dans tous les systemes de philosophie qui
jetaient le desarroi dans l'intelligence de beaucoup.
Quand son illustre penitent, M. Jacques Chevalier fera paraltre, vers 1954, son beau travail, Histoire de la pensee, M. Desmet
ne cacha pas sa joie et s'affernit de plus en plus dans l'amour du
vrai. du beau et du bien dont ce livre Ctait une splendide manifestation.
'endant son sdjour au Sgininaire academique, M. Desmet
recut la tonsure, le 30 juin 1893, des mains de Mgr Sonnois,
Archec3que de Cambraiet it se consacra officiellement au service
du Seigneur de v;rite, de beaut6, de bontE. Dominus pars haereoi le cher
ditatis meae. La cdrPmonie eut lieu d Solesmttes M. Monteuuis l'aida c se donner entierement it Dieu dans la petite
retraite qui prec'da. M. Desmet avait ddjt par son baptdme renonced i Satan le pare du mensonge, l'auteur du mal, le vilain, le
laid
ct
il s'dtait dotln a Jjsus-Christ la virite et la vie, la beautW
et la bontd. Maintenant, par la tonsure, ii confirme et affermit
son orientation, dans la maturitC de ses dix-huit ans. A la fin de
son triennat au Scininaire acadamique, en 1896, le 30 mars,
M•lr .Moinierlui conft[ra les Ordres Mineurs, dans l'6glise SaintMlaurice de Lille. .3. Desmet expliquera plus lard a ses seminaristes de Lille les grandeurs et les devoirs de ces diffdrentes
ordinations et tout ce qu'il dira, il l'aura vecu. Novum hominem
ii. sanctitate veritatis par la prise de surplis. Ouvrir son ccur
i. D)i'u, le fermer au diable aperiatis Deo, claudatis diabolo par
!'ordination de portier. Etudier la parole de Dieu, la manifester
sans corruption, M. Desmet sera fiddle toute sa vie aux grdces du
Lectorat chasser le demon de son inme et de celle des autres,
ýtre par l'exorcistat du nombre des spirituales imperatores, probabiles medici qui font rigner le bien et ygurissent le mal. Il sera
surtout un acolyte parfait, un porte-luminre, par ses paroles et
ses cxcimples. Sic luceat lux vestra, une image de Dieu qui est
inrcoque dans la ctrrimonie comme fons lucis, origo bonitatis.
La grcice agit en lui sans rencontrer d'obstacles et voici que
le Saint-Esprit, l'Esprit de Sagesse et d'intelligence, de conseil et
de force, de science et de pidCt, I'Esprit divin l'incite a gravir la
iimontagnc de la perfection, a rompre avec le monde, d se soparer
de sa famille chtrie. En effet, trois mois aprds l'ordination, le
jeune licencwi qui a passd brillamment ses examens et devant qui
s'oucre une belle carriereecclsiastique dans le clergg diocesain,
He'nri De'smet ;crit au Pire Fiat, Supgrieur gindral des Lazari.xes, la icttre suivante :
16 juin 1896.

Le Bon Dieu ni'ayant depuis assez longtemps sugg6r6 la pensue d'entrer en communaut6, j'y ai mirement rdflechi avec mon

directeur, dans le courant de cette annse. Drsirant donner suite
a mon projet, j'ai jetO les yeux sur la Congregation des Pr6tres
de la Mission que j'ai crue bien conforme a mes goCits et a mes
aptitudes. Je viens done, Monsieur le Superieur, avec 1'autorisation de lgr Sonnois, archeveque de Cambrai, qui m'a accorde
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nion exeat, \ous prier liumblement de m'admettre au nombre de
'os enfants.
Les renseignements qui vous seront donnis par M. le Supericur du Sd6inaire de Lille me dispensent d'entrer dans de plus
longs details. Je dois vous dire cependant que ma famille n'est
point encore avertie de mon projet, mais je n'attends qu'une
occasion favorable pour le faire. Je compte bien ne pas rencontrer
de ce ctte d'opposition bien sericuse.
On coit par cetle lettre que la vocation de M. Desmet n'a pas
:t` une affaire d'emballement ni l'effet d'une routine non raisonnf'e, commne le passage d'une classe inf6rieure 6 une classe sup*rieure. Sa cocation est venue d'une inspiration de l'Esprit de verite et de bontE. Sans doute les exemples des confrrres du Seminaire acadeinique, la lecture d'une vie de saint Vincent, les fetes
de la beatifiicaion du bienheureuz Perboyre, oat 0td les moyens
dont s'est servi le Saint-Esprit pour ddclencher la vocation et
I'orienter cers la petite Compagnie dont M. Desmet aimait dejd
et aiitera de plus en plus la simplicite qui est une belle manifestation de la vdritd, de la beautd de Dieu.
M. Desmet fut reu au sdminaire interne de Paris Ic 13 septembre 1896.
Les notes fournies par ses superieurs de Lille etaicnt excellentes. On y disait que la Congrdgation faisait une riche acquisition en le recevant, que le jeune Henri Desmet dtait complet a
tout point de vue, autant qu'on peut I'ctre d vingt et un ans. II
ltait tr's au courant du niouvement littdraire,artistique,scientifique meme. 1 connaissait la mentalitW moderne. 1I ne s'ttait pas
laissi entrainersoit par certains courants philosophiques et scripturaires, Kant. Loisy, etc..., soil par des enyouements politiques,
Boulanyisme, etc..., qui entrainaient beaucoup de jeunes. D'autre
part, il (tait a la page dans le boa sens du mot relativement aux
questions sociales qui prdoccupaient la hidrarchie eccldsiastique
ainsi que les patrons et les oucriers du Nord ; ii suivait fidileinent la doctrine de lRerum Novarum pari en 1891 ; il applaudissait aux ddbuts du Sillon qui n'avait pas encore dcvid de la doctrine de I'Eglise ; it se rejouissaif du renotcellement du chant
greyorien preconisd par Dom Pothicr et Ics Udnddictins. On ne
nous dit pas ce que le jeune Desmet pensait du cindma qui cotmwenQait alors timidement et pour lequel il aura plus tard un si
grand attrail, soit pour connaitre le moucement des iddes et des
sentiments de son dpoque, soit comme source de belles vues qui
enchantaient sa belle dine - amour du vrai el du beau.
Au Siminaire interne, Henri Desmet ca se pindtrer de la
doctrine de saint Vincent. 11 y scra grandement aide par les conf[rences hebdomadaires de M. Fiat, Supdricur gendral, et par les
travaux sur les Rdeles, sur la vie et les wucres du Saint Fondaleur, sur les circulaires des supdrieurs gendraux que M. Louiryci. directeur du seminaire, lui confiera et qui le dirigeront
toute sa vie pour la recherche du bien.
Malheureusement, la sante de M. Desmet souffrit du sdjour
6 la Maison-Mere ; il avait 0t6 reformd pour varices et les ascensions frequentes que l'on devait faire pour atteindre le troisidme
etage de Saint-Lazare ohi dtait perchd le sdminaire, le fatiguaient
beaucoup : sa poitrine souffrit aussi de ce sdjour et I'on jugea
6 propos de l'envoyer 4 Dax oi ses jambes et sa poitrine, pensait-on, auraient moins a souffrir.
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II vint done d Dazx la fin de son seminaire, et it fit les veu~
le 14 septembre 1898, derant M. Verniere, cisiteur et superieur.
Ce dernier avail une grandc cvdnration pour saint Thomas, et it
exhortait les etudiants d se pendtrer de sa doctrine, de sa methode, de son amour du vrai. M. Verniere professait aussi un
grand zble pour faire lire Leon XIII et ii promettait des recompenses it quiconque lui reciterait une encyclique de ce pape. Vou.s
ignorons si M. Desmet s'astreignita cet exercice de mdmoire, mais
nous sarons qu'il dtveloppa au contact du saint et savant M. Verniere son amour de saint Thomas, de Lton Xl11 et, par suite, du
crai. du beau et du bien.
Mai' sa santd ne se r;tatissait pas i Dax,et I'on peltsa qu'au
Berceau de Saint-Vincent de Paul, it pourrait plus facilement benicficier d'exceptions quc dans la maison de formation de NotreDame-du-Pouy ; on le confia done aux soins maternels du bon
PNre Serpette, supirieur de l'Ecole apostolique. M. Desmet resIra vingt ans au Berceau, oiz il exercera une influence profonde.
Les premiers mois, M. Desmet dtudia en particulier les traites de theologie qu'il r'oaait pas cus en classe et ii se rendait de
temps en temps i Dax pour passer des examens sur ces traitis.
M. Desmet a toujours regrettd de n'avoir pas fait toutes ses 4tudes en classe. u rien ne vaut, disait-il, 1'enseignement du professeur. ii ~claire, il Mlucide les difficultis qui viennent A 1'esprit de
I'tudiant, il approfondit les matibres, il distingue le principal
de I'accessoire ii suggre une foule de proctids fort utiles, it
apprend h etudier, son rdle est irremplavable. ,
M. Desmet s'efforca toute sa vie de supplder ai ce qui avail
manque au debut de sa carriere sacerdotale. II etudia toute sa vie
la theologie doymatique et morale, toutes les autres branches de
la science eccldsiastique. Aussi, dans les cas de conscience que
l'on faisait de temps en temps, il avait toujours son mot ai dire
et ce mot etait loujours sense.
A la fin de 1900. on jugea qu'il possidait suffisamment les
matibres d'examen et ii fut admis i recevoir l'ordinationsacerdotale. La cdrgmonie eat lieu dans la chapelle du Berceau, le 16
decembre 1900. L'dvdque consecrateurfut le Lazariste, Mgr Geurts
'1862-1940). M. Desmet se prdpara serieusement d ce grand jour.
Toute sa vie it a eu une haute, tres haute idee du sacerdoce, de
la messe. II inculqua profondement cette idde dans ses jeunes eleres soit par des discours a la chapelle, soit par ses entretiens particuliers a ses penitents ; ii le fera d'une maniire encore plus
profonde aux dtudiants des sdminaires de Lille et de Strasbourg.
On ne peut pas dire qu'il avait une trop haute idee de la messe
car celle-ci est un, action divine que nos pauvres intelligences ne
peuvent approfondir,et cependant cette idde I'a tellement obsdd6.
ia la fin de sa vie, qu'elle en est arrivee a paralyser la celdbration de ses messes et finalement i l'empdcher de les cdldbrer. 1
a voulu traiter les choses divines divino nodo et ii a oublid, pratiquement, que les pauvres mortels ne peuvent agir, mime en
chose divine, qu'imparfaitement, humano modo. Cela montre la
grandeur de son dme. II avait une dme de chdrubin. Mais nmme
les chdrubins ne peuvent trailer les choses divines que angelico
modo. Jesus-Christ seui, parce qu'il est Dieu et homme, a pu
celebrer la messe, divino modo.
Apres l'ordination, M. Desmet put se consacrer entierement a
l'enseignement et d l'dducation des didves qui lui furent confids.
II s'occupa successivement des petits des basses classes, puis des
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moyens des classes de troisieme et enfin des grands des classes
superieures, particulierement pour l'enseignement du gref.
M. Demet reussil parfaitement en tout, avec tous. II avait etudid
les wiithodes d'instruction et d'tducation, anciennes et nouvelles,
il lisait surlout la revue Enseignement chre6ien, et les comptev
rendus des Congrbs de I'Alliance des Maisons d'education chretienne : i avait la competence necessaire, mais ii avait aussi et
surtout les luminres de l'Esprit de sagesse et la science pratique
irremp'arables:il peut y avoir en effet des professeurs Itrs au
courant des methodcs pddagoyiques et qui ne savent pas les appliquer).. . Desmet avait en plus de la competence, l'amour de la
teun;ssr. l'amour des enfants et c'est un pen le cas de dire :
ana et fac quod vis. Cet amour, joint d la prudence, au bon sens,
lui permiil de s'adapter d toules les mentalites. II comprit lIs
jcunfs, ii Ies aima ct ainsi ii put les guider. II ne se ddpartit
jamai-s tie son oplimisme et surtout de I'esprit de justice. On voit
quclquefois dans les conseils oih se rdunissent tous les professcurs des esprits enerves agacis, qui reclament des sanctions
manifestemcent exagfrees, injustes. M. Desmet s'est toujours posst;d, ii a toujours 0te maitre de lui, it a compris que bien des
faulIs des iWres sont excusables par la ldgerete et I'4tourderie
des coupables. Par id, son influence a etd immense. De plus, ii a
toujours 6td loyal, droit, avec les Bdlves; it bldmait certains proc'dt's par lesquels on tdchait de prendre les eleves en faute, il
disait que cela dtait bon i faire des hypocrites, des dissimulds,
a donner une formation ddfectueuse, que e'tlait, par consequent.
tout le contraire de la vraie et bonne education. II aimait le rrai,
le beau, Ie bien. ii le prechait de parole et d'exemple, et cela vaut
micux que les finesses, opposdes au vrai, au beau les finesses
fausses, laides, vilaines. II voulait que ses eleves eussent des tetes
bien faites, 4prises de veritd. des cewurs bien faits agissant avec
loyautte,epris d'honneur chrctien, des times belles, de belles ames.
Quand ii prononcail ces derniers mots, ii y avait dans son regard,
dans sos gestes, quelque chose qui impressionnaitson petit monde
et je ne m etonnerais pas que quelques-uns aient, toute la vie,
triomphe deux-mdemes par la preoccupation d'dtre une belle ame.
C'Etait en racances surtout, quand on passait plusieurs semaines ,z Pouillon (maison de campagne du Berceau) que M. Desmet manifestait au grand jour toutes ses qualitds d'~ducateur.
1 enrhantait les privildgids du ChAteau-Saint-Martin, c'est-d-dire
les Pleves qui n'allaient pas dans leur famille pendant les vacances, ii organisait des jeux, des (ftes,des promenades des bains
dans le ruisseau du moulin, des chants. Plusieurs des dldves se
lidtaient de revenir de chez eux pour jouir de la sainte libertM
et joie pure des enfants du Bon Dieu telle qu'elle existait d
Pouillon avec le bon PNre Serpctte et le charmant M. Desmet. Je
me rappelle en particulier une fete delicieuse, organisee par
M. Desmet, & l'occasion du doctorat d'un ancien edlve du Berceau.
Son petit frere etait i Pouillon. On imagina une fete fantastique
pour decrire au petit les pritendus ddtails de la proclamation
du doctorat de son grand frere. Quelqu'un disait : » C'dtait pire
qu'un couronnement de pape ,.
En resume, M. Desmet a contribue avec MM. Degland, Basile,
Praneuf (1) et d'autres & donner d l'dcole apostolique du Berceau
:1 Sur M. Degland, voir Annales, t. 110-11l, p. 78-116; 270315. - Sur M. Serpette. t. 76, p. 449-455 ; t. 89. p. 179-204; 10671077 :t. 90. p. 346-356. - Sur M. Praneuf, t. 106-107, p. 395-445.
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un cachet de verite, de beaute, de bien, et cela est pour une part
dans le grand nombre de vocations sorties du Berceau. Ce que
M. Desmet enseignait ce n'Wtait pas du faux, du clinquant, de la
pacotille, c'etait du solide, du sdrieux, c'etait du vrai. Pour I'enseignement du grec, dont it a Wtd chargy quelque temps, it suicait les mnthodes de M. Dillies, de Wernouth, un maitre dducateur. Je l'ai entendu souvent louer le Vocabulaire de cet illustre
confrdre. M. Desmet dans l'enseignement du grec, matiere aride
entre toutes et oil plusieurs professeurs ont fait naufrage, a su
enthousiasmer ses eleves. 11 suffit de retire ce qu'il a dit des
classes de grec d propos de M. Ferla (1). M. Desmet etait un classique, mais sans raideur, avec un petit filet de romantique qui
justifiait la parole de Boileau - < Rien n est beau que le vrai, le
vrai seul est aimable. ,
Tout en M. Desmet, enseignement, sermons, 6erits, paroles,
actions, avait un cachet de beaute qui charmait. 11 voyait tout
en beaute, it montrait tout en beaute. Quand nous allions en
grande promenade sur le bord de la mer, dans les nmontagnes pyrendcnnes, il se redressaitde toute sa grande taille, it remplissait
sa poitrine de I'air pur et it chantait un hymne a la creation,
cormme le bon saint Frangoisd'Assise. M. Desmet etait une belle
dme. II aimait les belles cedrmonies dans la chapelle ou sous le
chene de saint Vincent ; it aimait les beaux chants que faisait
exccuter M. Praneuf,grand maitre de musique, il aimait les belles
seances o& I'on representaitles chefs-d'oeuvre des auteurs du programme des etudes et ceux de M. Basile : Hors des Chaines le Fils
du Cid. 11 aimait les rdcitals que le maitre Plantd, le roi du piano,
daignait exdcuter pour l'ceuvre du Berceau, etc...
Mais il aimait par-dessus tout le beau moral, les beaux recits, les lectures qui ilevaient I'dme, les vies de saints, les sermons des prddicateurs de renom. II y avait alors dans la region,
Mgr Lahargou, supdrieur du College de Dax, orateur de marque ;
it y avait aussi celui qu'on appelait t le Bossuet des Landes , et
plusieurs autres, particulierement des Lazaristes fameux, comme
M. Dmnion, M. Sabati6, etc..., qui pr&cherent plusieurs fois au
Berceau. M. Desmet goiitait toutes les belles predications. Une
annee, vers 1911, sur la suggestion de M. Desmet, on invita
M. Thellier de Poncheville, dont la rdputation d'orateurcommenqait a se rdpandre, et qui, cette annde, prdehait le panegyrique de
Jeanne d'Arc a Orleans. Le discours de Thellier au Berceau fut
d la hauteur du predicateur, fond et forme, et M. Desmet s'aple supdrieur a I'inviter. II faut ajouter que
plaudit d'avoir engagt
les dleves gouterent surtout dans cette conference une petite
o quelphrase incidente oft Thellier de Poncheville constatait que
quefois ceux qui sont dissipds sur les banes de l'6cole rdussissent
le mieux dans la vie et font le plus grand bien dans les oeuvres. n
Cette phrase ne tomba pas dans les oreilles de sourds. Evidemment, Thellier de Poncheville eut soin de priciser et d'ajouter les
correctifs necessaires.
Mais cette digression nous 6loigne de M. Desmet.
Ajoutons que si ce cher confrere aimait les beaux sermons des
autres, les siens dtaient de cette nature et retenaient I'attention
des eldves. On m'a dit que les apostoliques donnaient d M. Desmet
le second prix de prddication, le premier prix dtant pour un
;1) Voir Annales, t. 119-120, p. 257-264.
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confrere qui a fait yo" ter dans beaucoup de cathedrales le chartne
de sa parole.
VI. Desmet s'est inspir6 dans ses sermons des magnifiques
instructions de Mgr Baunard, le College chr6tien, au mains quant
aux sujets a pr•cher, mais ii l'a fait sans copiage servile, en gardant so personnalit6, sa tournure, son genre, son style, sa note
optimiste. Mgr Baunard n'a Wt6 pour M. Desmet qu'un tremplin
d'oil ce dernier s'est dlev6 d des hauteurs qui I'egalent ia son
maitre.
Terminons ce chapitre trop long en disant que le yrand moddle proposd aux dlves par M. Desmet a toujours dt6 I'adolescent Jesus-Christ < qui croissaiten grdce et en sagesse devant Dieu
er derant les hommes, iddal de la jeunesse. l'adolescent JdsusChrist qui, au Temple de J6rusalem, assis au milieu des docteurs.
ecoutait et interrogeaitet tous, en l'entendant, 0taient stupdfaits
de son intelligence et de ses paroles.,,
Qui dira l'influence exercde par un professeur d'ecole apostolique qui ressemble 4 M. Desnmt, qui prche le vrai, le beau,
le bien et qui est lui-meme droit, loyal, sincere, en un mot : une
belle dme.
.1. Desmet professa au Berceau jusqu'en 1919. A cette 6poque
it fut placie a Lille (1919-1939), puis a Strasbourg (1939-1950,.
enfini la Maison-Mire, oil it est mort picusement, apres de grandes souffrances physiques et morales, le 8 juin 1956.
Je laisse A des voix plus autorisdes de nous montrer comment, dans tous ces postes, ii a vraiment rdalis les paroles de
l'office de saint Vincent : Operatus est bonum et rectum et verum
coram Domino Deo suo.
Apris cette evocation de M. Desmet. vue par le cceur et les
yeux avertis de M. Edouard Robert, spkcialement dans ses vingt
ans de stage au Berceau de Saint-Vincent de Paul, M. Jules Thiry.
collaborateur quelque temps de M. Desmet, fournit d'autres aperSus sur. eette tranche de vie et ce ministere au Sdminaire acaddmique de Lille, doublement cher a notre d6funt, et pour le d&
vouement qu'il y prodigua, et pour les souvenirs ancres dans
I'Ame d6licate de l'ancien elave de la maison.
J'ai edcu en communautd avee M. Desmet, au Siminaire acadCmique de Lille, pendant les huit dernibres annees de son ministere de cingt ans dans cet etablissement. Cette expdrience me permet de souscrire sans restriction au timoignage dlogieux qu'on
lui a ddji rendu. M. Desmet 6tait ddlicat par temperament. Cette
delicatesse s'est dpanouie dans un milieu familial profond6ment
chrvtien dont I'ambiance etait faite de dignitd, de distinction, de
noblesse, nuancees d'aimable simplicite ; fidelement entretenue.
elle a marque toute son activite intellectuelle et morale.
M. Desmet etait un id6aliste, et sur le plan surnaturel et
sacerdotal, son iddal 6tait Dieu Lui-meme. L'dtude particuliere
qu'il a faite de l'lmitation de Jdsus-Christ au point de vue littdraire, est une manifestation secondaire, mais significative de la
ferveur de son ime et de l'ardeur qu'il apportait al'acquisition
des vertus du Souverain Prdtre. Cette pidtd sacerdotale se manifestait dans la priere, dans la edldbration de la sainte messe, et
plus particulibrement dans les confdrences qu'il faisait d ses
confreres et aux stminaristes dont la formation lui etait confide ;
c'est ld surtout qu'il faisait eclater sa foi profonde et gdndreuse,
6clairge et lumineuse.
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La question de la discipline dans un seminaire universitaire
est assez delicate. Les dtudiants, thdologiens, litteraires,scientifiques, se dispersent pendant la journde dans les nombreuses salles
de cours, mdles aux etudiants laiques, et selon des horaires differents ; d leur retour,les commenlaires et les discussions sont fort
animds ; agitation tumultueuse qu'il faut mettre au compte de la
passion de l'dtude, de l'exuberance estudiantine et de la detente
necessaire. II en etait ainsi an Seminaire academique, mais
I'heure de la priere ramenait instantanement le silence et le recueillement. Les sdminaristes avaient grandement a ciur les
ceri'monies et le chant lituryique et proucaient par la la sincerit, de leur foi. Quelle meilleure sauvegarde de la discipline
inti'rieure ! Les conseils, et surlout l'exemple de M. Desmet,
,:taient c la racine de cette heureuse mnentalitd.
Mais l'influence de M. Desmct n'a pas dtd moins feconde
pindant les anndes oi ii n'etait que simple directeur. S'exergant
indiciduellement sur les dines, elle a ett mieux adaptde aux ddtails et plus profonde. Elle a aidj au dreloppeennt de belles
vocalions de pretres et de religieux. Avec quelle drmotion et
quelle joie ii rececait le Pere Pricur du Mont des Cats, le R.P.
Delahaye, pour ne citer que celui-ld. Superieur, beaucoup de
personnes du dehors venatent se confier d lui. C'est ainst que
I'on rencontrait i sa porte M3.Euydne Duthoit, secrdtaire des Semaines sociales. Mgr Dutoit, ancien evdque d'Arras, oblig4 de
se retirer & Lille, venait souvent se retremper pres de lui.
M. Desmet a pratiqug
la mortification d'une facon remarquable. Sa santd etait precaire, it s'alimentait mal, la circulation du sang etait mauraise. Malgr6 tout, it allait. la ttte haute,
Ie risage souriant, sans jamais se plaindre. n'hesitant pas
centrprendre de penibles voyages surtout pendant la guerre, pour
aceomplir son ministere auprBs des Seurs, avec la bravoure qui
Ntait dans son tempdrament et que d'aucuns, sans doute moins
rourageux, appelaient tlm)ritO. L'ecremple qu'il donnait sous
re rrpport, doublait son autorite.
Pratiquie dans son dine, la mortification lui avait procure
utw grande maitrise de soi dont il ne se ddpartait jamais, malgfr les tortures de sa grande sensibilite. Quand survenait une
difficultt qu'il fallait resoudre aupres des vedques dont ddpendaient ses siminaristcs, it parlait clairement, librement, bravement comme toujours, mais avec humilite et un profond respect. Aussi, dtait-il grandement estimW des trois ierches de la
province et les nuances dont NN. SS. les edeques tempdraient
leur sympatkie ne provenaient-elles pas de sa propre personne.
Un malaise a toujours plant sur le Sdminaire academique
de Lille, plus ou moins accentua suivant les epoques. II existera toujours ; it provient d'une sorte de rivalite entre le clergd
des paroisses et le clerge de l'enseignement. Celui-ci est considerd comme moins habile, moins efficace dans le travail apostolique et se donne mdme quelquefois le tort d'une vaniteuse
suffisance. C'est que. dit-on, la formation intellectuelle a nui 4
la formation spirituelle ou que celle-ci a die insuffisante. Les
formateurs quels qu'ils soient, religieux oa sdculiers, sont mis
en cause. On en change, mais le probleme n'est pas rdsolu. Le
malaise a grandi pendant les anndes de la libdration. Du neuf
et du raisonnable ! Une sorte de slogan a circuld. Les sdculiers
doivent avoir leur mystique particuliere que les religieux ne
preuent lear donner. Remercions ceux-ci et remplacons-les ! Une
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minoriti turbulente se forma parmi les sdminaristes et M. Deswuet cut la douloureuse surprise, au cours d'une stance d'dchange
de cwux de bonne annde, d'entendre un compliment sournois
laisser place a une diatribe acerbe. It se maitrisa cependant et
aprds une minute de silence : c Vos critiques ne m'4tonnent pas.
Rien n'est parfait ici-bas. Mais le moment est mal choisi. Venez
me trouver chez moi, j'y suis tous les jours pour vous recevoir.
Pour l'instant je veux vous offrir mes vceux. , II le fit, et avec
plus de sympathie que d'ordinaire.Belle victoire morale mritde
suns doute par son expdrience des jeunes gens, mais surtout
par sa douceur et la maitrise de soi qui en est la base.
Aujourd'hui, la rdforme est faite, en attendant, plus tard, la
contre-rdforme, que les nouveaux macontents prdvotent deja.
M. I'abbd Lion Desmet, curd de la paroisse de Saint-Michel
de Lille, a fait celebrer dans son 6glise une messe de Requiem
pour son frere. Accompagnant Mgr Deldpine, recteur honoraire,
et Myr Glorieux, recteur des Facultes catholiques de Lille, une
foule considdrable d'eccldsiastiques y assisterent. Une grande
partie des pretres professeurs dans l'enseignement secondaire et
'enscignement superieur des trois dioceses de la province mais
surtout de Lille, sont redevables en quelque mesure, a M. Desmet de leur formation sacerdotale et lui en sont reconnaissants.
Le SCminaire acaddmique actuel, au complet, en habit de chwur,
assura les cdermonies et les chants liturgiques. Magnifique hommage au divouement de notre confrere, en mdme temps que
temoignage de sa saintetd.
A ce double timoignage, aux paroles 6mouvantes de MM. Robert et Thiry (Le Rerceau de Saint-Vincent de Paul et Lille).
M. Paul Bizart, actuellement superieur de la Maison-MBre, ajouta
en une ample conclusion la confraternelle attestation d'un
temoin et ami de longue date.
Henri Desmet : un nom singulibrement dvocateur ! Pour ses
anciens li-ves, pour ses confreres, pour ses supgrieurs, ce nom
rappelle un professeur merveilleusement doud pour faire comprendre et gofter les auteurs classiques anciens et modernes,
un colligue et ami toujours prdt d spnpathiser aux peines et
aux joies du moment, un sujet exemplaire, recueilli et rayonnant, rdgulier et dpanoui, averti et toujours simple. C'dtait un
homme riche en qualitds humaines, un religieux modeste, discret et disert a point nomme, un prdtre de haute taille au physique et au moral, M. Desmet !
En un beau raccourci, M. Robert nous a esquissd, a grands
traits. la personnalite, 'activitd, les 4preuves aussi de cet
homme, de ce missionnaire qui a entrevu, compris, rdalisd le
rrai, le beau, le bien sur le plan naturel et surnaturel, et en
loute simplicite.
t-T nous a dit aussi, avec autant d'humour que d'amour, ce
qu'avait dtd M. Desmet, comme directeur et superieur du Sdminaire academique de Lille, de 1919 & 1939.
Pour ma part, je me contenterai d'dbaucher en traits rapides
les trois principales rencontres que j'ai cues avec le cher
M. Desmet, au cours d'une vie ddja longue, puisque la premidre
de ces rencontres eut lieu en septembre 1897 au Siminaire interne, la seconde de 1928 d 1939 au Sdminaire academique de
Lille, la troisieme et dernisre, de 1953 & 1956, d la Maison-Mere
de Paris.
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Trois rencontres concordant avec trois dtapes de la vie de
M. Desmet.
Premi6re rencontre : au Siiminaire interne, septembre 1897.
Lors de mon arrivee au Scminaire interne de Paris, au debut de septembre 1897, parmi les quelque quatre-vingt seminaristes et plus qui composaient alors le Seminaire confid a la
direction de M. Louwyck, je remarquai de suite ce grand garcwa
aux yeux bleus, aux cheveux blonds frisottants, d la taille haute
et elancee, mais si maigre ct si ple qu'il aurait inspird une
sorte de pitid plutOt que l'attirance et la sympathie, n'dtait la
aouceur du regard et I'accueil du bon sourire.
Au vrai, quand, au debut de la recrdation, on tirait au sort
les groupes de trois, on dtait heureux de se trouver avec Frdre
Desmet, intelligent, fin causeur, jeune et gai et comme envelopp6 du prestige qu'd nos yeux rcpresentait le fait de venir
d'un grana sdminaire ou du Sdminaire acaddmique de Lille,
-omme c'dtait le cas pour notre cher grand siminariste.
Pour mon comple, j'ai notd et soulignd en lui trois choses
que, dans la suite, je retrouverai toujours plus accusees : le serieux de sa pi6et, son amabilit6 de caractere, l'6tendue de sa
rulture gdnerale.
Ensemble, sur l'invitation de M. le Directeur du Siminaire,
nous avons travailled la recherche des sources et des documents
qui serraient i M. Louwyck pour les conferences sur l'explication de nos Reyles communes ; ensemble aussi, Id-haut, au troisic.me, dans l'une des chambres attenantes d celle qu'on appelait
alors c, l'Enfer ,,, on collaborait au Recueil de nos Privilbges et
Indulgences que preparait M. Louwyck, en vue de l'edition qu'il
fit en 1900.
A cause de ces tracaux poursuivis en dquipe, nous nous retrourions souvent ensemble, on causait, on dchangeait des plans,
des espoirs. On parlait littdrature et spiritualitd. On 4tait heureux d'avoir 'occasion d'etudier a fond des textes de saint Vincent, d'en savourer la spiritualitd toute dvangdlique. On notait
que le PNre Fiat, qui citait souvent saint Bernard, nous avait
donn( la curiositj et le goit de lire saint Bernard.
Pour ma part, je regrettais bien qu'on nous initidt si peu
aux teuvres de sainte Thfruse d'Avila, de saint Jean de la
Croix, etc..., et qu'on s'en tint d la lecture de Rodriguez. M. Desmet. je ne sais pourquoi, trouvait tout tres bien et n'exprimait
qu'un petit regret : c'est qu'on ne frdquentdt pas davantage les
Peres de l'Eglise. Son regret m'explique pourquoi, & la fin de sa
rie. it a entrepris un travail sur saint Jean Chrysostome.
Ces rapports dans le travail en commun ne durbrent qu'un
an ; en 1898, M. Desmet, dont la santd laissait & desirer, partit
pour Dax oit it fit les Vwux, le 14 septembre, et je le perdis de
rues pendant les annees qu'il passa au Berceau de Saint-Vincent
de Paul.
Deuxibme rencontre, de 1928 a 1939. pendant mon sdjour A la
Mission de Loos-les-Lille.
d la maison de Mission de Loos (juiUet 1928),
A mon arrivle
31. Desmet se trouvait depuis bientdt dix ans au Seminaire acadWmique de Lille, comme directeur spirituel avec M. Colliette,
comme superieur, et le bon PNre Wattiez, dconome. (Cf. Annales,
t. 106-107, pp. 470-494.)
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Nos traraux missionnaires nous loignaient souvent de Loos
et il n'etait pas facile d'avoir des relations frdquentes arec le
Seminaire acaddmique.
En 1929, je fus invite par le superieur, M. Colliette, d prdcher la retraite d'entrde. Ce me fut une belle occasion de retrouver M. Desmet, de le decouvrir sous un aspect que je ne lui
connaissais pas et de le voir ia l'eucre comme directeur trWs
appreci6 des etudiants seminaristes. A ce moment-ld, iU commenc;ait son etude approfondie tie 'lmitation de Jdsus-Christ,
et il aiimait I me commiuniqucr les rdsultats de Ses recherches.
ous relations derinrent plus frdqucntes et plus amicales
encore, du fait que j'avais preche la retraite des jeunes filles a
l'Instilution Blanche de Castille, dont sa sweur, Dante de SaintMaur, etait alors supdrieure, et qu'd plusieurs reprises j'avais,
chez soun frre, cure de la paroisse Saint-Michel, donne divers
sermons de circonstance. A la table du curd, ancien professeur
de philosophie au college Saint-Jean de Douai, Henri etait incite
et ensemble, on ne manquait pas de discuter les grandes questions du jour : la formation uitellectuelle, spirituelle, pastorale
du cleryd. Les sujets de ces conversations dtaient repris ensuite
chez nous, a la maison de Loos, oil frdquemment venait M. Desmet, grand ami de M. Beciere, notre supirieur, un supdricur qui
sacait se tenir au courant des orientations de la pensc ,chretienne d'alors, et de 'action missionnaire la plus actuelle.
Nous emites, 3. Lampe et moi, la chance de prdcher la mission et le retour de mission i Notre-Dame de Consolation, paroisse du Siminaire academique. Les seminaristes vinrent d plusieurs reprises aux reunions du soir, surtout aux conferences
dialoyuces, et ce fut pour eux loccasion de constater que I'on
etait 4 la page chez ces bons Lazaristes qui cherchaient a unir.
en toute simplicitd et clartd, l'apostolat de la pensee et celui
de faction sous l'impulsion et la direction d'un chef de premier
plan, finoubliable M. Bdviere. (Cf. Annales, t. 112-113, pp. 3'9379).
En 1937, M. Desmet derint superieur du Seminaire acaddmique. J'avais l'impression qu'il n'acait pas auprds des dtudiants.
comme superieur,une influence aussi grande que celle qu'il acait
exercee comme directeur spirituel et professeur... Mais je n'eus
pas le loisir d'approfondir la question. Fin septembre 1939, la
guerre etait ddclree ; nos professeurs plus jeunes itaient mobilises et je dus, sur la requdte de M. Bogaert, supdrieur alors
du grand seminaire de Perigueux, alter remplacer les absents :
mission provisoire, assurait le Pere Souvay, an cher M. Beviere,
qui le crut tout comme moi ; mission definitive, hilas ! qui m'arracha a nos chores Missions et me rattachade nouveau a l'cuvre
des grands seminaires jusqu'en 1953. date de man arricee d la
Maison-M&re.
Troisibme rencontre - a la Maison-Mbre, en 1953.
Lorsque le Tres Honord P&re, ie 27 septembre de cette
annee. lors de la cl6ture de la retraite que je venais de prdcher
aux professeurs du College Stanislas, annonca A la Communaute
que M. Houfflain devenait visiteur de la Province de Paris, et
que j'etais fixd desormais moi-mmle A la Maison-MUre, j'eus,
dans mon reel chagrin de quitter mnes Sdminaristes d'Evreux,
une joie bien fraternelle : elle me vint du bon M. Desmet.
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Celui-ci me dit simplement : a Mon cher ami, pour vous

je serai un fils, un vrai ! , D'entendre mon aind me faire cette

declaration, en. un tel moment, me causa une emotion profonde
et m'apporta une joie rdelle, car je compris que je serais dans
ma tdche nouvelle, aide et console par des dines d'elite.
En rdalitM, j'etais plutOt moi-meme le fils spirituel de
At. Desmet, et voici comment. En 1952, M. Payen, notre visiteur
d'alors, aveit invite au grand seminaire de Beauvais, les professcurs des grands seminaires de sa province et quelques autres missionnaires d suicre une retraite en comm un, prechge par
l'un des n6tres. Deux ans auparavant, en 1950, j'avais dtd ddsigne pour donner cette retraite au.x n6tres dans les mgmes conditions ; le rdsultat avail dte jugd assez satisfaisant pour que I'on
pensdt a renouveler l'experience. Cette fois, c'est M. Desmet que
M. Payen avait choisi comme prddicateur du groupe de Lazaristcs, venus de nouveau & Beauvais.
J'avoue que j'etais beaucoup plus & l'aise comme retraitant
que comme predicateur, deux annees auparavant.Sans doute, en
1950, favais dtd profonddment 9difie par le recueillement des
auditeurs et leur grande charitd fraternelle envers le .pauvre
petit confrrencier.Mais, en 1952, je n'avais qu'd dcouter et savourer un enseignement simple, clair, familier, & base de pure spiritualitd vincentienne et de principes tires fort a propos de
'lmitation de Notre-Seigneur. C'etait done une vraie detente
d'dme.
Une seule inquidtude m'avait soudain envahi au sujet du
predicateur auquel je servais la messe chaque matin. J'avais
re'arque qu'd certains -moments de la messe, il dtait bien long
et semnblait comme interdit.
11 me souvient qu'd part moi, devant ces constatations, je
craignis que le bon M. Desmet ne tombit par timidit6 ou ddlicatesse d'dmie exagedrc, dans l'espece d'inhibition dont avait jadiv
souffert I1. Bogaert, noire ami commun. Mais je ne pouvais prdcoir que cette angoisse decant la formule a prononcer deviendrait. A brtve ichiance, une reritable inhibition : la grande
epreuce des deux dernieres anncs de sa vie.
Quoi qu'il en soit, au cours de l'exercice de mon office, j'eus
soacant I'occasion d'etre •difid par le comportement gendral dc
I1. Desmet.
Je ne sais si seminaristes ou dtudiants furent jamais aussi
reyuliers, aussi fiddles A nos Regles et & nos usages, que
31. Desmet.
Permissions de pauvretl, de sorties, it demandait tout avec
une simplicitd et une humilitW qui me confondaient.
11 aimait 4 parler de ses travaux sur l'lmitation, sur Seur
Rosalie. II etait tout fier d'avoir pu arranger les affaires concernant I'ddition de ses livres.
En somme, comme homme de communautd, comme confrere,
conmme reliqieux, M. Desmet montrait de telles qualitds humaines et de telles vertus surnaturelles, qu'il faisait bon vitre d
cdtd de lui. Aussi tous l'appreciaient, I'aimaient, et quand ii
s'qgissait de confdrences a faire sur un confrdre ddcdde, on
cenait facilement me prier de recourir & M. Desmet : on savait
qu'il ne dirait que du bien, et qu'il le ferait en un sens toujours
optimiste et prometteur.
Bref, M. Desmet m'est apparu & Saint-Lazare tel que je
l'acais jugd des le debut du Sdminaire interne, puis pendant les
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onze annees passdes d Loos non loin de lui, enfin, d La MaisonMbre pendant trois ans : 4 un homme droit, une conscience profonde, une dme de haute spiritualitd ,.
Ces derniers temps, it venait souvent me trouver pour me
dire qu'il se sentait fatigtid, qu'il avait la Ite lourde. t1me demanda d'aller se reposer d Villebon, dans notre maison de camll
se ddcida d partir ld-bas, mais revnt bien vile, plus
payUe.
las que jamais.
11 fallut le mettre d l'infirmerie. On a pu constater avec
une emotion douloureuse, avec quelle rapidite la maladie fit du
cher M. Desmet un homme diminud et incapable de prononcer
une phrase entibre.
On crut bon d'alerter son fr&re, cure de Saint-Michel, a
Lille, sa swur, supdrieure generale des Dames de Saint-aaur.On
lui donna l'extrime-onction au moment oil ii pouvait encore bien
comprendre et suivre une conversation. Plusieurs laiques de ses
amnis dtaient presents dans sa chaabre de malade, tandis que je
lui faisais les onctions. Jacques Chevalier etait tout bouleversd.
M. X..., un de ses anciens dleves au Berceau, pleurait.
L'dpreuce se prolongea, pinible pour le bon M. Desmet, tout
aussi douloureuse pour nous tous, surtout pour ceux qui
favaient particulierement connu et aime.
Le 8 juin, alors que je rentrais a la sacristie apris la cl6Ebration de la messe des fun6railles pour M. Ldfaki, le frere me
dit d l'oreille : aM. Desmet vient d'expirer d Linfirmerie. M. le
Visiteur a pu aller le voir et lui donner une dernikre absolution. ,,

Je Fourus a I'infirmerie. Dj&d on faisait la toilette du ddfunt. Tout endolori, je recitai le De profundis, tout bas, craignant de ne pouvoir articuler les mots qui me restaient dans
la gorge serrde.
Mysterieuse coincidence, ce 8 juin, c'dtait la fete du FScrdC&eur de Jdsus, c'dtait aussi la fete de saint William, archevdque
de York (f 1154), et patron de notre Trds Honors Pare Slattery.
Les ceurs restaient dilates dans le souvenir emu de la consecration au Ceur Sacrd de Jdsus, faite le matin meme a la Salle
d'Oraison par les fils de saint Vincent groupes autour de lear
chef et de leur phre, le Superieur gendral de la Congregation ;
iais les imes dtaient toutes endeuilldes a la pensde que leur
grand frere aind, M. Desmet, inerte et refroidi sur son lit funabre, ne pouvait plus, du moins de faeon sensible, manifester sa
joie de celebrer cette double fdte avec la Mission de la terre.
On se consolait cependant en songeant qu'avec la Mission
du -!iel, dans le sejour de la luminre et de la paix, it implorait
le Cwur de Jesus en faveur de la double famille de saint Vincent
rdunie autour de son pere tant aim6 et de son Supdrieur gendral vdndrd.
Le lundi 11 juin, a huit heures du matin, dans notre chapelle, devant de nombreux parents et amis, devant un groupe
imposant de Filles de la Charitd, la messe des fundrailles ddroula ses chants et ses cedrmonies, dans une atmosphdre de recueillement, de gravitd vraiment impressionnante.
, In Paradisum deducant te Angeli...
Le cortege s'en va vers le caveau des Missionnaires au cimetidre Montparnasse... Un grand silence se fait dans la chapelle.
Mais quelqu'un, un ami, un frAre, prolonge sa pridre prbs de I'autel et murmure encore : a Dona ei requiem... sempiternam... "
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Au terme de ces remarques sur la vie et les vertus de
M. Desmet, je ne puis taire la joie que nous avons eprouvde au
milieu de notre chagrin, grdce aux temoignages d'estime et de
reconnaissance que nous ont envoyds plusieurs de ses anciens
dilves du Seminaire Academique de Lille.
Je n'en citerai qu'un, celui du chanoine Raymond Rougier,
professeur & l'Institution Saint-Jude, d'Armentibres : , Ancien
dleve du S6minaire Academique, oh pendant quatre ans, de 1920
& 1924. j'ai eu le bonheur de connaitre M. Desmet, - ainsi que
M. Misermont et M. Dillies - j'ai gard6 de ces quatre anndes
un souvenir imperissable, d'autant plus que M. Desmet dtait
mon directeur de conscience et qu'il fut pour moi un guide sir,
compr4hensif, bon, oui bon, dans toute la force du terme. ,
Et ce professeur ajoute : Veuillez croire surtout que je n'ai
pas oublid et que je n'oublierai pas dans mes prieres les Pretres
de la Mission qui m'ont fait du bien, M. Desmet surtout et aussi,
naturellement, toute la Congrdgation.
Et voici la finale de cette lettre qui m'est adressde :
Ma
Soeur Sup6rieure de l'h6pital civil devait vous demander des
renseignements concernant les anciens de Saint-Jude, qui font
partie de la Congregation ; il n'y en a que trois, hdlas ! [je voudrais que les jeunes entrent chez vous) M. Paul Casteiin. M. Emile
et M. Michel Tiberghien... Je vous serais tres reconnaissant de
bien vouloir, a l'occiision, me faire parvenir ces renseignements. ,,
Dans cette finale, gardons le beau souhait : < Je voudrais
que les jeunes entrent chez vous.
a
De la part de ce pretre sdculi'r, voild bien la preuve qu'en M. Desmet il a vu l'incarnation
vicante du prdtre ideal, du missionnaire exemplaire. II Va vu
si beau, si bon, cet ideal, qu'il en souhaite la rdplique en beaucoup de jeunes.
En vdritd. la propagande la plus efficace en faveur des
vocations missionnaires, c'est bien I'apostolat de l'existence,
'apostolat de la vie personnelle plus encore peut-dtre que celui
de f'action apostolique.
Ne parlons pas tant de la beaut6 et de la fdconditd de la vie
missionnaire. Vivons-ld, d plein... Autour de nous, on comprendra et I'on suitra...
24 juin. - Rouen voit des solennites grandioses, rehauss6es
par les plus hautes autoritds du pays, ayant a leur tete, M. Rene
Coty, Prdsident de la Republique. La ville, la France, du 19 au
25 juin, cdlebre avec eclat le cinqui6me centenaire de la rEhabilitation de Jeanne d'Are, et tout ensemble la r6surrection de
la prestigieuse cathedrale rouennaise, sauvde de justesse lors
des heures tragiques de 1940, et preservee quant
r'essentiel.
des bombardements de la libdration en 1944. La rdouverture
solennelle cl6ture des travaux qui s'apparentent aux chefsd'ceuvre les plus avdr6s de la technique ancienne et tout ensemble de la plus moderne... Dans des raccourcis suggestifs, on rappelle que pour redonner une partie de sa splendeur A la cath&drale gravement bless6e, il a fallu au cours de cette dizaine
d'annees (consolidations, fouilles et restauration g6ndrale), deux
millions cinq cent mille heures de travail six mille tonnes de
pierre, vingt mille sacs de ciment, dix kilometres d'dchaffaudages tubulaires, huit cents metres cubes de bois et d'etaiement.
Dans ce labeur (1945-1956), se sont donndes rendez-vous I'habilet et la comp6tence spdcialisde de cent ouvrie" et de nombreux maitres d'oeuvre. Les connaisseurs, les techniciens cdlb-
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brent specialement comme un tour de force la rdfection de la
pile sud-est de la croisee du transept, frapp6e en sa mi-hauteur
par I'dclatement d'une torpille aerienne, dangereusement fissurde, dcrasee sous une charge de deux mille trois cents tonnes.
Au cours de travaux de patience et de prudence, de calcul et
d'habilete, durant pres de trois ans, on reprit pierre par pierre,
assise par assise, on insera de nouveaux moellons, on cala !es
vides par des v~rins, et tandis :u'on veillait sur le blocage,
reduit A H'tat de a sac a noix n, on coulait du ciment dans toutes les Idzardes. On stoppait regulierement pour laisser prendre
ce inortier. Mais Je travail continuait sans arrets en diverses
parties, au cours de multiples travaux de rdarnnagement : orgues, toitures, tours endommagees, arcs boutants. Eb6nistes,
sculpteurs, verriers, etc., tous s'affairaient, consciencieux et probes. pour mener i bien cette restauration : , Belle nous 'avons
coulue et forte... ) Et comme pouvait I'ecrire recemment 'archevt-que de Rouen, Mgr Martin : Victime une fois de plus des
fureurs criminelles des hommes et sauvee, une fois de plus, par
la grdce de Dieu et les efforts des bonnes volontis, la cathedrale
reparait plus belle que jamais... Elle offre a nouveau, entierement digagees, ses cent cinquante-sept metres de longueur, ses
cinquante-huit mwtres de facade, ses neuf tours aux sculptures
si fouillees, la Tour de Beurre, aux soixante-dix-sept metres, la
Tour Saint-Romain avec quatre-vingt-deux mbtres, sa tour-lanterne hissant la fliche jusqu'A cent cinquante-six metres... Elle
fait rientendre son carillon de cinquante cloches.
Dans cette solennit6 de la rdouverture, au cours de la cr4monie officielle, sur les ondes de la radiodiffusion. la voix du
pape a lanc6 un magnifique message a la France, plein de legons.
DWgageant quelques-uns des enseignements de ces journees
d'apoth6ose rouennaise, le Pape, en un texte suggestif B souhait,
mrontre en la cathedrale le chemin du ciel, et en Jeanne, fille
du peuple et hlro'ine, une voyante lecon des vertus qu'exigent
saais c-se6
ia \ie eC ie service de ia patrie. Conseils qu'il faut
ecouter en leur texte integral pour se replonger dans cette ambiance de la cathedrale restauree, et de Jeanne glorifiee, dans
son sacrifice et parii les flamines du Vieux-Marche.
En cetle heure solennelle, en laquelle toute une nation chrdtienne, reprisentie par ses personnalitis les plus eminentes,
offre au Seiineur une messe d'action de gr6ces sous les voites
d'une merceillcuse cathddrale, qui renait ea la vie, tel un malade
qui a surmonte une crise grave d force d'dnergie et d'endurance, en cette heure oil vous cdldbrez le cinquieme centenaire
de la rehabilitation de sainte Jeanne d'Arc, comme une grande
famille gui retrouve en I'un de ses enfants l'incarnationde ses
valeurs les plus hautes et les plus reprdsentatives, ce Nous est
une grande consolation de manifester, Nous aussi, la joie qui
remplit notre 4ine et de vous feliciter, fits bien aimds, pour cette
fete d'une maison de Dieu et d'une heroine de la saintetd, qui
sont vos I1gitimes gloires.
Authentique expression de I'Ame nationale
Qui done, en cette triste journde du printemps de 1431,
.rcgagnant sa dencure, les yeux baissds et le cwur abattu, apres
avoir assistd a la traeddie de la place du Vieux-Marchd, s'il eit
fixe les yeux sur l'ddifice grandiose de votre cathddrale pour y
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chercher reconfort, aurait jamais pensd que la presente journee historique reunirait Jeanne et ce temps, comme si sur eua
e~t pese un commun destin de vocation divine, de souffrance
et de martyre, de mort apparente et de glorieuse rdsurrection,
pour les dresser decant le monde comme symbole tangible des
certus d'une race, comme authentique expression de I'Ome nationale ?
La Cathedrale, chemin du ciel
II faudrait remonter jusqu'aux siecles, oi I'histoire se confond avec la lIgende, pour retracer les vicissitudes subies par
votre cathedrale, en evoquant les nomts des saints et des hommes
illustres qui en ont occupd le siege, et pour la suivre, a travers
les dges, comme une vitante image du peuple, de la citd et de
la region, dont elle partagea les joies et les peines. C'est en ele,
comme dans une bible de pierre, que vos aieux lurent les veriits de la foi, suivirent avec admiration les hauts faits de leurs
ancetres, admirerent les beautds les plus pures mises au service
de l'iddal le plus dlevd, apprirent & prier et en meme temps, se
sentirent plus frdres, sous I'dtreinte de ses grandes voites. Ses
lignes dlancges leur montraient le chemin du ciel, et la ldgdretd
de ses masses leur enseignait le detachement du mdnde.
Dans le ciel clair de Normandie allaient passer des lueurs
d'incendie, les nudes de la guerre chargyes de ddsolation et
d'dpouvante, et meme les tendbres que crent l'abandon des
hommes et les excks sacrileges de la Rdvolution.
Mais la cathedrale restera toujours debout, elle trouvera
toujours la main et le cmur qui lui donneront une vie nouvelle,
parce qu'elle exprime des rdalitis immortelles et que ses fondements s'appuient sur le rocher de la foi, d'une foi sentie et transformee en une substance de vie jusqu'di former, pour un peuple,
son caract&re le plus essentiel.
Et voidi que, onfe ans a peine apres la derniere tourmente,
rous revenez I'admirer dans toute sa splendeur. Votre constance,
votre gendrosite et votre enthousiasme mdritent un dloge sp&dci,
que Nous sommes heureuz de vous accorder. Cet eloge s'adresse
en particulieraner autoritds publiques, grice auxquelles la cathddrale a pu 6tre relevie de ses uines. It va aussi i ceux qui ont
souleve ces pierres de leurs propres mains, et renouveld ainsi lee
traditions vednrables des siecles passes.
Aimez-la, fils bien-aimis, parce qu'elle est v6tre, parce
qu'elle vous represente, parce qu'elle vous est un bienfait, ou
comme dit un hymne :
Elle est la barque qui nous porte sans pdril,
Le bercail dont le ttit nous abrite,
La colonne de la v6rit6 et notre str appui.
Jeanne fiddle a sa vocation
Quel contraste entre cette inaltdrable stabilitd et les frdles
apparences de l'humble jeune fille qui devait avoir une si grande
part dans l'Histoire de France. Et pourtant, cette enfant, d premiere vue si fragile, devenait elle aussi un solide ddifice. Telle
une cathddrale enracinde dans le sol, elle creusait ses fondements
dans l'amour de la patrie, dans un ddsir vdhement de paix et
une soif de justice qui devaient I'arracher de I'ombre of elle
semblait confinde pour la jeter dans le cours violent de I'Bistoire.
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Choisie par Dieu, une conscience indbranlablede sa mission,
un desir ardent de saintetd, alimente par la volont6 de mieux
correspondre d sa trWs haute vocation, lui feront surmonter les
obstacles, ignorer les perils, affronter les grands de la terre, se
miler aux problemes internationauz du temps, et meme se transformer en capitaine habild de fer, pour monter, terrible, i
I'assaut.
Plus d'une anvde de campagne, semne de combats et de victoires, la prise d'Orlians, le sacre de Reims, les chevauchees
interminables, les blessures et les prisons, semblent les pages
maynifiques d'une legende dor6e. Mais en face de la simplicit6
exemplaire, du parfait disintgressement, de I'id6al sans tache, se
dressent la prudence du monde, la cupiditd, I'incomprdhension
et la corruption qui vont tisser leurs filets pour I'isoter, 'immobiliser et la faire perir comme un ennemi dangereux. Dans le
ciel de Normandie ont repassd des ombres sinistres, I'obscuritO
revient couvrir pour un moment la Rouen lumineuse. Et voild
qu'une fois encore les flammes d'un bfcher ravivent I'incendie
sur I'une de ses places. Dans le silence resonnent les paroles
d'une martyre fiddle d sa vocation, pleine de foi en l'Eylise, d
laquelle elle en appelait, invoquant le tres doux nom de Jesus,
son unique consolation. A travers la fumbe qui monte, elle fixe
la croix, certaine qu'un jour elle obtiendra justice. Plus tard,
sur les ruines de la cathedrale, une croix aussi serait l'espdrance de la reconstruction future.
Une loi necessaire
Vie longue ou brWve, triomphe ou deroute apparente, soliditd de la pierre, ou fragilitd d'une pauvre jeune fille mortelle :
peu importe, s'il existe une Vdrite immuable, une foi qui ne pent
passer, I'amour d'une Patrie immortelle, I'attente d'une paix qui
est une exigence naturelle du cwur humain, la soif d'une justice
qui, necessairement, I'emportera a l'heure fixde par I'Histoire, a
I'heure de la reconstruction,de la rehabilitation,de la Resurreclion.
Loi necessaire, qui unit toujours le sacrifice au triomphe,
I'humiliation a la gloire, le mystere du calvaire d l'aube lumineuse du matin de la Rdsurrection.
Heureux le peuple qui s'en souvient, meme pour affronter.
s'il le fallait, le jugement des hommes, comme Jeanne l'a su
faire avec une admirable constance et une inalterable sdrdnitd,
pour ne pas refuser le sacrifice, qu'elle vit venir sans craindre
personne et avec une gnergie merveilleuse, pour Otre toujours
fiddle d sa vocation, specialement aux moments les plus difficiles.
Jeanne d'Arc se prdsente ainsi aux chr6tiens de notre temps
comme un modele de foi solide et agissante, de docilit & une
mission tres haute, de force au milieu des dpreuves.
FrBres d'une hdroine, simple fille de votre peuple
Mais son exemple doit 6tre spdcialement 4loquent pour vous,
fils bien-aimes, dont la patrie a mdritd, en vertu d'un appel divin, de renattre en un moment si difficile.
Vous etes les frdres d'une hAroine, simple fille de votre peuple. Par sa vie exemplatre, sa consdcration & un ideal et son
parfait sacrifice, elle enseigne d tous le chemin sfr, en ce sidcle
de sensualitd, de materialisme,de laisser-aller,qui voudrait faire
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oublier le sentier trace par les heros, les meilleurs, et la voie
qui mene au portail grandiose des vieilles cathddrales.
Regardez les grands exemples
11 n'est pas rare qu'aux instants les plus critiques, ainsi
qu'un coup de vent rompt les nuages et latsse voir I'dtoile qui
guidera le navigateur au port, le Seigneur envoie I'inspiration
surnaturelle qui doit faire d'une dme le salut de son peuple.
Levez done les yeux, fils bien-aimds, dignes reprdsentants
d'une nation qui se glorifie du titre de fille ainee de l'Eglise, et
reyardez les grands exemples qui vous ont precedes, levez les
yeux et admirez ces splendides cathedrales qui demeurent parmi
vous un vivant symbole de cette Eglise catholique au sein de
laquelle vous avez grandi. Mieux encore, entrez d'un pas assure
dans la cathddrale de Dieu, vendrez les .saints qui sc trouvent
sur ses autels, tombez d genoux devant le Dieu qui vous attend
au tabernacle, renouvelez votre profession de for, promettez-lui
de nouveau votre fiddlitd la plus parfaite, et soye: s&rs que, ce
faisant, vous rdpondrez a votre vocation d'hommes, de chretiens,
de Francais.
S'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensoaye, la cupiditd, I'incomprdhension trament le mal, s'il vous
semble miite devenir victines d votre tour, regardez vos hdros
rehdbilitis, vos cathedrales reconstruites et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernire victoire est celle
de la foi, de la sainte foi que rien ne peut abattre et dont l'Eglise
-atlholique est I'unique ddpositaire.
Catholiques francais, dignes representants d'une nation qui.
dans soi titre de catholique, a toujours retrouv6 le stimulant le
plus fort pour ecrire les pages les plus glorieuses de son histoire,
des tours de vos cathidralestombent les notes graves ou joyeuses
des cloches, comme la rosde qui descend sur la terre pour la
rafraichir et la feconder ; du sol gindreux de ce jardin de I'Europe qu'est la France, germent les hdros de la patrie et de la foi,
qui. par amour pour leur mere. si sa defense l'exige, savent batailler, souffrir et mourir, dans la certitude que les lauriers du
triomphe ne sauraient jamais manquer d qui accepte de se sacrifirr pour une cause grande et juste. El s'il peut sembler un morment que triomphent I'iniquilt,
le mensonge et la corruption, il
Cous suffira de faire silence quelques instants et de lever les
ycu.r au Ciel pour imaginer les legions de Jeanne d'Arc qui
rcciennent, bannieres dpploydes, pour sauver la patrie et sauver
la foi.
Par l'intercession de tant de saints qui ont occupe le siege
de louen, par l'intercession surtout de cette grandiose figure
dont cous commnmorez aujourd'hui la rdhabilitation,que la bdnf;diction du Tres-Haut descende sur vous tous ici prdsents, sur
nos. freres dans l'Upiscopat, le clerge et les fiddles, sur let tras
dignes autorites qui, par leur presence pt lear appui, ont tant
contribud a l'dclat de ces solennitds, et, par-dessus tout, sur la
France, qui nous est si chore, et & laquelle nous souhaitons la
paix et le bonheur dans la parfaite adhesion a ses destindes de
grande nation catholique.
Apres la r6ouverture officielle, le lendemain 25 juin,
MTr Martin tient A ceddbrer solennellement sa premiere grand'lmesse pontificale en la cath6drale de Rouen. II y a Mtd promu en
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1948. Quoique perdus parmi l'assistance, et nombre d'invitis de
ce jour, se trouvent aussi les clercs de la Maison-MWre, transpo tes en cars, venus de Paris. Dans I'apres-midi, les autobus
amenent la section de I'Institut gregorien jusqu'. I'abbaye SaintWandrille, non sans avoir salud, dans cette vallee de la Seine
Maritime, les ruines fameuses de Jumiýges, et admir6 les splendeurs du prieurd de Saint-Martin-de-Boscherville.
29 juin. - Mgr Defebvre procede A l'ordination de fin d'anne : un pretre, un sous-diacre, quatre premiers mineurs, trois
seconds mineurs. Pour etre consolante, cette ceremonie avec
de si ch4tifs effectifs, fait gmenir les cceurs et parmi les prieres
excite les reflexions pour des jours neilleurs, esperes et prepares avec la grace de Dieu. L'esperance reste une obligation ! On
recolte ce qu'on same...
Avec les Chants et Psaumes d'automne, de Marie Noel (1947,
pp. 131-134), ii est profitable, au cours de cette ordination, de
mdditer I'dternel Dialogue de Dieu et de l'homme :
L'Homme : 0 tr&s haut, j'llbve en mes mains la messe
Pour t'atteindre aux cieux.
Dieu
: Pour l'atteindre a terre, 6 trds bas, jabaisse
Mes mains et mes yeux.
L'Homme : Seigneur, je remets entre t-s mains hautes
Mon dne et mon sort.
Dieu
: Homme, entre tes mains couvertes de fautes
Je remets mon corps.
L'Homme : Livre, menu souffle, 6 ton Etre immense
Je suis dans tes mains.
Dieu
:Dans tes mains, je suis, pdle et sans d6fense,
Ce morceau de pain.
L'Homme : Dans tes mains, d'oi tombe, 6 mains trop profondes,
Le mal de la nuit.
Dieu
: Dans tes mains qui font d chaque seconde
Le mal d'aujourd'hui.
L'Homme : Mon Dieu, je me fie d Toi redoutable
Me voici. Prends-moi.
Dieu
: Prends-moi. Au hasard de l'humaine table
Je me fie d toi.
L'Homme : A toi celui-la qu'en l'ombre oi nous sommes
Je ne connais pas.
Dieu
: O pecheur, a toi que je connais, homme,
Poussibre d'en bas.
L'Homme : Je me fie d toi pour etre victime
Du malheur tout prdt..
Dieu
: Je me fie
toi, tout offert au crime
De ton caeur secret.
L'Homme : Je me fie a Toi pour perdre quand joue
Un soir, le destin.
Dieu
: Je me fie d toi pour boire la boue
D'un impur festin.
L'Homme : Je me ie d toi, pris d'avance au piege
De mon dernier drap.
Dieu
: Je me fis d toi pour le sacrilege
Des que tu voudras.
L'Homme : Je me fie a toi pour mourir de vie
Et pourrir de mort.
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Dieu

: Pour subir l'opprobre, d toi, je me fie,
Moi faible, 4 toi fort.
L'Homme : Et voici mon
rdme entre tes mains comme
En un grand danger.
Dieu
: Voici dans tes mains, voici mon corps, homme
Que tu vas manger.
T.'lomme : Pour courir en toi, mon Dieu, l'aventure
D'esperer sans jour.
Dieu
: Pour courir ensemble, 6 ma creature
Le risque d'amour.
30 juin. - La Maison de Guatemala fete en ce jour le vingtcinqui6me anniversaire du sacerdoce de 3M.Louis Teste, supdrieur de Ja residence des Paulinos, ainsi nomme-t-on en Amerique centrale, les fils de saint Vincent de Paul : les Paulins, les
Paulinos...
Quelques notes et des lignes chaleureuses de notre confrere,
M. Gabriel Gonzalez, traduisent en une notule biographique, la
gratitude et les sentiments confraternels de la maison. Elles
e\oquent le recent passd et les activit6s de cet aumonier de I'hopital guatemalteque que l'on rencontre, sans cesse juchd et
affair6, sur son velo, courant inlassablement au travail, a son
niinistere de dtvouement.
Tout petit, et toujours en selle, M. Teste demeure pour tons
le petit Pere de la bicyclette : el Padrecito de la bicicleta. Malyr, sa taille modeste, cette activit et I'habilete a se depenser et
debrouiller excitent l'admirationde tous ceux qui le friquentent
on le connaissent tant soit peu.
N, d Lyon, le 16 mars 1905, Louis Teste eut, comme nombre d'autres, l'inappriciable grdce de rececoir des parents foncierement chrttiens : Francois Teste et Madeleine Thomasset, retournds d Dieu c(pleins de jours et de merites ,, lui, le 28 mars
1937, et, elle, le 6 mai 1946. Dix enfants vinrent animer et enrichir ce foyer lyonnais : quatre garcons et six filles : Jean,
Pierre, Paul et Louis, Marie-Louise, Simone, Gabrielle, Suzanne,
Franqoise et Marguerite.
Les deux ainds (Jean et Pierre), tres tot, rejoignirent le Ciel;
quatre autres enfants entendirent et 6coutbrent l'appel du Mattre ; notre P&re Luisito, le heros de ce jour, Marie-Louise, Fille
de la Charitd. Simone, carmdlite, et Gabrielle, Dame du Sacr&Cwur.
Deux se marierent : Paul, qui a huit enfants, et Suzanne,
elle aussi avec huit autres, dont un est prdtre Mariste (Socidtd
dc Marie). Deux saeurs, restdes cdlibataires,Francoiseet Marguerite, gardent la maison paternelle et avec elle conservent les
plus precieux souvenirs des parents exemplaires.
Le 20 mars 1913, a l'dge de huit ans, le petit Louis regut sa
prenmiere communion et fut admis peu aprcs d Saint-Etienne au
College des Peres Jdsuites, il en sortit bachelier. Suivant alors
son attrait, et aussi probablement rdalisant les vwux et secretes
prieres de sa marraine et tante, Swur Germaine Thomasset,
Fille de la Charitd, Louis Teste fut admis d Paris, au Sdminaire
interne, le 21 janvier 1925. II y dmit ses vwux le 25 janvier
1927, et se rendit d Dax pour y poursuivre ses etudes en thdologie et recevoir enfin le sacerdoce le 30 juin 1931, des mains de
Mgr Clerc-Renaud. II a done vingt-cinq ans...
C'est d Dax qu'il recut une lettre du Visiteur d'Amrique
centrale, M. Francois Lagraula, qui dcoutait informations et ren-
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seignements amicaux de quclques compagnons d'dtudes ddja re*tris en Amerique centrale (Juan Garcia, Victor Hernandez et
Barnabg Salazar). Dans cette lettre enflammie et surnaturelle
du PIre Layraula, Le ceur du Frere Teste entendit et retrouva la
voix de Dieu. Petit de taille mais dme grande et courageuse, le
jeune prdtre partit done pour l'Amdrique centrale Le 8 septembre 1931. Apres quelques jours passes d Panama, it se trouvait
des le 20 octobre suivant en terre salvadorienne. Huit ans durant, le Petit Pere Teste se depense dans l'enseignement et la
vie de I'Ecole apostolique de San Jacinto. En dicembre 1940,
I'obeissance le mandait & Panama.Sept ans durant, avec la meme
faveur et le meme enthousiasme, dans un pays si chaud, it forme
d'autres jeunes stminaristes et enflamme des vocations sacerdoales.

En janvier 1947, pour la premiere fois, M. Teste parait d
Guatemala. Sa petite taille (toujours elle !) attire I'attention de
ious, mats ozentot sans retard I'etonnement se mue en symputhique affection pour le Padre Luisito qui passe, toujours gen&reux, de l'enseignement de la morale d la cure de la paroisse
El Gallito. de l'aumdneric de l'h6pital i la cure et la direction de
Solola, en 1950. En 1951, it est de nouveau a Panama ; en 1952
c'est encore Guatimala pour un an ; puis apres, un autre sejour
ei Panama, ii se retrouve le 14 janvier 1955 aumnnier de tl'6pital general de Guatemala et supdrieur de la Maison lasariste,
le 23 avril suicant. Sa populariti est grande dans la rue oi4 sa
silhouette demeure attirante et conquerante. Vraiment ii est tout
entier au. humbles.
11 met en pratique et realise la norme de vie de ses parents.
Dans l'image mortuaire de son pore bien-aim6, it insere cette
rdyle de vie : la stricte observance du devoir, la poursuite scrupuleuse de la justice, 1'indulgence, la g6narosit, )a volontd de
rendre service, tout cela lui semblait une seconde nature et resplendissait en lui.
Et pour sa mire, it mentionae cet enseignement dans le sourenir mortuaire : Employez bien le present, laissez h Dieu l'avenir. Vouloir ce que Dieu veut, reste le meilleur moyen pour
jouir de la paix. La perfection n'est pas dans la jouissance de
Dieu. mais dans I'accomplissement de sa divine volonte.
Mettant cette doctrine en pratique, le Pere Teste les vit
avec cet enthousiasme et cette humilitd que prefigure depuis
toujours son inergie et la petitesse de sa taille. it Les bons onyuents dans les petits pots... , dit un proverbe.
La louanye que la presse guatimalteque a rassemblBe autour
de la bicyclette quasi Idgendaire du Pere Teste signifie el ddnote nettement simpliciti et ditachement de soi.
Le monde continue a tourner parmi ses plaisirs et prdoccupations passagyres. La bicyclette du Pere Teste roule toujours,
inlassablement,parmi les rues de Guatimala et dans les avenues
de l'hdpital, rappelant a beaucoup les vanites de cette vie, multipliant les bienfaits, et tout ensemble ouvrant les portes du ciel
d nombre de dishdrit6s. Ad multos annos, Padre Luisito I
2 juillet. - Au Berceau de Saint-Vincent de Paul la vingthuitieme reunion annuelle de I'Amicale des Anciens Eleves, en
dehors des actes de toute assemblee de ce genre, est sp6cialement marqu6e dans la r6union de ce jour par !'inauguration
d'une plaque commemorative des vingt et un anciens 616ves de
la maison morts pour la France, au cours de la guerre 1939-1945
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et depuis... dans ses sequelles de luttes. Ces gdýnreux defunts
s'unissent aux cinquante et une victimes tombdes pour la meme
cause, lors de la guerre 1914-1918.
Quelques notes de M. Eugene Castel nous permettent d'assister k cette fraternelle et Omouvante ceremonie du souvenir.
Apres la guerre de 1914, pendant laquelle cinquante et us
des edlves du Berceau tomberent au Champ d'honneur, en faisant
simplement leur devoir et pour que la France vive, deux plaques
de marbre avaient Wt~scelltes dans le mur exterieur de la chapelle, c6td faqade principale, pour rappeler aux jeunes gdenrations le sacrifice hdroique de leurs ainds.
Nos jeunes de la derniere guerre se montrbrent tres dignes
de leurs anciens de 1914. Vingt et un sont tomb6s, tous volonIaires. inaugurer deux nouvelles plaques, magnifier nos chers
disparus et prier pour eux, tels 6taient les buts de cette cr6monie du 2 juillet 1956.
Alertd par Maurice Adam, un des Anciens du Berceau, qui
porte vingt decorations sur la poitrine, le Gouvernement franrais avait estime que sa presence s'imposait a cette cdrdmonie;
quatre ministres (Defense nationale, Air, Marine, Anciens Comhattants) et I'amiral Thierry d'Argenlieu 6taient represent6s par
d',minentes personnalites. On y voyait aussi M. le Sous-Prdfet
des Landes, Mgr Matthieu, eveque de Dax ; M. le Yisiteur de
Toulouse, et M. Pierre, supdrieur actuel du Berceau de SaintVincent de Paul, etc...
DWs le matin de cette journde du 2 juillet, le carillon nous
appelait d la chapelle, pour assister d la messe cel.ebrie par
Myr Annat, un ancien 6lMve de la maison, messe dite pour les
defunts de Ac L'Amicale ,. Les officiels prdsents, a la suite du
gqntgral Faulconnier, qui represente le ministre de la Defense
Nationale, prennent place dans les stalles et prient avec nous
pour ceux qui ne sont plus, pendant que la Maitrise (a a capella ,, et le grand orgue si remarquablement transformd, exdcutent les plus beaux morceaux de leur repertoire.
Apres le rapport moral et financier, donnd dans cette Salle
d'Etudes, oif jadis, enfants, nous apprenions nos leqons et faisions nos devoirs, nous nous transpiortons a la grande Salle des
Fetes oi' a lieu le repas. Les personnalitds officielles sont groupdes au bas tie la scene, et par tables de huit ou dix, les anciens
,t tous les eleves de l'dtablissement.
Au dessert, M. le Superieur prononce un de ces toasts, dont
it a le secret : delicieux melange de simplicitd, de bont6 et
d'humour mdridional. N'a-t-il pas imagine un dialogue fort applaudi... Passant seul devant la Chapelle, ii entend la voix grave
et quelque peu sv6rre de A Monsieur Vincent a qui I'interpelle
du haut du pinacle de la.Chapelle, ofi il est installd depuis
quatre-vingt seize ans : a Qu'est-ce que tout ce bruit, qu'est-ce
que tous ces carrosses sans chevaux, en cet endroit qui m'est si
cher et d'ordinaire si silencieux ?... Toi qui as si souvent parld
de la rusticitd de ma Maison de Ranquines... aurais-tu oublid
mes Conflrences sur la Simplicitd de notre a Petite Compagnie )...
Qu'est-ce que tous ces habits chamarrds d'or et de galons... Un
;'ntdral.:. un amiral, dans mon pauvre Berceau ?... ,
M. le Supdrieur, un peu comme a Dom Camillo a, cherche A
s'excuser : ( Mon P&re, ii n'y a rien pour moi, dans tous ces
honneurs... et vous croyez que c'est facile d'dchapper d ces journalistes, qui ont tout organisd, 4 mon insu... Mettez-vous d ma place;

-

264 -

quant 4 ces generaux, ces amiraux, vous n'dtiez pas sans les
reconnaitre quelque peu, vous qui avez ltd Aumdnier des Galeres,
et dans l'intimitO du Gdenral de Gondi... , A Gascon, Gascon et
demi ; les deux interlocuteurs finirent par tomber d'accord, que
cette ceremonie exceptionnelle, la premiere depuis un siacle, rappelant les exemples de Foi, et le courage hAroique de nos morts,
resterait gravee dans la memoire et le cwur de tous et aussi de
nos Apostoliques, fiers de leurs aines.
M. Pierre cede alors la parole d l'un de ses plus anciens
Compagnons d'dtudes, an Berceau et d Dax, M. Castel qui justement cedlbre ses noces de diamant d'arrivie au Berceau, it y a
soi.eante ans (1896-1956). Apr&s aoir apport6 de Paris, a son bel
auditoire, le meilleur souvenir, les felicitations et I'assurance de
la binediction de Notre Tres Honore Pare, M. Slattery, M. Castel,
le ctur ddbordant de reconnaissance pour le Berceau et la Congregation de la Mission, auxquels il doit tout, montre qu'un tel
hAroisme de la part de ces te&ves, tomb6s au Champ d'honneur,
nest pas l'euvre du hasard, mais le fruit d'une education chrdtienne, toute imprggnde de surnaturel et d'ideal, donnde par nos
vieux maitres comme les Serpette, les Degland, les Desmet, les
Praneuf, et combien d'autres, elle n'a jamais separ6 dans son
enseignement la notion de Patrie de celle de Religion ; tout le
secret est la.
Apres de telles evocations, voici le temps de se rendre devant
la Chapelle, o4 va se ddrouler la principale partie de cette edrdmonie du c Souvenir ,. Une estrade a etd dressee devant les
plaques de marbre blanc, sur lesquelles sont gravdes les noms des
hAros de cette fete. Face A la tribune officielle, debout, l'arme au
bras, vingt-quatre parachutistes et huit offtciers de ce corps
d'dlite rendent les honneurs. Chacun des reprdsentantsdu Gouvernement a son mot d'une haute tenue morale et donne lecture des
citations qui sont de son ressort.
Le Gendral Faulconnierrappelle son activitd en Indochine et
parle de l'estime qu'il avait pour les Cornettes blanches de
Langsoom, et par concomitance des Cornettes blanches du Berceau qu'il voit d l'auvre, dans tous les coins de la maison :
d l'Orphelinatdes gargons, d celui des filles, a la cuisine, d l'hospice, et il souligne heureusement qu'en France, comme au Vietnam, c'est chez ces Religieuses, d quelque Ordre qu'elles appartiennent, la mime resonnance, le meme sourire, le mdme esprit
d'abnIgation, qualitds qui leur permettent, partout of les envoie
l'obdissance, d'etre des educatrices accomplies, au milieu des
pauvres, des malades et des orphelins qui leur sont confies.
Ceci dit, le Gendral demande aux parents des hdros de la
journde, de se reunir au pied de la tribune, pour la remise des
ddcorations promises depuis si longtemps mais qui, par suite dr
circonstances imprdvues, n'avaient jamais dtd distribudes d leurs
titulaires.
Le moment le plus dmouvant fut celui oif le general, d'une
voix dans laquelle se reflotait et I'autoritO d'un chef, et la bontr
d'un caur sincdrement humain, dit : a Dominique, viens ici...
Un jeune gargon, presque un enfant, bien b6ti, mais au visage
un peu triste, sortit du rang. < Recois de mes mains, Dominique,
dit le general, la Croix de la Ldgion d'honneur et la Medaille
Militaire, a la place de ton papa, lieutenant d'une grande valeur,
que tu n'as pas connu,. car it venait juste de se marier lorsqu'il
s'engagea dans les troupes de la Resistance. Grande fut sa joie
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quand il apprit qu'un petit garcon lui 6tait ne ; on t'appela
Dominique. D&s lors, d travers la Lybie. puis I'Italie, ii se battit
comme un lion ; it espirait te voir bient6t. Au ddbarquement des
Allies, en-Provence, ii fut le premier officier qui bondit sur le
sol francais. Malheureusement une balle ennemte le toucha mortellement et it tomba sur la grbve... C'est aussi le premier officier
toimb sur la terre de France, a la Liberation. N'oublie pas qu'il
a voulu etre pour toi, plus qu'un pAre, il a voulu etre un exemple:
ti n'as plus qu'd marcher sur ses traces. ,
La ceremonie se poursuit de meme pour les vingt et un dlives
tombs d la dernibre guerre, avec remise des decorations d leur
famille.
Puis on fit l'appel des soixante-douze morts des deux guerres.
Un , Apostolique n lisait le nom du h6ros, et deux petits orphelins du Berceau repondaient d'une voix claire, qui brisait les
ceu'rs : .- Mort pour la France... ,

Soixante-douze fois, dans un silence poignant, on entendit
ces mots emouvants : o Mort pour la France. ,
Arrives au dernier nom. un ordre retentit : « Sonnerie aux
morts .... Les officiels sont figes dans le salut militaire, les
i 'Paras, prdsentent les armes, et les notes lugubres, lentes, mais
si claires, si nuancdes, rompent seulement le silence des mille
cinq cents personnes qui assistent a cet ultime hommage d nos
chers ddfunts.
Le clairon se tait dans un souffle presque imperceptible.
Puis apres une grande minute de meditation, un coup sec de
clairon, fait tomber les mains dans le rang, pendant qu'dclate la
Marseillaise, reprise par toute l'assistance.
L'hymne national est suivi du chant scout : Ce n'est qu'un
au revoir, mes frBres...
Bien des larmes coulent. La ceremonie est terminde. Le Berceau de saint Vincent de Paul vient de vivre, le 2 juillet 1956,
une journze qui comptera dans son histoire.
8 juillet. - Authie, dans la Somme, glorifie un de ses enfants missionnaires, ap6tre en Chine, Mgr Francois-Xavier Danicourt. Le compte rendu de notre confrere, M. Givry, ancien de
Chine. nous permet de prendre part a cette fete missionnaire
qui glorifie I'apostolat d'un fils de saint Vincent.
Le dimanche 8 juillet se deroula dans la paroisse d'Authie
"Soinme) une fete missionnaire qui fut vraiment grandiose pour
une localite de moins de quatre cents habitants.
L'occasion de la f.te fut le cent cinquantibme anniversaire
de la naissance de Mgr Danicourt, enfant du pays, devenu dveque missionnaire en Chine.
N & Authie (18 mars 1806), entrd dans la Congregation de la
Mission, en 1828, et ordonnd prdtre en 1831, Francois-Xavier Danicourt partit pour la Chine deux ans plus tard. II passa d'abord
huit ans d Macao, pour y travailler a la formation du clergd
chinois. En 1842, il ddbarquait d Ting-Hai, chef-lieu de l'archipel Chusan, dont it fut le premier missionnaire. En 1845, it se
fixait & Ningpo oit il travailla avec zele jusqu'en 1851, annde
de sa nomination et de son sacre comme vicaire apostolique de
cette ville. ou, pour mieux dire, de la province entibre du ChdKiang, qui compte actuellement plus de vingt millions d'habitants.
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Son sdjour conmme dvdque de cette province fut de courte durde. t1semble que L'dpreuve la plus pinible de sa vie fut pr cisinent la mutation qui lui fut imposde avec Mgr Delaplace,
cicaire apostolique du Kiangsi. C'est dans cette province qu'i
continua a se depenser sans compter parmi des 6preuves de tout
genre.
En 1859, le Pere Etienne lui demanda de ramener en France

les prcieur restes de Jean-Gabriel Perboyre. Cette mission,

fut douce i son cwur d'ap6tre, n'en fut pas moins l'occasion d u
voyage extinuant pour sa sante deWj ddlabrde. A peine arrive
& Paris,Mgr Danicourt $tait t bout de forces. Apres une courte
maladie, ii rendit & Dieu son dme pleine de mdrites, le 2 frvrier
1860. Son corps, inhume d'abord au cimetiere Montparnasse, fut
bient6t transferd au cimetiere d'Authie, avant d'dtre depos6, par
Mgr Mouly lui-mme, sous le sanctuaire de l'dglise, oil it repose
encore, attendant la rdsurrection finale.
Mgr Danicourt fut sans contredit un grand dveque missionnaire. Ses initiatives, ses weuvres, les r6sultats mdme visibles, de
son apostolat, sont loin d'etre ndgligeables, pour pen qu'on considere les difficultds qu'il a rencontrdes. Mais, a V'eemple de
son patron Francois-Xavier,furent grands surtout I'ardeur conqutrante de son esprit apostolique, son courage indomptable decant l'obstacle, son obdissance hdroique, ses souffrances patiem,ment supportees.
11 mdritait done les honneurs qui, dans son village natal,
furent rendus i sa mimoire. Mais it a fallu la foi enthousiaste
et L'esprit d'organisation de M. I'abbe Studzinski, le zdel curd de
la paroisse, pour concevoir et mener d bonne fin le programme
de cette magnifique journde. II a fallu pareillement I'entrain, Ie
ddvoument, l'union des paroissiens d'Authie qui, i commencer
par M. le Maire, ont voulu faire de cette journde une vrritable
reussite, un triomphe. Exemple convaincant de ce que l'on peut
obtenir quand on sait s'enthousiasmer et s'unir au service d'une
belle cause.
DIs le debut, M. I'abbe Studzinski eut la dtlicate pensde d'inciter u n deque lazariste pour cdldbrer la messe pontificate qui
faisait partie de son programme. Normalement, le choix devait
tomber sur Mgr Defebvre, confesseur de la foi en Chine, et quatrieme successeur de Mgr Danicourtsur Ie siege de Ningpo. Malheureusement. Mgr Defebvre relevait d peine d'opdration.Ce fut
done Mgr Montaigne qui recut et qui accepta l'invitation avec
une parfaite bonne grice. M. Givry lui fut adjoint pour prendre
la parole. Pendant quinze ans, ii avait dt missionnaire dans ce
mime archipel Chusan, dont Mgr Danicourt fut cent ans plus
ti)t le premier ap6tre.
Conformement au programme, le matin du 8 juillet, une
auto rint prendre Mgr Montaigne et son compagnon au presbytere de Sainte-Anne d'Amiens. Aprds avoir parcouru trente-cinq
kilometres d travers la campagne picarde, les invitds itaient accueillis par un joyeux cortege qui les attendait aux approches
du village d'Authie. A ctd de jeunes cyclistes montds sur des
bicyclettes ornees de fleurs et de guirlandes aux couleurs vari6es, on pouvait admirer des cavaliers juchds sur de massifs
chevaux de trait. Ces bonnes bates elles-memes semblaient vraitient conscientes de l'honneur qui leur advenait en cette journrc memorable. L'une d'entre elles ne se sentait pas de joie, et
sans doute pour exterioriser son enthousiasme, elle envoyait par
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derriere, a chaque instant, unc ruade de grand style. C'etait sa
facon de tirer ses grands jeux... Conmme bien on pense, le conducteur de la voiture 4piscopale se tenait prudemment i une
distance respectueuse...
BientOt, on arrivait i la premiere maison du village. Monseigneur fut invite d y descendre pour se revdtir des ornements
pontificaux. A la sortie de la maison, M. le Maire 6tait la, avec
ses insignes, pour saluer les incites d'honneur... Dans ses paroles
de bienvenue, il n'oublia pas de celebrer a les vertus philosophiques, de Mgr Montaigne...
Suivant la rue principale, enguirlandte comme elle le fut
sans doute rarement, au milieu d'une foule compacte, accourue
des villages environnants, le cortege s'achemina vers le Monument aux Morts de la commune. Monseigneur y deposa une
gerbe de fleurs. Puis ii se rendit au presbytere pour ach-ever d,
se preparer et attendre l'Aeure de la messe de 10 h. 3L.
L'dglise dtait pleine d craquer et il y avait encore beaucoup
plus de gens au dehors qu'd I'intirieur. Mais les organisateurs
avaient tout prevu, mdme la sonorisation installee la veille au
prix d'un long travail de nuit. Non sculement les haut-parleurs
firent entendre paroles et chants des c6remonies du matin et de
'apres-midi, mais le magndtophone etait 14, tUmoin infaillible.
pour enregistrer les sons plus ou moins harmonieux, les paroles
plus ou moins 6loquentes.
Le sermon retraca les vertus apostoliques de Mgr Danicourt
et exhorta les fiddles d imiter sa foi et son courage, chacun
selon sa condition et ses moyens.
Apres la messe, ouverture de l'Exposition missionnaire,soigneusement organisee par le P. Beaudeaux, M.E.P., dRldgud rdgional de la Sainte Enfance, pour laquelle Mgr Danicourt avait
dtployd tant de zsle.
Apris un repas cordial et agrdmentd de toasts, se deroula le
fameux cortege, qui fut une des grandes attractionsde la journee.

De nombreux cars venus de diffdrents c6tds avaient considerablement augmente la foule, ddjd nombreuse, des sympathisants. Sous un soleil eclatant, tous purent admirer les diffdrents
groupes composant le cortege, qui parcourut toutes les rues du
village, afin de contenter tous les habitants, sans exception.
En tete venait la Sainte Enfance, suivie des insignes de
Mgr Danicourt : la mitre, la crosse, son blason dpiscopal, la croiz
pectorale. Mgr Danicourt lui-mdme etait representd dignement
par un gentil petit bonhomme, sdrieux comme un... dedque, tant
il avait conscience de jouer un r6le important. Suivaient les
vertus de Mgr Danicourt, les devotions et les saints de predilection, qui prdcedaient les muvres du grand vedque. En fin de cortege, figurait l'Eglise catholique en Chine, avec quelques aspect.de la persecution ancienne et moderne... Les deux derniers groupes etaient formis par la parentd de Mgr Danicourt (environ
une trentaine de personnes) et par Mgr Montaigne, accompagnd
des autres invites.
Tous les figurants, revdtus d'habits exotiques, aux couleurs
chatoyantes, obtinrent un succes justement mdritd de curiositd
et de sympathie.
Au retour d l'glise, le Pere Beaudeaux fit un vibrant appel
. plus de deux cents enfants rdunis devant lui, leur demandant
de s'enr6ler dans l'(Euvre de la Sainte Enfance. Avant la bnd-
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diction du Saint-Sacrement, M. le Curd fit promettre a tous ces
enfants qu'ils seraient des apotres, chacun dans son milieu. Candidement, avec conscience et determination, tous leverent le bras
et firent la promesse demandee.
Le soir, une causerie fut faite aux invites encore prdsents
pour leur expliquer, avec temoignages vecus a l'appui, de quelle
singuliere facon les dirigeants de la Chine nouvelle conooivent
liberte religieuse.
et imposent u( leur
Cette fete vraiment rdussie, qu'un ciel serein contribua i
rendre plus radieuse encore, fut I'auvre de tons les paroissiens
d'Authie, mais d'abord de leur zdel cure. Les nombreux temoins
de cette manifestation missionnaire en conserveront un profond
souvenir. Puissent-ils aussi, aides par les pridres de Mgr Danicourt. comprendre toujours mieux leur iddal de chretiens, et vivre
en consequence ! Et puisse le zile du salut des dnes, que Mgr Danicourt eleva si haul et pratiqua si courageusement durant toute
sa vie. remplir beaucoup d'dmes en France et partout aillcurs '

19 juillet. - Suivant les rites et le Coutumier, de nous tous
bien connus, la f6te patrouale de saint Vincent de Paul r6unit
ses enfants et devots, avec plus de deux cents blanches cornettes.
Devant les pr6cieuses reliques, le Nonce apostolique
Mgr larella, chante la grand'messe, conformement au ceremonial
accoutumo.
Le soir, I'auxiliaire d'Albi, Mgr Marques, actuellement vicaire capitulaire, donne le panegyrique. Prenant place parmi
les deux cents a eloges , frangais imprimns (1), cette page demeure un hommage et une leVon que, pour le profit spirituel
de leurs lecteurs prdsents et futurs, se doivent d'ins6rer et conserver les Annales de la famille de saint Vincent de Paul.
Dominus erat cum illo et omuia
opera ejus dirigebat.

Le Seigneur dtait avec lui et ins-

pirait toutes ses oeuvres.
(Off. de la fete de saint Vincent
de Paul.)

ExceUlnces, Tres Honord PNre,
Mes chers Messieurs, mes cheres Sceurs, mes freres,
Si, selon la parole du Psalmiste a Dieu est admirable dans
ses saints ,, ce n'est pas tant par les prodiges dont a pu s'illustrer leur carriere que par les mysterieuses operations de Sa
grdce dont t6moignent la perfection de leur vie et la ficondit6
spirituelle de leur action. Les voies par lesquelles les a conduits
Sa Providence ne sont pas, de ce fait, tellement singulibres que
chacun de nous n'y puisse trouver, en meme temps qu'une leon
d mdditer, un exemple d suivre.

(1) Le flchier soigneusement dress6 par M. Chalumeau, compte
exactement cent quatre-vingt-dix pan6gyriques en langue francaise
et soixante-douze en d'autres idiomes. Si, pour les premiers, la collection engrangde approche de fort pros de la compl6tude r.eve par tout
vigilant bibliographe (cf. Annales, t. 61 (1896), pp. 270-272 ; 416 ;
549-52 ; t. 62, pp. 332-336 ; 451-452, etc.), elle renferme probablement, pour les seconds des lacunes sensibles, comme le reconnalt
M. Chalumeau lui-meme.
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Evoquer, dans cette perspective, 'attachante figure de celui
que nous fetons en ce jour, nul honneur ne pouvait m'dtre en
cette circonstance, plus sensible. Permettez-moi de vous en remercier, Tres Honord Pere, ma reconnaissanced cet dgard n'dtant,
en vdritd, qu'une modeste part de celle que doit aux Fils et Files
de saint Vincent de Paul le diocese d'Albi, et dont je suis heureur, ne serait-ce qu'en souvenir de mes annies de grand seminaire et en filial hommage aux maitres qui m'y ont formn, de
me faire aupres de vous l'interprite.
Mes chers Messieurs, mes chBres Swurs, mes Freres, mon
dessein ne saurait dtre, ce soir, vous le devinez, de suivre saint
Vincent de Paul a travers les differentes Otapes de sa longue
vie. Cette vie ne vous est-elle pas, au demeurant, familifre ?
Tel voudrait dtre seulement le but de cet entretien : d la
lumiire de ce que fut saint Vincent, homme de foi et homme
d'action, cuus aider a prendre plus profonde conscience des devoirs qui, d l'heure presente, sous ce double rapport, s'imposent
a vous.
II est assurement peu de saints qui, a l'6gal de Monsieur
Vincent, suivant son appellation favorite, aient suscitl, mIme
de la part d'esprits dtrangers, sinon hostiles ia 'Eglise, une telle
unanimitd de respect et d'admiration.Respect et admiration que
suffiraient d justifier, sans nul doute, avec les resultats toujours
durables de son wuvre, les dminentes qualitds de l'homme oit se
revile, disons le mot, un authentique genie.
Ginie, si paradoxal que cela nous semble, d'un merveileux
equilibre, fait tout a la fois de prudence et de finesse, oi la
luciditi et la vivacitd de I intelligence, doubldes d'un robuste bon
scns, ne le cddaient en rien a la rdsolution de la volontd et it
la gendrosit6 du ccur. D'un abord naturellement seduisant, sachant d'instinct se rendre sympathique, servi au surplus qu'il
Ntait par son extraordinairefacultd d'adaptation et ses dons remarquables d'organisateur, ce fils d'une humble famille de
paysans landais avait bien, oui, humainement parlant, pour peu
que les circonstances dussent s'y priter, de quoi marquer son
sidcle d'un profond sillage. Et tel fut bien, a n'en pas douter,
au moins pour une part, le secret de son prestige auprbs des
Grands, dont ii fut I'ami et le conseiller, comme celui de ses
rdussites hors de pair dans ses innombrables ratisations.
Pour une part, ai-je dit, car Vincent de Paul n'aurait pas
Wtdt
dois-je le souligner ? le saint que I'Eglise propose a notre
veinration, si la Foi, une foi aussi ardente qu'6clairde, n'avait
6t6 le principe animateur de toute sa vie.
Foi en Dieu, dont la penste, autant dire, ne quittait pas
son esprit, au point, nous assurent ses biographes << qu'il ne prenait aucune ddcision, ne donnait aucun conseil, sans s'dtre, au
prealable, recueilli, ne fut-ce qu'un instant, comme it l'coute
d'une Voix lui parlant dans l'intime de son i-me. ,
Foi en .dsus-Christ, dont it s'attachait- et c'est i peutOtre la note dominante de sa saintetd - a faire de son comportement, jusque dans ses moindres actes, une constante imitation.
Foi en l'Eglise, dont it se montra toujours le fils aimant et
soumis, reconnaissant A Dieu, suivant ses propres termes < de
l'avoir gardd, au milieu d'un siecle qui avait produit tant d'erreurs (c'dtait au plus fort de la crise jansiniste) dans l'integrit#
de la Foi catholique ».
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S'il professait pour la science, en •ndral, pour la science
appliquee notamment aux veritds doctnnales, une dqfiance qui
peut, d certains dgards, nous paraftre excessive, c'est qu'il avait
le sens aigu du caractere surnaturel de la Foi.
S'inquidtant de ceux qu'il estimait, quant d lui, temeraires
dans leurs spculations th6ologiques, n'emploie-t-il pas, a leur
adresse, cette comparaison qui, pour n'dtre pas d prendre, bien
sAr, d la lettre, n'en sugg&re pas moins une sage mise en garde :
* Comme plus on fixe le soleil, observe-t-il, et moins on le voit,
de meme, plus on s'efforce de raisonner sur les v6ritds de notre
sainte religion et moins on les connait par la Foi. C'est assez que
1'Eglise nous les propose pour y croire et nous y soumettre. o
N'est-ce pas, au fond, de la mdme idde, encore qu'appliqude
sur un autre plan, que procdde, puisee d'ailleurs aux sources les
plus autorisdes de la spiritualiti chrdtienne, sa conception de
I'Oraison mentale : « C'est par esprit de Foi, ainsi s'exprime-t-il
dans un de ses entretiens, que nous devons agir en I'Oraison,
considerant que les mysteres et les vertus que nous mdditons
dans ce meme esprit de Foi plutot qu'a travers les lumibres de
notre propre entendement. a
Si, au tMmoignage de l'Ap6tre, a le Juste vit par la Foi ',
quelle intensit6, quelle richesse, queUe f6condit6 ne furent pas
celles de la vie intdrieure de Vincent de Paul, lui dont la Foi,
toujours en 6veil, la Foi, dans le sens le .plus pur et le plus dynamique de ce mot, ne cessait d'animer les pensdes, les affections,
les paroles, les actes ? Comment s'etonner, d&s lors que, sous
cette influence constamment entretenue, si j'ose dire, de la grdce
illuminative de Dieu - Dominus erat cum illo - saint Vincent
ait trouvd le chemin de cette perfection dont it fut et reste d
jamais le sublime trmoin ?
Du modele d'esprit de foi qu'a 6td saint Vincent de Paul,
il me parait ddcouler, pour les chrdtiens d'aujourd'hui que nous
sommes, une double legon.
Notre sikcle n'est gubre portd, c'est un fait, au culte, encore
moins d la pratique des uertus obscures, et ce n'est pas chimere
de craindre que des chrdtiens eux-memes, admirables par ailsur le terrain de I'apostolat, ne soient plus
leurs de gendrositc
ou moins les inconscientes victimes de ce courant d'activisme
qui, ii faut bien se l'avouer, sevit un peu partout. Au contact
d'une civilisation o&, sous l'emprise de plus en plus envahissante de la technique, tout se compte, se pese ou se mesure,
n'y a-t-il pas risque, en vdritd, de sous-estimer ce qui, plus que
l'efficacitd ou le rendement de son action, fait la valeur profonde, la valeur transcendante de l'homme rachet6, je veux dire
sa participation, dont la foi est la premiere condition requise,
d la vie mdme de Dieu ? Oui, c'est bien d ccvivre de Dieu n, de
Dieu comme en Jdsus-Christ par son Eglise, que doivent avant
tout tendre nos efforts vers la saintetd, d laquelle nous savons
que, de toute 6ternitr Dieu nous destine : a La volontd de Dieu
c'est votre sanctification n, dcrivait saint PaulS ses fiddles de
Thessalonique. Sans compter que, de toute dvidence, vain seraitit de pretendre d une action spirituellement efficace si cette
action ne s'alimentait d'abord d l'unique source de sa surnaturelle fIconditg.
Autre constatation : c'est dans un monde travaille par nombre de fausses doctrines, certains mettant en cause des valeurs
essentielles, que nous vivons notre vie religieuse. Des dangers
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qui, de ce chef, menacent notre Foi, je n'en retiendrai que deux,
dnt ii importe au plus haut point tl est vrai, de prendre nette
conscience : danger de I'indifferentisme qui, placant systimatiquement sur le meme pied, sous couleur d'une toldrance pour
le moins abusive, la v6ritd et I'erreur. 6quivaut d la negation
pure et simple du fondement objectif de nos croyances ; danger
plus subtil peut-6tre d'une certaine forme de naturalisme qui,
par souci exclusif d'harmoniser les donndes, plus ou moins relatives d'ailleurs,de la Raison ou de la Science et celles de la Foi,
en arrive, ou peu s'en faut, a vider celle-ci de tout ldnment surnaturel.
Ce n'est pas, soyons-en convaincus, sans de graves motifs
que Notre Saint PNre le Pape, a, plus spdcialement ces dernieres
annres, multiplid ses appels, 6leve, d maintes reprises, sa voix
de docteur suprdme pour nous prmiunir contre de pernicieuses
deviations. N'est-ce pas vous dire, mes freres, qu'en des temps
si troubles, qui ne sont pas finalement sans quelque analogie
avec l'dpoque de saint Vincent de Paul, force nous est de nous
tenir rdsolument en garde contre l'erreur, le sophisme ou le
mensonge, les chretiens que nous sommes, faut-il vous le rappeler ? trouvant en tout Otat de cause, dans leur filiale docilitd
d la voix de l'Eglise, Maitresse de Virzte en ce domaine, le gage
le plus sAr de la rectitude et de la puretd de leur Foi ?
On a dit de la spiritualit6 de saint Vincent de Paul qu'elle
etait cc toute pratique, toute orientle vers 'action ,. Ce n'est
pas la diminuer, car si saint Vincent fut homme d'action, d'action combien efficace, c'est pricisdment dans la mesure meme
ot il fut homme de Foi ac...et omnia opera ejus dirigebat ,.
Sans doute, la tendresse naturelle de son ccaur - ccDieu
m'a donnd tendresse ,, disait-il - ne pouvait-elle demeurer insensible aux miseres dont la France de ce temps-ld 6talait d ses
yeux le desolant spectacle : ce n'dtaient pas seulement les ravages accumules par trente anndes de guerre ou de troubles ; ce
n'etait pas seulement l'effroyable detresse de milliers de pauvres gens que la faim et le denuement ne tardaient pas a transformer, qd et la, en dangereux pillards ; c'6tait aussi l'affligeante
ignorance religieuse, en particulier, du petit peuple des campagnes, et surtout, pour la plus grande piti6 des imes, la deplorable insuffisance, quand ce n'dtait pas le scandaleux reldchement, d'une trop notable partie du clerg6.
Sans doute, pour lui permettre de faire face aux innombrables besoins qui sollicitaient son zcle, la Providence devait-elle
minager a Monsieur Vincent de multiples et pricieuses collaborations : collaborationde ces humbles et vaillants missionnaires
qui. sur un signe de lui, allaient se rdpandre a travers la France
et jusqu'en pays infidele, soucieux de porter secours a toutes
les miseres, celles du corps comme celles de l'dme ; collaboration
de femmes au grand ccur et a l'ardente pi6te - telle une Mademoiselle Le Gras, devenue sainte Louise de Marillac, pour me
borner d la plus illustre d'entre elles - qui, pressentant en Monsieur Vincent un homme de Dieu, devaient, par leurs libdralitds
ou leurs bons offices, non seulement lui faciliter la tdche, mais
encore combien multiplier et prolonger son action.
Oui, sans doute, ces admirables devouements, sous quelque
forme qu'ils se soient manifestds, comme les riches dons de sa
sensibilitd naturellement compatissante, ont-ils eu leur part, leur
large part, dans la charitable activitd de saint Vincent de Paul.
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II n'en reste pas moins, - un de ses confidents nous etna
laisse le tfLeoignage, - que, si Monsieur Vincent, aum6nier de
la Reine Marguerite, s'engagea, aux environs de sa trenlieme annee, dans la vie qui devait dtre, t sa gloire, la sienne, plus que
par un mouvemnent d'humaine compassion, plus que par une
impulsion venue de son entourage, ce fut bien par un acte de
Foi, giCnrateur d'un sublime elan de Charitd, qui se rdsolut notons-le , pour honorer et imiter plus parfaitement JesusChrist ,,d consacrer toute sa vie au service des pauvres.
Voild pourquoi, anime qu'il resta jusqu'au bout d'une indbranlable :onfiance en sa a providentielle mission u, saint Vincent fut, dans le sens le plus fort de ce mot, I'dme de se4
wauvres : Confrdries de la Charite, dont il jeta les premieres
bases d Chdtillon-les-Dombes, qu'il multiplia a Paris et en province, d'ois, a l'epreuve de I'experience devait sortir, en 1633.
I'admirable et si populaire Congregation de ses Filles de la Charite ; weuvre des enfants trouvss, a laquelle ii se d6pensa, nonobstant les pires difficultis, avec une sollicitude, je dirai, toute
maternelle ; oeuvre des Prisons qui lui valut, notamment, en sa
qualite d'aum6nier des Galdres royales, Dieu sait au prix de
quel ddvouement et de quels sacrifices, sinon de briser les chaines des corps, du moins d'affranchir et d'4lever les dmes, des
dmes que la plus inhumaine des conditions semblait vouer h ui
irremediable desespoir. Quant d son ceuvre de la Mission, dont
vous etes, mes chers Messieurs, les tri· valeureux.continuateurs,
je ne vous apprendrai pas les persevdrants efforts que co(ita d
Monsieur Vincent la fondation et l'amenagement de sa u chCtive
Compagnie ), pour le plus grand mdrite d'ailleurs qui lui revient
d'avoir si efficacement contribu6 par elle a l'dvangelisation des
campagnes et, grdce d l'organisation de conferences et de Retraites ecclesiastiques, - tbauches de nos futurs s&aminaires au redressement intellectuel, moral et spirituel du clergd.
Que saint Vincent ait pu mener a bien tant d'ceuvres si iraportantes et si diverses, n'y a-t-il pas lieu, d la veritd, de crier
au miracle ? Oui, miracle de la Foi, qui lui donnait de voir en
tout homme son frbre en Jesus-Christ,mieux encore, Jesus-Christ
lui-meme souffrant en la personne du pauvre, de l'orphelin, du
malade, du prisonnier. Miracle aussi de la surnaturelle Charitd
qui embrasait son coeur de pere, le faisant tout a tous, pour soulager de leurs misbres, sans doute, ceux qui en 6taient les innocentes ou, en tout cas, pitoyables victimes. mais combien plus
encore, pinItrt qu'il 6tait de sa sacerdotale mission, pour les
gagner tous i Jesus-Christ.
L'action charitable de saint Vincent de Paul n'est-elle pas
de nature i nous suggerer d'opportunes reflexions ?
Vous n'etes pas sans avoir remarqud que, dans I'ordre des
rapports entre les hommes, c'est de Justice, de Justice sociale,
qu'il est, d l'heure actuelle, le plus souvent question. Nous ne
saurions, nous chrttiens, cela va de soi, nous disintdresser du
role civique et social, d plus forte raison, de nos propres devoirs
d'etat a chacun qui, sur ce plan, nous incombent, et nous ne
pouvons, bien sur, qu applaudir de grand cceur, aux vrais projyrs realises en re dotaaine. Est-ce A dire pour cela, comme daascuns seraient peut-utre tentis de le penser, que la Charite, en
tant du moins que facteur de progrb social, ait desormais perdu
sa raison d'dtre ? Sans doute, - Notre Saint Pere le Pape nous
en avertit - a nul ne doit-il recevoir A titre d'aumrne ce qui

-

273 -

lui revient en justice, les imanquements a celle-ci ne pouvant
ktre, en aucune faeon, conpenses par la charite. o
(royez-cous cependant que, miaime dans l'hypothese d'une
societe idealcment juste, la CharitW n'aurait pas encore son incomparable rOle d remplir ? Permette-mioi, d ce propos, une
simple citation ; elle est de Robert Garric,fondateur des Equipes
Sociales : , Un doa materiej. quel que soit le bien-4tre qu'il
procure, n'a jamais suffi & conquerir une Ame; c'est I'admirable economie de la Providence que seul le ceur gagne le ceur.
ieduite a elle-meme, la Justice, avec son exactitude, sa precision, sa rigueur, est desarmee, tant que la Charitene vient pas
a son aide pour la vivitier, lut apporter quelque chose de plus
personnel, de plus tendre, de plus humain et de plus divin tout
a la fois, faute de quoi elle demeure inefficace. "
Que si tel est, du simple point de vue de l'harmonisation
des rapports sociaux, le rdle de l'action charitable, quelle serait
done la portee d'une action conduite selon l'esprit d'un saint
Vincent de Paul ? Aussi bien, aimer et servir le Christ en la
personne des autres. n'est-ce pas le moycn par excellence de rdaliser entre nous la fraternitd qui devrait nous unir ? Fraternitd,
ce mot s'inscrit sans doute au frontispice de nos monuments.
Loin de moi, certes, la pensee de pretendre que, mbme chez ceux
qui ne partagent pas notre Foi, ne se rencontrent d'authentiques
devouements et de m6ritoires gdndrosites. Mais savent-ils, ceuxld, pour quelle raison ddcisive, its se sacrifient, le cas dchdant,
au service des autres, et comment d'ailleurs faire de ce qui n'est,
en somme, que vertu volontaire chez quelques-uns une regle impirative pour tous *? Car tel est le propre, nous le savons, de
la Charitd chrdtienne, d'identificr, en quelque sorte, dans un
mime devoir, un devoir s'imposant rigoureusement a tous,
l'amour de Dieu et I'amour du prochain ; nul selon l'apdtre
saint Jean, ne pouvant, en toute loyautd, aimer Dieu s'il n'aime
d'un meme cemur tous ses freres en Lui. N'est-ce pas souligner
par la la valeur toujours actuelle du magnifique exemple que,
par son charitable zele, nous a laissd saint Vincent de Paul ?
Exemple qui,
la vdritd, domine les sikcles, car la charited de
Vincent de Paul fut, pour autant qu'il soit humainement possible, celle du Christ, et ce qui est du Christ ne meurt pas.
Le 27 septembre 1660, I'dme de Monsieur Vincent entrait
dans la gloire : sa Foi se consommait dans la Lumibre et sa
Charite, dans l'ineffable Amour. S'il avait achevd sa carriere iciwis, son euvre n'dtait pas de celles dont sa mort devait marquer
eIterme.
Loue soit Dieu d'avoir donn6 e son serviteur de se survivre
en vous, ses chers Fils, ses chhres Fdlles ! Vous n'avez pas, Dieu
merci, hdrite en vain de son esprit et de son cwur, puisque c'est
gracce au rayonnement de votre action apostolique ou charitable,
'ombien de fois ficondee par le sang de vos martyrs ! qu'est ddsormais universellement bdni le nom de votre bienheureux Pare.
Puisse en retour sa paternelle protection vous valoir, mes
chers Messieurs, mes chdres Seurs, de poursuivre, a son exemple, dans le champ toujours plus dtendu de cos multiples actirites, la bienfaisante et salutaire mission qui est la vOtre I
Puisse son entremise aupr&s du Maitre de la moisson nous
obtenir les vocations sacerdotales et religieuses dont I'Eglise, en
particulier notre Eglise de France, a un si pressant besoin pour
r;"pondre aux immenses et impdrieuses ndcessitds de I'heure !

-

274

-

Puissions-nous en/in, chacun pour notre part, chrdtiens, nuou
efforcer de faire ndires, dans la pleine mesure des desseins de
Dieu sur nous, l'ardente Foi et la surnaturelle Charitt de saint
Vincent de Paul, afin qu'en nous d'abord s'affernnisse et que par
nous progresse dans les dines, pour le vrai bonheur des honomes,
nos freres, le Rfgne de notre Sauveur Jdsus !
20 juillet. - DMs hier soir. apres la filiale veneration a notre
bienheureux P&re, les etudiants de la Maison-MBre, se dirigent,
s'envolent all6grement vers leurs devoirs de oes semaines d'Wtd,
les colonies de vacances.
Aux quatre coins de la France (Pyrenees, Savoie, Massif
Central, Bretagne, Jura, etc.), les 6quipes sont constitudes et sl
besogne commence. Elle ne prdsente qu'une trbs infirme partie
de l'effort que poursuivent ailleurs dans une variet6 de situations des milliers de devouements : Soeurs et cornettes de toute
vari6te, vicaires et jeunes s6minaristes, laics et ap6tres. Vaste
travail d'6quipes. Cinq ou six semaines font du bien aux corps
et aux Ames de tant d'enfants, que soutiennent des subventions
et des ceuvres sociales de tout genre.
En cet 6t6 1956 - annoncera en septembre un communique
de la Sant6 publique - un million cent mille enfants, dlment
contr6les par les Inspecteurs, ont frequente sept mille quatre
cents colonies de vacances, et six mille deux cents camps d'adolescents. Cent cinquante mille personnes environ se sont occupees d'eux a des titres divers. On comprend alors la proliferation des groupes qui littdralement, en certaines regions privi16gikes, envahissent campagnes et montagnes, bords de la mer et
sites tranquilles. II est clair que les profits spirituels ne sont
pas perdus de vue, et que l'enrichissement pedagogique n'est
pas mince en nombre de cas.
Ailleurs, d'autres dquipes utilisent leurs vacances en travaillant - comme castors - dans de charitables entreprises
d'amenagement et constructions pour des malheureux. Ce sont
Ia egalement des efforts enrichissants.
22 juillet. - Devant la facade de l'actuel 38, rue de SaintSulpice (A l'ombre de l'eglise paroissiale Saint-Sulpice), s'assemble aujourd'hui la Reunion internationale di Conseil gdndral de
la Socidtd de Saint-Vincent de Paul, tenue A Paris du 19 au 22
juillet. On inaugure la plaque commemorative de la premiere
reunion de la Conference de Charitd. Chose curieuse, on ne le
sait d'une facon precise que depuis fort peu de temps, elle s'est
tenue le mardi 23 avril 1833, en cette maison, pour lors, 18, rue
du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice.
ICI, LE 23 AVRIL 1833
EMMANUEL BAILLY, FRIEDRIC OZANAM
ET CINQ ETUDIANTS DE SES AMIS
FONDERENT LA SOCITr' DE SAINT-VINCENT DE PAUL

AprBs quelques mots du professeur Chouard, l'actuel President general de la Societ6, et de M. Bucaille, conseiller municipal de Paris, M. Ldonce Celier, vice-president de la SocietM,
inspecteur general honoraire des Archives de France, prononce
le discours suivant qui explique et justifie la precision historique enfin fournie sur les tout premiers et tout humbles debuts
des Conferences de Saint-Vincent de Paul.
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Bien des villes de notre Europe occidentale conservent le
souvenir de Frdderic Ozanam : Milan, d'abord, oit ii naquit, et
Marseille qui recut son dernier soupir. Puis ces hauts lieux de
'Art et de la Foi qu'dcoquent ses wuvres historiques : Cantorbery, Einsiedeln, Cologne, Florence, Assise; Burgos.
Cependant, le souvenir est lid surtout a Lyon et A Paris :
Lyon, c'est le nid familial, le cadre de ses premi&res futdes, le
champ de ses luttes int6rieures, de ses doutes sur sa foi et sa
rocation. le berceau de ses plus chores amities, de son premier
et unique amour.
Mais Paris ! Paris, oi la Science, en la personne du grand
.Ampere,I'accueillit familibrement ; Paris,o;l il s'mini•i auw tudes supdrieures et a la recherche historiqute ; Paris, thidtre de
.,n .i nseignement ; Paris, oil son ardeur, entrainant ses jeunes
amis, fit naitre la Socidet de Saint-Vincent de Paul ; Paris, o•
reposent ses cendres.
Paris se devait done de materialiser, en quelque sorte, la
minmoire de cette vie et de cette fondation dans le quartier meme
oi celle-ci eut lieu. Mais oit placer la premiere reunion ? et
quand avait-elle td tenue ? Si Otrange que cela puisse paratIre, la rdponse i ces questions n'a ete trouvne que tout r6cemment. II a paru bon qu'au jour de la commdmoration, le vieil
archiviste qui a eu la chance d'apporter les prdcisions n6cessaires en expliqudt decant vous la ddcouverte.
Les fondateurs, it faut le rappeler, 6taient loin de prevoir
que leur premiere rencontre dfit etre l'origine d'une institution
destinee a durer et t s'dtendre. It n'est done pas surprenant que
leur mimoire n'en ait pas retenu toutes les circonstances. Lorsque la Conference de Charitd fut constitu6e et commenga de se
recruter, l'obscurit6 des origines favorisait le d6sint6ressement
personnel des membres et I'humilit6 de l'wuvre. II y a de nombreuxr tmoignages de cet Htat d'esprit dans les documents de
I'rpoque. L'un des plus typiques nous est fourni par une lettre
d'Ozanam du 23 f[vrier 1835. Son ami Lionce Curnier, disireu.
de fonder une conf6rence ( Ntmes, lui avait demandd communication du premier rapportde celle de Paris. Voici ce qu'Ozanam
lui rpond : it Notre President, M. Bailly, a cherchI le rapport
dans ses papiers, et, il y a peu de temps, il m'a annonc6 l'inuti.
lite de ses recherches. Ainsi ce document est perdu. Ce n'est pas
un grand malheur pour nous : il v avait dans cette histoire
abregBe de notre oeuvre une pensde qui 6tait peut-6tre de l'or,ueil. Dieu qui veut que la main gauche ignore ce que la droite
a donn6, a permis que nous perdions un titre qui ne servait
qu'a nous donner un peu de vanit6 ridicule. La Charitd ne dolt
amnais regarder derriere elle, mais devant, parce que le nombre
loe ses hienfaits passes est toujours tres petit et que les misbres
prnsentes et futures qu'elle doit soulager sont infinies... Je ne
crois pas non plus que cette perte soit ficheuse pour vous... Il
est mieux que vous e~eviez votre oeuvre par vos propres forces...
Vous ne ferez pas comme nous, vous ferez mieux que nous. ,
Ozanam lui-mdme n'dtait pas trBs assurd de ce qui s'dtait
pass6. C'est ainsi qu'il a toujours cru que les dtudiants du premier soir etaient au nombre de huit et il a fallu que, bien des
anndes apres, Lallier, Lamache, Devaux et Le Taillandier unissent en commun leurs souvenirs pour que l'insaisissable huitieme, dont personne ne pouvait retrouver la trace, fut enfin glimind. C'est en 1880, en effet, que le Conseil gdndral de la Socite
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sacisa qu it tait ban de conserver l'histoire des premiers pas
de celle-ci, et demanda au quatre survivants de la fondation
d'en ridiyer un rdcit. Lallier tint la plume et les trois autret
collaborerent a la ridaction definitive. Fruit de cette collaboration, la brochure : Origines de la Soci6td de Saint-Vincent de
Paul, parut en 1882 et fut rdditde plusieurs fois.
Elle porte la marque de plus d'une incertitude. Ainsi, sur
son brouillon, Lallier avail placd la premiere rdunion , en
mai. un mercredi ,, tandis que les souvenirs confids par Le Taillandier a sa fille, disent le 3- mai, qui dtait tin vendredi. La brochure place en 1831 la participationdes confreres d la procession de Nanterre, alors que nous savons, par une lettre d'Ozanam
a so mere, du 19 juin 1833, que le petit groupe, comprenant
LaiWer. Lamache et de La Noue, etait & Nanterre pour la FeteDieu 1833, celdbr6e le 9 juin. Les recherches effectudes en 1913,
ant ,•iitnt du centenaire de la naissance d'Ozanam, permirent
de preciser le r6le de ce dernier, mais non de combler les lacunes
du recit.
Or, on vient de retrouver une piece importante dont I'autorit4 n'est pas discutable : le rapport meme dont Ozanam annonl'Assemblie gendait ii Curnier la perte en fevrier 1835. Lu
rale du 27 juin 1834, ce rapport a pour auteur Gustave de La
.oue, ami d'Ozanam. dont il reflbte les iddes. La Noue fut la pre.
miere recrue de la Conference de Charitd. II y fit prdsenti, a
la troisieme ou quatrieme seance, par Lallier qui dut vaincre,
arec iappui d'Ozanam, les rdpugnances des autres fondateurs. Ce
rapport, que Bailly ne retrouvait pas, a dft etre manie par plusieurs personnes qui ne se sont pas apereues de son importance.
On ntc sL-ml'i pas I'avoir jamais cherchd. Cependant, des travaux, executds, en 1947, dans les locaux du Conseil gdneral, et
plusieurs dsminagements interieurs avaient amene un certain
dPsordre dans nos archives. Un confrere paIisien, conservateur
aux Archices nationales, s'est employd, avec divouement et compitence, d retablir un certain classement. Dans une liasse melangee, it a trouvi ce petit cahier, 6gare depuis cent vingt ans. Il
I'a aussitdt signalh et nous a ainsi rendu notre plus ancien
rapport.
Ce rapport occupe dix-huit pages, dans le style un peu romantique qui ctait celui de La Noue. Ce qui est pour nous l'essentiel. c'est la date de la premiere rdunion. Sur ce point, a si
peu de distance des faits, une erreur est vraiment improbable.
Or, le Rapport est formel a deux reprises, it indique le mardi
23 arril 1833. Le mardi resta d'ailleurs assez longtemps le jour
habituel des reunions.
Celles-ci furent tenues, pendant les premiers mois, dauts la
maison oit est apposde la plaque que nous inaugurons aujourd'hui.
L'ancicn cadastre de Paris r6vele que cette maison portait alors
le numdro 18 dans la rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, et
quelle appartenait & M. Pdrisse, editeur religieux, qui dtait un
ami du bon Mentor Emmanuel Bailly. Ce dernier y avait installW les bureaux de la Tribune calholique, journal dont il etait
proprietaire c'est la qu'il donna ses conseils et qu'il prCsida
au.r premiers pas de la Conference de Charite.
C'est done la qu'il convenait de placer le memorandum qui,
disormais rappellera d tous thumble naissance parisiennc du
grand Mouvement de charitd qui, aujourd'hui, porte jusqu'auz
cxtremitds de la terre le bon renom de la France chr6tienne et
'ardent desir de soulager fraternellement la misere humaine.
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Cette premiere Conference de Charite du 23 a\ril 1833 fut
tout aussitot placec sous le patronage de saint Vincent de Paul.
Elle en prit le noin des le 4 fevrier 1834. II y avait trois ans
a peine, le dimanche 25 avril 1830, les reliques de ce Saint de
la Charit6 avaient 6tC solennellement transfieres de la Cathedrale Notre-Dame en la chapelle du 95 de la rue de Sevres.
A la suite,
Il'exemple de Vincent de Paul, dans l'atmosphere
voltairienne d'alors, cette Conference des jeunes etudiants xeut
etre une (euvre de fui chretienne, totale et enrichissante. Elle
est une rcponse i l'objection insidieuse et railleuse de sarcastiques adversaires : oil done est votre foi ? oui sont ces ceuvres
qui prouvent la vie de votre catholicisme que \ous vantez tant ?
Et. sous ce coup de fouet, ces ardents 6tudiants comprennent et
concluent humblemnent :t
Ne parlous pas tant de la charitY...
Faisons-lA !... , Et apres de vives discussions, on s'arrete a cette
pratique salutaire : La visite des pauvres d domicile... La btniidiction des pauvres est celle de Dieu...
Ainsi done pour rdaliser et vivre ce clinat de charite, queloue ix Ctudiants se trouvent assemblis sous la direction d'Emtitanuel Bailly, quarante ans, professeur de philosophie, lui aussi
ami des maiheureux et, par sa femme, en relations charitables
avec Sceur Rosalie, providence de la paroisse Saint-Medard.
Des ce 23 avril 1833, Freddric Ozanam. arrive de Lyon A
Paris en novembre 1831, se r6vele l'Ame de quelques amis ainsi
group6s et soutenus par les conseils de leur mentor. M. Bailly
president de la Soci6t6, 1836-1844). Avec Frederic Ozanam
0taient presents Francois Lallier, F6lix Clav6, Paul Lamache.
Jules Devaux. Auguste le Tallandier...
Sans s'en douter le moins du monde, cette reunion, impreaide d'humilite et de charitl, allait 6tre la premiIre de miilliers
de Confdrences de Saint-Vincent de Paul.
Elle 6voquait A deux cents ans de distance, la premiere et
modeste reunion de quelques bonnes filles de village, groupees
simplement chez Mile Le Gras, en son domicile de la rue de
Versailles (Coste, Saint-Vincent, Lettres I, p. 215), tout proche de
1'Iglise Saint-Nicolas du Chardonnet, le 29 novembre 1633.
Ces quelques filles, a ce peloton de neige ,,une douzaine de
21'nerosit6, et ce sont les debuts de la Compagnie des Soeurs de
Saint-Vincent de Paul ! II y a 1l Marie et Nicolle, Michelle et
Barbe, Jeanne et Marguerite, Jacqueline et Madeleine... quelques
autres, et une a bonne grosse fillee que Monsieur Vincent ne
designe pas autrement.
Le samedi 29 novembre 1633, c jour memorable pour la
Compagnie des Filles de la Charitd... celui de sa naissance i jour
enveloppd de mystere, car tout renseignement nous manque
sur ce qui s'y passa , (Coste : Le grand saint du grand sitcle,
t. I. pp. 265-269 ; 386-389).
4 aoat. - Ce matin se termine ceans la retraite pastorale
du diocese de Meaux. Soixante-deux pr6tres ont suivi les instructions de M. Bizart, qui, au cours de I'ann6e 1955-1956, assurait la r6collection mensuelle du doyenn6 de Meaux. En dehors
des retraitants isolds qui sont une ceuvre de toute <6poque, les
chambres de la maison regoivent notamment, durant ces vacances d'avril, deux groupes des Pr4tres seculiers du Coeur de Jesus, qui rassemblent ici quelque cinquante-cinq pretres, appartenant A vingt-sept dioceses. Le silence total, la priere, la mdditation scellent cette union et ce zBle des cceurs.
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12 ao6i. - 11 y a quatre mois A Chiacaris'6teignait le doyen
des rissionnaires de la province de Turin. Sur ce confrrere,
M. Guido Cocchi (dans les Annali della Missione. 1956, pp. 231233) vient d'apporter un reconnaissant temoignage sur ce misdes bonnes traditions vincentiennes. De ces lisionnaire animi
gnes confraternelles, voici la traduction frangaise, de-ci de-ia
completde par quelques details ou precisions.
Le PIre Lazzaro Ramella (12 fevrier 1870-12 avril 1956).
En 1890, j'ai connu d Turin, le cher Pere Ramella, quand it 0tait
encore itudiant en thdologie. De lui, jai appris non seulement
la faCon de servir la messe basse, nais encore les edrdmonies
de la messe chantie. En ces temps lointains, je commencais,
conmme enfant de chwur, d frdquenter cette ancienne 9glise de la
Visitation, decenue celle de la Maison Centrale de la province de
Turin. Clergeon, sous la direction aimable et severe du Frre
Nicolas Dagnino, Idgendaire sacristain,j'eus l'honneur de serrir,
le 21 mai 1894 la premiere grand'messe que cdldbra notre cher
'ere Lazzaro Ramella.
Dans cette frdquentation de la chapelle de la Mission, dans
lc commerce des pretres et des itudiants de cette Jpoque, je
sentis alors irresistible le ddsir de devenir, moi aussi, missionnaire. Mais it fallut surmonter un notable obstacle. Mon papa
regrettd ne voyait pas ce projet d'un bon eil. Je recourus alors
au. bons offices du Pire Ramella, qui apres quelques conversations, reussit a m'obtenir l'assentiment paternel. Et dans ce souyeux aurdole d'une
mes
r
venir, ledit Pere Ramella se trouva
reconnaissante confiance.
II etait originaired'une petite bouryade de quelque quatrevingts habitants, d'oiu taient venus a la Mission deux autres
fr'rcs, Gaspard et Francois Ramella : autre famille de ce hameau, hien que portant le meme nont. Gaspard Ramella, par ses
talents et ses certus, honora, soixante-dix-neuf ans durant, notre chere province de Turin. II en fut le visiteur de 1892 a 1899,
et peu apres dirigea les maisons de Cannetto sull' Oglio, puis
le College Brignole Sale 4 Gdnes. (Sur ce ddfunt, du 27 mars
1938, voir dans Annalli della Missione, 1939, pp. 24-28, une notice
biographique par Guido Cocchi.)
Borgoratto (Imperia), diocese d'Albenga, lieu de naissance
des Ramella, est dtabli aux pieds d'un sanctuaire de la Vierge.
sous le col de Lucinasco. De 14 sont sortis neuf pretres, dont
cinq enfants de saint Vincent. Lazare, ne le 12 fevrier 1870. fut
admis dans la Congregationde la Mission d Chieri, le 17 octobre
1886, et fut ordonne prdtre d Turin, par Mgr Riccardi, le 20
mai 1894 (1).
Intelligent, studieux et doud d'une excellente mdmoire qu'il
garda jusqu'au bout de sa suprdme maladie, Lazzaro fum destine
aux missions. II s'y ddpensa durant les deux tiers de sa vie. Excellent causeur, de caractere enjoud, d'une solide instruction, il
obtint et garda la sympathie des auditoires et milieux populaires. Avec profit et succs, il se depensa au ministere de lI
parole, au cours de missions, cardmes, mois de Marie, neuvaines, exercices spirituels, donnes soit au peuple, aux Communaut',s
ou meme au clergd. II s'adonna en outre au labeur de l'enseigne:1) A cette date, i! avait perdu son jeune frbre Lazare-Marie qui,
n1 le 28 juin 18'i, btait d6cbd6 au sfminaire interne de Chieri, le
2" ocelobre 1893. Il y a profit a relire le florilPge de ses exemples
edifiants insir6 au tome 60 (1895) des Annales francaises, pp. 517-525.
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ment et de la direction. Genes, Sarzane, Finalmarina,Cannetosull' Oglio, et les dioceses limitrophes de Mantoue ct de Crdmone, Savone specialement furent les thtitres principaux de son
tpostolat. Partout recherch, dcoutd, avec enthousiasme et profit. II sejourna de nombreuses annees a Savone qu'il reussit d
sauver de la fermeture alors inevitable, et oi il dirigea I'Association des Enfants de Marie (Sistina) et celle des meres chrdtiennes ; ii enseigna la thdologie au sdminaire diocdsain.
II deploya son infatigable zele de-ci de-ld dans les dioceses
d'Albenga, Vintimille et Mondovi. Comme tout missionnaire checronn6, ii pouvait aligner d'innombrables dpisodes et incidents
.'urcenus dans ses predications. Ainsi, pour son duvchd, Mgr Bonomelli s'dtait rdserve personnellement a lui-mime la permission
d'accepter ou faire venir des pridicateurs dtrangers au diocese.
11 avait fait une exception pour le PBre Ramella, agrdd d'avance
pour tout le diocese - et qui jouissait de l'estime et de I'amitid
de Monseigneur.
La Sardaigne jouit egalement de son inoubliable apostolat :
itfut meme quelques annees superieur de Cagliari. Les colonies
d'Italiens d Paris et & Londres profiterent aussi de sa prddication, a I'occasion de Paques.
A Canneto sull'Oglio, oit ii demeura plusieurs annees, il prodigua son devouement, dont les fruits demeurent ; ii y suscita
m;me quelques vocations pour la petite Compagnic.
Chiavari fut l'ultime dtape de cet intrepide apostolat. 11 y
dlemeura nombre d'annies et y fut meme superieur, de 1940 d
1947. 11 s'dtait attachde Iestime et la bienveillance de nombre
de pretres et des fiddles qui, des environs aussi, accouraient a
lui pour confessions et conseils. Chaque semaine, en moyenne,
ii recevait d confesse une soixantaine de pretres.
Jovial, serviable, spirituel, il rdcoltait tout aussitdt la sympiathie de ceux qui I'approchaient. II r6ussit d ramener d Dieu
nombre d'dmes fourvoydes. Plusieurs, malgre l'eloignement et les
distances, ont tenu i l'appeler et I l'avoir autour de leur chevet
de mourant, et lui doivent le salut de leur time. Ami de l'6tude
0t fervent dans la lecture des bons livres, ii dcrivait toutes ses
pirdications et instructions : dans ses moments libres, il les reli.ait, les modernisait, les retouchait suivant les besoins du temps.
Suivant cet excellent principe, aux jeunes missionnaires, il conseillait d'agir de la sorte.
M. Lazare Ramella reste de plus le temoin fidele des antiques et pieuses traditions de notre chere province lombarde...
11 en a ecrit et laiss6 l'histoire, la chronique : elle forme tout un
rolume. Ces pages commencent d son entree dans la Compagnie,
',n 1886, jusqu'd ses derniers jours, en 1956. On y trouve les episodes les plus saillants et edifiants des n6tres, vdndrables supdrieurs et simples confreres. Toutes ces pages, spdcialement parmi
la jeunesse, enseignent l'amour de nos travaux, la regularitd, la
'rertu. Dans ce sens, il convient d'dvoquer ici la confdrence qu'il
donna aux clercs de la Maison Saint-Vincent, de Turin, lors des
f'les du troisiBme centenaire de la Maison. Durant plus d'une
heure, il tint son auditoire suspendu d ses levres et l'enthousiasma vivement dans son estime pour la petite Compagnie.
II resta bon missionnaire, fervent dans la regularitd. Dechargy de la superioritd, it revint dans le rang, humblcment et
joyeusement soumis en tout aux ordres des supdrieurs successifs, demeurant fort exact a nos diverses coutumes et pratiques.
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Atteint par la maladie, qui le genait dans ses allnes et venues. it pissait de Iongues heures d l'~glise et A son confessionnal. getmissant par devers lui de ne pouvoir s'adonner a la predication.
Le 21 mai 1954, le Pere Lazare amnella c~l&bra sa soiwantaine de sacerdoce. Sombre de pretres de Chiavari, Savone, La
Spezzia, Albenga, Canneto sull' Oglio etaient presents d la messe
du jubilaire. Mgr de Chiavari y assistait pontificalement, et lne
foule de Sweurs et de fideles, emplissait notre gglise de Chiacari,
tdmoignant ainsi de leur estime et affection. De Paris, le Tr's
Honord Pere Slattery coulut bien envoyer le soussiyne Pere
Cocchi) pour le representer et donner le discours jubilaire, au
cours de cette messe de notre doyen.
Deux ans apres, it ressentit une nette aggravationde sante, a
'occasion de sa charitable visite au cure de Rovereto, gravement imalade et qui voulait le voir. En revenant, pour ne pas
attendre le courrier et arriver asse: t6t d Chiavari, le Pere Ramella, malgre ses quatre-vingt-six ans, fit a pied une marche
de plus de deux heures et demie. La maladie dura huit jours ;
d trois reprises, il requt la visite de Mgr de Chiavari.
It s'dteignit le 12 avril 1956, dans la paix du Seigneur, muni
des derniers sacrements, charitablement assiste 'par son superaeur et les confreres qu'aidaient les Saurs Nazareennes, inlassablement volontaires pour l'assister et le veiller durant la nuit.
Meme dans la mort, le Pere Ramella manifesta son amour de la
Communautd, car it eut soin de laisser en ordre toutes ses petite.s
affaires.
II acait consiyni par ecrit ses ultimes intentions et pour le
visiteur de la Province, it disposa de sa notable fortune personnelle. A ses plus proches parents, it ldgua un bien modeste souvenir.
A ses fundrailles, vinrent en nombre, fiddles, pretres et
Steurs ; beaucoup pleuraient. Mgr l'Vevque de Chiavari donna
l'absoute, apres la messe solennelle oft M. le Visiteur officia et
peu apres accompagna au cimetiere la depouille de notre cher
df unt.
Veuille la bonte divine accorder d la Compagnie de semblables ouvriers, qui inlassablement sachent edifier le prochain et
laisser apres eux une telle venration et un pieux souvenir.
25 ao2t. - A la satisfaction ge6nrale, dans les amples 'olonnes du Journal officiel de ce jour, les yeux et les esprits
avertis decouvrent, parmi les promotions dans I'Ordre national
de la Legion d'honneur. celle de M. Castel Eugene, Lazariste, ancien missionnaire de Chine, a Pekin.
Le 3 aott, M. Christian Pineau, ministre des Affaires etralgeres, par son service du Protocole, annongait cette heureuse
nouvelle :
< Mon Reverend Pere, ii m'est tres agreable de vous faire
savoir que M. le President de la Republique, voulant vous donner un t6moignage particulier de sa haute estime vient, sur ma
proposition, de vous conf rer la croix de chevalier de 1'Ordre
national de la Legion d'honneur. Je me felicite d'aroir Eti d
mrnce de faire valoir les titres que vous vous etes acquis d cette
distinction.
Agreez, man Rdevrend Pere, les assurances de ma consideration la plus distingque.
Ch. PINsAU.
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Apres l'insertion au Journal officiel du 25 aoit, M. Castel
remlercia. A ce tminoignage de gratitude adress, au g4•eral
Catroux, le grand chancelier de la Legion d'honneur. fort sensible aux sentiments exprimes, repondait le 8 septembre
(n° 2381/CB) et concluait ainsi sa lettre :
c Cette distinction n'a fait que sanctionner une admirable
earriere accomplie sous le signe de la foi et du patriotisme. Et
si, romme vous savez bien le dire modestement, elle honore votre
Ordre en meme temps que votre personne, ce n'est que justice.
Je connais bien, pour les avoir vus a I'wurre dans Ic MSoyen
et I'Extreme-Orient, les Lazaristes et les Filles de la Charitg, et
je professe d leur dqard estime et respect. Aussi, est-ce avec joie
que j'ai apposd ma signature sur le dcret qui confdrait d l'un
des plus dignes d'entre eux, la croix de la Legion d'honneur.
Veuillez agrder, mon Rdverend Pire, I'exprcssion de mon
respect.
CATROUX.

AprBs cet dchange suggestif de messages, M. le Mddecin g(inýral F. Blanc, professeur agrig hi la FacultP de Mddecine de
Marseille, qui exerqa jadls A Pakin, a etd mandate par le Grand
Cr.ancelier pour 6pingler officiellement la croix de la Ldgion
d'honneur (av:c etoile d'argent). Lc lieu et le temps sont encore
i fixer. mais d'ores et d6djiles confreres amis s'y unissent par
leurs felicitations et congratulations cordiales.
27 aoit. - A Bogota, M..Trujillo oDtient saiisfUicti,
: s,-r
sa demande, il est decharg6 de l'office de visiteur de Colombie,
qu'il remplit depuis le 29 novembre 1938. Le Tres Honore Pere
nomme pour lui succeder M. Antonio-Jos6 Reyes, qui revoit ainsi
un bel hdritage A faire fructifier dans le sens vincentien. Pour
porter a sa croix , il aura I'aide du Seigneur de Montserrat,
v6n6r6 aux portes de Bogota. II y a trois mois, le 28 mai 1956,
un bref apostolique a 6riga en basilique mineure cette antique
6glise. Sur la cime de Montserrat, qui domine la capitale de
la Colombie, des missionnaires espagnols transporterent au
xv'r sikcle, un tableau v6nerable reprdsentant Notre-Seigneur
tomb6 sous le poids de la Croix : image que l'on connait sous
le nom de Seigneur de Montserrat. La modeste chapelle de I'origine, devint plus tard une grande et belle eglise. Le maitre-autel
est surtout rehausse par de riches et artistiques bas-reliefs en
marbre. Vers ce sanctuaire, de nombreux fideles accourent de
Bogota et autres lieux. Le 12 mai 1955 l'eglise rerut la cons&cration liturgique. En m6moire de cette noble cerimonie, et en
souvenir du troisieme centenaire de I'apport de 'Image sainte,
Son Eminence le Cardinal Luque, archev\que de Bogota, au nomn
de 1'Eglise entibre de Colombie, a demand6 et obtenu que le
sanctuaire regoive les privileges de basilique mineure. Ainsi la
devotion, dminemment chr6tienne, A ia Passion de Notre-Seigneur
trouve & Bogota, un centre de plus pour le plus grand bien des
Ames chretiennes.
28 aout. - De passage hier A la Maison-Mere, Mgr Thdas,
6veque de Lourdes, a assistd ce matin aux obseques du cardinal
Bernard Griffin. archeveque de Westminster. Rentrd de Londres
par avion, dans I'apres-midi; Mgr Thdas. avant de prendre le
train de nuit pour les Pyr6nees, nous fournit quelques brefs
apergus de la ceremonie londonienne de ce matin : les catholi-
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ques anglais ont temoign6 4 leur pasteur la gratitude et le respect pour son inlassable devouement, spdcialement sur la question de 1'enseignement. A propos de I'ecole normale de Twickenham, les Annales (t. 114-115, pp. 330-332), ont eu l'occasion de
signaler la pensee et la doctrine de la hierarchie anglaise. Partout, sur tous les secteurs lkeaux, I'Eglise travaille et se depense.
1" septembre. - Prevue et discretement pr6par6e, la cinquantaine de vocation de M. Dulau s'ouvre ceans la veille au
soir, par un mot souriant des Ephemdrides lus a la fin du repas.
Quittant pour un instant le secteur paisible et instructif des
souvenirs du passd, le chroniqueur nous met confraternellenient
devant les yeux et le oemur cette cinquantaine dejA entrevue :
, En 1906, d Dax, M. Delanghe dtant Supdrieur, M. Julien
Dardans, directeur du Siminaire interne, un ancien 6geve du
Berceau, jeune homme de dix-sept ans, est requ dans la petite
Compagnie. Du lot des seminaristes qui naquirent cette annee-ld
a la vie vincentienne, it est le plus illustre, puisque, apres avoir
pendant des ans prodigtu un enseignement scrtpturaire, solide
comme la pierre, M. Pierre Dulau, depuis 1948, avec une souriante facilitg, se divoue comme secrdtaire gendral de la Conyrigation. ,
Au matin du 1" septembre, dans un cadre intime, & l'autel
de la chapelle de la Passion, M. Dulau c6lebre sa messe juhilaire d'action de grAces. Une bonne quinzaine de Sours (des cornettes et d'autres) est rassemblie devant le Christ gisant. Le
rouge vif d'une splendide chasuble traduit A sa facon la vive
gratitude qui monte vers le Seigneur, pour tant de bienfaits
revus.
Aprbs la messe, usant avec dmotion de la faveur obtenue, Ie
jubilaire donne A 1'assembl6e une benediction apostolique.
Dans la journee. \ceux et congratulations affluent et marquent le couronnement de ces cinquante premieres annies de vie
Sincentienne : simple dtape qui s'ouvre sur un avenir de d6voueiiit
el de souriant labeur...
2 septembre. - A Games, dans la valle de Chevreuse, I'ancienne propritde personnelle de Seur Senkchal, dUc6dde supdrieure de la Maison Saint-Gervais, b Paris, a 6td attribuee depuis au service de l'dcole de Soeur Rosalie, paroisse de Saintledard.
La, decederent deux Pr6tres de la Mission, Francois Lordon,
le 26 novembre 1950 (Cf. Annales, t. 116, pp. 31-32) et le 22 aolt
1953, Joseph Molinari (Cf. Annales, t. 118, pp. 274-278).
Dans ce cadre tranquille et relativement retir6, les portes
de la maison d6bouchent dans les bois de Gernay. Le local am'nag6 : Notre-Dame des Roses, est vaste et agrdable.
C'est un sdjour adapt6 A la seconde session d'4tudes et information pour les Sceurs de classe. Elle vient de s'ouvrir aujourd'hui, pour cinquante Filles de la Charit6, convoqu6es eis ccourues des divers points de France et meme d'Alg6rie. Sur ces trois
semaines de prdparation au ddvouement de l'enseignement, voici,
par une sessioniste, quelques notes suggestives sur une activit6
de la Centrale des (Euvres des Filles de la Charit6 de SaintVinrent de Paul :
(< Elle aura un grand soiri de bien
i apprendre elle-mem eer.qu'eUe doit
a enseigner aux autres, particuliere-
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a ment ce qui regarde les matieres de

la foi et des meurs. »
(Saintes RBgles.)
Au soir du dimanche 2 septembre, la petite bourgade de
Garmes, nichh e & l'orde des bois de Cernay, connait une animation
insolite. Des 16 heures, a Notre-Daine-des-Roses, pied-a-terre
de la maison des Sweurs de Saint-Medard (Paris),parait un 6norme
car d'oii s'6chappe une envolFe de cornettes ; cinquante Filles
de la Charite, toutes enseiynantes qui viennent renouveler leurs
methodes et s'initier aux problemes actuels sous le regard biencrillant de saint Vincent. Certes Notre Bienhcureux POre doit
surire de ld-haut d cette initiative nouvelle de ma Swur Guillemin : reunir chaque annde sous forme de session intensive
et par catdgories professionnelles le plus grand nombre possible
de Swurs. Des 17 heures, le travail commence ; Notre Trbs
Bonord Pbre ouvre la session. II nous dit sa joie de nous voir
rlunies Id pour le plus grand bien de nos enfants. M. Houfflain prdsente ensuite le programme ; puis nous nous inclinons
sous la bdnddiction de Notre Tr&s Honord Pere. Ainsi encoura,Is.s, nous nous sentons fortes pour affronter les journmes de
irarail qui vont suivre. Ma Seur Guillemin aussitdt nous met
dans l'ambiance, elle crde l'atmosphere convenable : nous ne
swummes pas ici seulement pour nous cultiver, pour apprendre
dacantage, mais surtout pour ameliorer a la fois notre vie d'institutrice et de Filles de la Charitd. C'est en qualitd de Filles de
ic Charitd que nous enseignons, c'est aussi en cette qualitd qu'il
faut nous instruire et meubler notre esprit. Toutes les idees
nou celles apporties par la session doicent s'harmoniser en nous
avec l'esprit de saint Vincent, et cela sera d'autant plus facile
que la plus grande partie des conferences nous sera donnee anr
les fils de saint Vincent.
M. Lloret ouvre le feu le lundi 3 & 9 heures. Est-ce possible ?
Avec lui la philosophie cette grande dame de haut lignage,
s'appricoise et consent d se mettre d notre portde. Elie nous
parait presque familiere. La nettete des expos6s ; I'aisance de
la diction et mdme le geste de la main nous tiennent sous le
charme. Tout le mdcanisme de l'habitude est patiemment ddmont'. II faut savoir en dducation utiliser ce levier puissant de
la rolontC. L'habitudc cst gendralement crdatrice d'un besoin et
lquelle rdussite pour un dducateur quand il a pu crier en ses
disciples un besoin qui eleve. Mais attention de ne pas confondre
routine et habitude : si I'une est principe d'energie et de nouteautd, l'autre t cette vieille au pas monotone ,, est simplermni
facteur d'identitd et de rJpdtition et endort prOyressivement la
libertd. Un autre ressort psychologique important en -ducation,
c'est la mdmoire. On a certes beaucoup mddit d'elle, I'opposant
souvent d tort a l'intelligence. Mais que deviendrait notre vie
sans la mtmoire ? Si chaque matin nous devions reddcouvrir le
monde qui nous entoure, tout progras humain serait impossible
ct l'intelligence elle-meme ne serait plus qu'un moulin tournant d
ride. II importe done de garder a la memoire sa vraie place, mais
i! faut aussi l'utiliser judicieusement sinon en prdsentant seulement d l'enfant des notions qui l'interessent du moins en assor;ant toujours memoire et intelligence. La psychanalyse retient
aussi notre attention. Nous ne pouvons pas ignorer la thdorie si
prisee actuellement de Freud ; et la connaissance de I'inconscient
et de son mdcanisme nous delairera peut-6tre sur le comporte-
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ment de certaines dleves mais surtout nous yarderons une extrdime
prudence cis-d-vis des doctrines et mIthodes psychanalytiques.
En effet inalgyr ses pretentions la psychanalyse n atteint pas les
vdritables profondeurs de I'hommc. Tout l'homine ne se construit
pas d partir de l'amour sexuel commie le suppose Freud. Le
vdritable amour n'est pas d'origine charnelle mais spirituelle et
pour le chrdtien ii y a encore un amour supdrieur venu d'enhau, l'aimour de charite participation4 la vie divine. (<La veritable profondeur de l'homme, c'est la ygrice ) Mais cela Freud
ne peut pus le sacoir puisqu'il ignore l'existence de 'esprit ct a
plus forte raison celle de Dieu. Enfin une derniere conference
du Pere Lloret, non pre'ue au programmne mais reclamte par
les sessionnistes, nous dclaire sur le probleme du marxisme. Cette
philosophic dont notre monde moderne est impregnd, construite
uniquement sur la matiere, conduit a faction, A faction pure et
nie toute valeur de contemplation. Cela doit nous faire rdflechir.
N'avons-nous pas trop soucent tendance d rechercher l'activitd,
I'efficacite exterieure aux dipens de notre vie de recueillenint
et de contemplation. A I'issue de cette belle conference str le
mar.risme. je pense a saint Vincent dont Iactivitd prodigieusement ficonde a dtd le reflet d'une intense vie d'union a Dieu. La
vie de notre Bienhcureux P-re, c'est la negation nmdm(ndu
marxisme, et la meilleure maniere de nous opposer au ddferleiment des iddes communistes dans notre monde moderice cest
sans doute d'imiter son amour de la priere et du recueillement.
Mais en face de la ddehristianisation actuelle nous avons
besoin de rdponses claires et precises t fournir aux objections
parfois specieuses des athdes. Et c'est pourquoi M. Poyer vient
nous parler des diverses religions, de leur vuleur respectice et
de l'athdisme contemporain. L'orateur expose simplement, fanilibreimnt des doctrines et des sujets qui, pour la plupart d'entre
nous. sont nouveaux. L'auditoire est accrochi et suit sans peine.
Soucent la confdrence terminge, telle ou telle Saur demande une
explication compldmentaire ou un livre ddtaillant le sujet, l<
Dieu
est mort , dcrivait Nietzche. II se trompait comme le prouve le
mal q'te se donnent encore certains de nos contemporains pour
le tuer. Non seulement Dieu n'est pas mort, mais II rdpond d un
besoin essentiel de i'homme. Nos modernes ath6es eux-mdmes
possedent le sens religieux. Chez certains d'entre eux ce sens
religieux s'exprime par une inquidtude, une anyoisse qui percent
dans leurs crits et leurs discours ; chez d'autres ii se trafduit
par la superstition ou la religion du parti. Ce sens religieux
universel s'exprime aussi dans la multiplicitd des religions et
des croyances. Mais parmi toutes ces religions difflrentes, vi
nombreuses de nos jours, une seule est la bonne. Dieu est Veritg
et la V\ritd Eternelle ne peut accepter que I'homme l'honore de
faeons contradietoires. Dieu est Saintete et ne pent approurer
certaines pratiques rituelles grossibres et indignes de I'homme.
Dieu est Amour et ne peut demander a l'homme que 'amour
libre et conscient et non I'eselavage. Dieu est le Dieu de Paix
et t1ne saurait se faire le complice de nos divisions en toldrant
que hlaque nation possede sa religion. L'Eglise vdritable a I'imarg
de Dieu doit etre Une, Sainte et Universelle. Seule 'Eglise
catholique poss&de ces qualites. Seule est bonne la religion
catholique.
Mais helas ! meme parmi ceux qui se disent catholiques,
combien ont perdu le vdritable contact avec Dieu. Et cela parce
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qu'ils se sont fabriqud un Dieu A leur mesure au lieu d'adorer
et d'aider le Dieu eternel, Ie Dieu transcendant, le Dieu vivant
de la Bible. Aussi, faut-il donner a nos enfants le vrai sens de
Diti. Ce rrai sens de Dieu, .1. Vansteenkiste va nous aider a le
trourer dans les pages brulantes de la Bible. Comment caracteriser les cours de M. Vausteenkiste ? Ce ne sont pas des cours.
C'est plut6t, sous sa direction, an saut prodigieux dans le passe,
une rdritable resurrection des temps bibliques. Quand M. Vansteenkisle s'ecrie acee le psalmiste : Koum, Koum, I6ve-loi, Ibvetoi, les vitres de la maison tremblent, les mouches r6veilldes en
sursault tressaillent, I'auditoire soudain pendtre d'une terreur
sacree a presque envie de se voiler la face et de se dechausser
coiine Moise decant le buisson ardent. L'an dernier, M. Vansteenkiste nous a communique son amour ardent pour Jeremie ; cette
annae ii nous fait comprendre et goater l'austere et grandiose
potsie des Psaumes. Surtout ii nous apprend a utiliser les psaumres dans iolre priere personnelle, a les prier comme Jesus et
Marie les ant priEs. Sans doute les Psaumes out dtd composes il
y a fort longtemps par des gens qui ne connaissent pas encore
les caleurs chrdtiennes, particulierement notre pardon. Parfois
nous y trouvons des cris de rengeance, qui heurtent nos oreilles
chretiennes et cependant quel amour, quelle confiance eperdue en
Dieu se deyagent de certains appels angoisses du psalmiste :
, Seiyneur, mon Dieu. je crie Ie jour. je gminis la nuit vers toi n,
.Saure-moi, 6 Dieu car les eaux me sont entrees jusqu't l'drme ,,,
mon
i
Ame a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face d
face ? , Pour faire n6tres ces prieres magnifiques et leur donner
une rdsonance chretienne, il suffit d'une ligere transposition.
Ou bien nous nous adresserons au Christ-Jesus au lieu de nous
adresser t Yahweh on bien encore nous mettrons le Christ-Jesus
ei la place de l'ateur sacrd comme lui-mdme l'a fait sur la
Croi. dans son cri d'angoisse : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonnd ,. Les Psaumes deviennent alors les plus
authentiques, les plus merveilleuses des pridres chrdtiennes. En
les recitant nous rejoignons l'dme mdme des pauvres de Yahweh,
de ces myst6rieux et lointains anawim qui, dans la detresse et
Iangoisse, ont longuement prepare I'dme juive d rececoir le
message de Jesus. Surtout nous retrouvons les sentiments dprou0is par Jesus et Marie ris-a-vis du Pere. La meditation assidue
des psaumes nous donne le vrai sens de Dieu.
Nos contempnlin. n'ont pas seulement perdu le sens de
Dicu, ils ont aussi completement oublid le sens de l'Eglise.
L'Eylise, notre Mere est attaqude violemment par les philosophes
modernes qui nient sa rdalitd. Aussi M. Duvaltier va-t-il nous
donner une doctrine solide sur le mystere de I'Eglise. Si les
cours de M. Vansteenkiste nous out fait dprouver les sentiments
tumultueuz de l'dme biblique, ceux de M. Duvaltier 6levent notre
intelligence jusqu'aux sommets de la theoloiyie. C'est precis,
ordonni, substantiel. Les paragraphes et les idWes s'enchainent
acc une rigueur mathdmatique et en mdme temps, quelle profwideur ! Nous n'avons pas une idee juste et complete de l'Eglise
quand nous la considerons seulement comme une socidte hitrarchique. dcstinde l conscrver la doctrine du Christ et a distribuer
,-,s sacrements. L'Eglise est une rdalitd beaucoup plus profonde
-t plus intlrieure. Elle est le Christ total. le Christ mystique en
mnarche vers sa plenitude qui se rdalisera vers la fin des temps.
Sans doute 'Eglise visible nous apparait parfois avec des la-
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cunes, des faiblesses, des impuissances. Mais cela ne doit pas
dbranler notre foi : le Christ historique par son Incaramtion e
assumr toutes les faiblesses de l'homme, hormis le pichi. De
mume, le Christ mystique qu'est I'Eylise manifeste toutes let
faiblesses consdquentes d la condition humaine. II n'empiche
que l'Eglise est sainte en son essence et source de saintet6. La
saintetl des membres enrichit le Corps mystique tout entier.
Aussi decons-nous avoir la hantise de notre sanctification.
4 L'unique tristesse, c'est de n'dtre pas des saints , (Lion Bloy).
La saintetd est le but, la raison d'dtre de netre existence, maui
elle est difficile & cause de notre condition de plcheurs. Aussi
nous faut-il un ideal, un modale d imiter d la fois tres proche
de nous et tres pris de Dieu. Ce modele, M. Henrion, nous le
presente en la personne de la Vierge Marie. Toutes les Filles de
la CharitJ connaissent I'amour ardent de M. Heniun pour la
Sainte Vierge d qui ii a consacr6 toute sa vie. Aussi, sommesnous heureuses de le voir chargd des causeries sur l'lmmacule.
En quelques confdrences enflammdes il nous fait ddcouvrir Marie
d travers l'Ecriture.La Vierge est beaucoup plus prdsente qu'on
ne le croit gdndralement dans les textes de V'Ancien et du
Nouveau Testament. Mais cette prdsence reste effacee et discrete.
La Vierge est la seulement pour nous conduire d Jdsus.
Cette belle doctrine mariale, le cher Frere Ricardien la
developpe avec amour devant les admirables porches et rerrieres
de la cathddrale de Chartres. Le Frere Ricardien est un homme
extraordinat-c qu'on nc pcut oublier lorsqu'on l'a une fois rencontrd. Debordant de vie et d'entrain, ii expose avec un egal
me et une haute compdtence un probleme de geom&enthousion
trie et une tranche de I'histoire de France, la formation geologique d'une region et les techniques de l'art gothique ou roman.
Mais ii excelle surtout d faire vibrer ses auditeurs aux beautds
de Chartres. Avec lui, les personnages hidratiques des portails,
les prophetes et les saints des vitraux s'animent et vivent. Ils
apprennent au visiteur extasid I'admirable continuitd du plan
divin ; l'Eglise plonge ses racines dans l'Ancien Testament et
avec tous ses enfants petits et grands, riches et pauvres, intellectuels et artisans elle est en marche vers la Parousie, rers sa
Pldnitude Eternelle rialisde dans le Christ.
D'autres Freres des Ecoles Chretiennes apportent aux sessionnistes leur devouement et leur competence. Le cher Frere
Honor6 expose avec conviction les devoirs des dducateurs chrdtiens vis-a-vis de l'Action Catholique et laisse a son auditoire
un regret : celui de ne pas l'avoir entendu plus longtemps. Le
cher Frere Louis ddveloppe ce que doit etre a l'dcole l'enseignement du catdchisme : 1d, ii faut que le maitre abandonne ses
habitudes de professeur et presente a ses enfants non l'exposition
d'une doctrine mais un tdmoignage, une vie. Ainsi avec lui, ses
eleves pinhtreront au cawur du mystere chrdtien.
Le cher Frere Cassien dont la forte personnalit4 subjugue
l'auditoire explique les mdthodes & employer pour la formation
litt6rairedes Bleves du Cours Compldmentaire. Ce qu'il faut pour
rdussir en cette discipline si importante, c'est que le professeur
domine sa matiere et possdde lui-mdme une vaste culture littdraire continuellement renouvelde. Mais cela suppose des heures
et des heures de travail solitaire et de prdparation.Oil les trouverons-nous Seigneur ?
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Le cher Frdre Anicet devait nous initier au mystere des
chiffres et des fractions. Helas ! un malheur lui est survenu
pendant les vacances. II a &t6 nommd Visiteur Provincial. Aussi
se fait-il remplacer par deux confreres qui avec clarte nous font
part de leurs propres ddcouvertes dans l'enseignement du calcul.
Enfin trois confirenciers laiques ont td6 mobilisds pour
compl6ter l'enseignement ddjd si riche donn6 d la session.
Mile Hubert-Delisle, avec une simplicitd charmante, fait connattre aux sessionnistes les richesses et les miseres de la litterature
contemporaine. M. Signoret, ancien inspecteur de V'Enseigneument
laique, rdussit d rendre aimable et inturessante la I6yislation
scolaire. Enfin apres la projection du film AAvant le d6luge ,,
M. d'Andrd conduit la discussion sur les conclusions morales et
pedagogiques que I'on peut en tirer.
Est-ce fini ? Eh bien non ! II manquerait quelque chose ai
la session si I'on n'y trouvait l'atmosphere et les enseignements
de la Maison-M&re. C'est pourquoi des 'aube du samedi 15 septenmbre, un autocar emmine les sessionnistes an 140, rue du
Bac. Apres une Messe recueillie au cours de laquelle chacune
offre au Seigneur les jours de travail dcoulds et demande qu'ils
nos retrouvons toutes d l'Ouvroir Saintnous
soient profitables,os
Joseph pour le mot tant desir6 de ma Scur Directrice. En effet,
ma Sceur Directrice, bien que tres prise par la retraite qui se
d6roule en ce moment a la Maison-Mere, a acccpti de nous dire
a un petit mot ,. Toutes, nous esperons que le petit mot se
prolongera et ddjd nous sortons carnets et crayons pour prendre
des notes. Hdlas ! ma Scur Directrice nous fait tout rentrer sous
prltexte qu'elle ne va pas nous faire a une conference ,. Quel
dommage ! Notre m6moire sera-t-elle assez fidale pour retenir
ces avis si profonds : mettre en valeur les richesses reques A
la session mais surtout les int6grer dans une authentique vie
de Fille de la Charitd. Soigner particulierement dans nos classes
I'enseignement de la crdance et ne pas nous d6courager si nos
efforts sont apparemment infructueux. Vivre dans nos maisons
notre bel ideal de Charite en ne faisant qu'un cwur et qu'une
mne avec nos compagnes chargdes du service des pauvres.
Ce rapport sur la session de Games serait absolument incomplet si I'on n'dvoquait la magnifique retraite qui l'a suivie.
He quoi, dira-t-on, une retraite c'est chose courante dans la vie
d'une Fille de la Charit6. Pourquoi fatiguer les lecteurs des
Annales par des veritds que tout le monde connait. C'est que la
retraite de Games ne fut pas comme les autres. Le predicateur,
M. Leconte, nous a ddcouvert les richesses infinies de notre
filiation divine, celles non moins grandes de notre consdcration
religieuse avec une telle profondeur, une telle flamme, une
telle chaleur humaine que cette retraite fut vraiment au sens
exact du mot une u rencontre , avec le Seigneur. Au moment
d'en parler le mot des disciples d'Emmaiis vient A l'esprit :
, Notre cceur n'6tait-il pas brilant tandis qu'il nous parlait ? ,
Sans la retraite peut-dtre la session aurait-elle presentd un certain danger : celui d'accorder une valeur trop exclusive aux
techniques et aux connaissances intellectuelles ou encore celui
de se d6courager devant l'ampleur de la tdche qui est offerte.
En 6coutant M. Leconte on comprend que seuls la contemplation
et l'amour de Jesus conferent a la vie de Filles de la Charite sa
veritable valeur et d son action apostolique f6condit6 et rayonnement. Jdsus, comme nous le connaissons mal, comme II est
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trop suuvLent pour nous un personnage lointain et froid qui now
laisse plus ou moins indifferentes. Et cependant sa prdsence et
sown amour nous enceloppent continuellement. a II est le Redvlateur du Pere, le Sauveur, la Vigne dont nous sommes les
Branches, 'Epoux auquel nous unissent des liens tris tendres,
I'ldWal auquel nous devons aspirer, 11 est la Lumiere qui luit
dans nos tenibres. II apporte . notre volontd impatiente d'agir
une plenitude a la dimension de l'univers en permettant au
moindre de nos actes de concourir a la Rldemption du Monde. #
On coudrait. pouroir citer integralement ces confdrences bralantes. Grdce t elles, chaque Fille de la Charite prdsente est
repartie dans sa maison pleine d'elan et d'amour, decidde d
entrer tous ses efforts sur un scul point : vivre dans l'intimitd
du Divin Mailrc et ainsi Le rdvdler d ses enfants.

En terminant, qu'il soit permis de retaercier au nuom de

toutes les sessionnistes tous ceux et toutes celles dont le devouement nous a calu ces maynifiques journ6es. On a cite ici les
confkrenciers, mais qu'auraient-ils pu faire sans l'activite quotidienne des Swurs de la Centrale sans la gdndrositd de nos
Swurs de Sainlt-MWdard, dont le labeur assurait a toutes an
confortable bien-dtre. Enfin, comment ne pas exprimer ici notre
reconnaissance iCine encers la ChLre Communautd a laquelle
nous devons tant de yraces, encvrs Notre Tres Honorde Mere qui
vouult participer au travail de ses Filles par sa prdsence &
Chartres, encers nos Swurs Servantes et nos compagnes a qui
notre absence de trois semaines a procure un sureroit de besoqne.
En vdrite. a notre ddpart de ;arnes chantaient en nos wirors
ces paroles de Notre Bicahcurc'ix P:-re a nos Premieres Swurs
Conf. du 7 dicembre 1643), Edition 1952, p. 93) :
a Mes chores filles votre vocation... est des plus grandes que
, je sache en I'Eglise. En servant ces petits enfants vous rendez
SS Dieu le plus grand service que l'on puisse lui rendre, \ous
, contribuez de tout votre pouvoir k ce que la mort du Fils de
, Dieu ne leur soit pas inutile... O mes filles, vous seriez les
Splus ingrates de la terre si vous niconnaissiez la grace que
, Dieu vous a faite par une si sainte vocation. ,
3 septembre, Beauvais. - Pour la retraite annuelle faite en
comniun, maints professeurs des Grands Sdminaires (Troyes,
Evreux, Verdun, Strasbourg) et des Ecoles apostoliques (Chantepie, Loos, Cuvry) s'assembTent au Grand Seminaire de Beauvais
du 3 au 12 septembre. Plusieurs dizaines de Confreres sont ainsi
reunis. Dans ce cadre paisible, les retraitants profitent au nieux
des entretiens dont est charge, cette annee. M. Baligand. un
chevronne de quarante ans d'enscignement, nommm ces jours-ci
Aumniier et professeur d'instruction religieuse A I'6cole SwourRosalie, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (Paris).
Dans cette suite de meditations et de rdflexions, les heures
du Briviaire recities en commun, et quelques consignes-cause'ies
de M. le Visiteur, coupent et decoupent les jours de cette semaine
silencieuse. Aux bienfaits de cette halte contribue 6galemcnt
fambiance fraterneile dans la d6tente des soucis de l'an'ie
scolaire qui s'approche. Et. adapte par chacun, ce fut une iise
en presence de quelques idees-forces de la vocation vincentienne.
Paralllenient, dans le secteur de la province de Toulou-e.
i Prime-Combe, se trouvent r6unis, du 16 au 29 septembre. des
professeurs de Grands Seminaires (Angouleme, PBrigueux, Monttauban, Montpellier, Nice). Dans Ies garrigues et le cadre paisible
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et reposant du sanctuaire de Notre-Danme de Prime-Combe, on
retrouve avec profit, pour cette retraite annuelle, le grand air,
les horizons calmes et la solitude souriante de cette Ecole apostolique et de ce pelerinage marial.
Le Visiteur de Toulouse, M. Charles Philliatraud, peut ouvrir
la retraite, mais ii dolt peu apris s'absenter et aller prdcher a
Paris, la retraite des 6tudiants de la Maison-Mere. Durant ce
temps, son frere, M. Rend Philliatraud, assure A Prime-Combe
les entretiens quotidiens de cette semaine : a ce n'6tait pas un
livre qui s'ouvrait alors, mais un homme desireux de servir ses
confreres dans la rencontre du- Seigneur.,,
Ces jours de reflexions furent couronnds par une journee
technique, et l'examen de quelques problemes particulibrement
importants pour notre temps et notre milieu. En effet, comme
nous I'apprend le Bulletin de la Province de Toulouse, n* 24 (octobre 1956), pp. 155-164, lors d'une rencontre prdparatoire a Toulouse, le 25 janvier 1956, on avait retenu, pour les examiner a
Prime-Combe, trois sujets d'informations et discussions :
1* La formation des s6minaristes a I'enseignement catdchistique et a l'education religieuse ;
2" La formation A la direction spirituelle ;
3" L'apport du grand seminaire aux pretres dans les premieres annees de leur ininstbre.
Devant les vingt-cinq professeurs de grand sdminaire, trois
rapports d'ensemble sont presentes par MM. Ldon Tiran, Antonin
Bonjean, Gabriel Pardes. Sur ces bases, on echange vues et discussions : a) les principes sont examinds ; b) se voient dvoqudes
les experiences pratiques et concretes des divers Centres : Prigueux, Albi, Angouldme, Montauban, Montpellier, Nice. Enfin
c) des conclusions et directives sont adopt6es et r6sumdes en
formules constructives. Cette reunion - au lendemain de la retraite - s'avera coup d'essai prometteur. D'autres suivront et
sont prevues des les vacances de Noel 1956. Entr'aide et travail
d'6quipe sont plus que jamais entres dans nos habitudes et horizons...
4-5-6 septembre. - Dans le cadre du Grand Sdminaire
d'lssy-les-Moulineaux, aux portes de Paris, se tient le deuxieme
Congres National des Prdtres charges des religieuses. Signalons
de suite que parmi les deux cent cinquante assistants et fiddles
Congressistes se trouvent quatre des Directeurs provinciaux des
Filles de la Charit6, en territoire frangais (Lille, Lyon, Marseille,
Rennes). La quinzaine de rapports ou conferences souligne le
r6le du prdtre dans 1'dveil des vocations religieuses. L'observation g6ndrale note une crise de recrutement parmi les vocations
des religieuses. II va s'accentuant, affirme-t-on, bien qu'il soit
fort difficile de le chiffrer d'une facon prdcise. En effet, extrmement variees sont les recentes modalites de la vie religieuse...
A ce propos, I'an dernier, le cardinal Feltin souligimail, a la
Retraite sacerdotale, que des expdriences aventureuses qui parlois finissent lamentablement, gAcherent nombre des vies et
des vocations. Dirigees ailleurs, dans des cadres 6prouvds et
qui evoluent sagement, elles auraient fait de l'excellent travail...
D'ofi importance d'une prudente orientation.
Ne gaspillons pas le trdsor des vocations religieuses, n'aggra.ens pas cette relative pdnurie qui se traduit indvitablement par
des h6pitaux, dcoles ou dispensaires fermds. De l1, pour les
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religieuses trop peu nombreuses, surcharge de besogne et amenuisement des temps de priere et d'oraison. Pourtant, it ne taut
pas s'alarmer trop vite devant quelques fermetures.
Certaines maisous, en effet, certaines ceuvres ne correspondant plus aux conditions actuelles d'efficacitd, et n'6tant plus
adaptees & notre temps, doivent Utre supprimdes ou transformees. C'est I'incessant travail d'une sage adaptation qui est de
toutes les 6poques.
Dans les trois jours de ce Congres, des doctes exposes et
kchanges de vues soulevent bien des aspects de ldminenfe dignitd de la vie religieuse. La comprehension du sens de cette
Dieu, rdclame une doctrine sfure et
existence, dans l'union
tout ensemble discrdtion et finesse.
Le Congres de 1953 aboutit au Directoire des prdtres charyes de religieuses - 1956 traite du rdle du prdtre dans l'veil
des vocations religieuses. Le pretre, conducteur de vocations,
doit s'avdrer sage appr6ciateur du labeur des religieuses dans
toute paroisse, dans 1'glise locale. Que le clerg6 comprenne I'action missionnaire et la priere de ces nmes choisies.
Que ne feront pas demain des religieuses plus nombreuses
et mieux formees !... Mais pour saisir de tels problemes, it faut
que cette question de la vie religieuse soit mieux comprise par
tous les pretres, et cela dbs le s6minaire. Qu'on cesse de plaisanter sur les bonnes Seurs. Qu'on mette a sa valeur la dignite de
leur vocation. Pour delairer ces problemes et cette situation,
la precieuse collection Problemes de la Religieuse d'aujourd'hui
a prdsentd toute une serie de volumes, facilement accessibles,
quoique coninercialement hors commerce.
Le Directoire des Supdricures (1948), traduit en allemand,
anglais et italien ; Les adaptations de la vie religieuse (1948):
Pour les mattresses des novices (1949) ; Le discernement des
vocations de religieuses (1950) ; L'obdissance de la reliyieuse
d'aujourd'hui (1951) ; La pauvrete (1952) ; La chastetd (1953):
Directoire des pretres chargds de religieuses (1954) : La formation doctrinale des religieuses (1955).
D'autres volumes pratiques viendront fort probablement enrichir cet ensemble - et mettre a la portde de tous 1'expdrience
et le savoir-faire dans cette ceuvre de choix : l'dveil et la formation de vocations religieuses.
7 septembre. - Les anniversaires de ce jour ramnwent la
soixantimme annee de vocation de M. Ldonard Peters. Confraternellement la Maison-Mere s'associe h ce jubild - et exceptionnellement pour de telles dates d'actualitd, les Ephamerides
de la Congrdgation de la Mission rappellent aimablement, par
la plume de M. Gonthier, ce soixantenaire.
<< En 1896, d Paris, le PNre Fiat dtant Supirieur gdndral, et
M. Louwcyck, directeur du S~iminaire interne, M. Leonard Peters,
apres avoir vu le jour et grandi dans un pittoresque village du
canton de Clervaux, dont les hauteurs bois6es ne sont pas uniquement le repaire d'6lection de rudes sangliers ; et apr&s ses
etudes
Wernhout,
n
est recu dans la Petite Compagnie.
Au cours des soixante ans de sa belle carriire de fils de saint
Vincent, M. Peters a commence par fourbir ses armes sacerdotales 6 la Maison internationale de Rome, puis dans deux sImninaires italiens. A Notre-Dame du Pouy (Daz) en 1916, comme
professeur, et a partirde 1920 comme supfrieur, son imperturbable soliditd luxembourgeoise et son fiddle d6vouement lais-
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sent dans la smdmeoire des clercs de la Mission des souvenirs p9tillants. En 1926, la Belyique le reqoit. Comme visiteur, pendant
vingt et un ans, it s'y depense, et parmi ses grandes joies d'alors
it a cclle de baptiser au Congo, pendant la nuit de Noel 1926,
quatre-vingt-seize catichumines.
En 1947, la trente et unieme Assemblde generale le donne
comme assistant au Tres Honor6 Pere. La discr6tion qui entoure
d'un halo de mystere les activits d'un Grand Conseil pernet
pourtant de penser que nul ev6nement ne dtmonta le Pere Peters, pas plus que le temps ne dWconcerte le terrain schisteux
d'oit s'elancent les sapins des fordts luxembourgeoises. A ses
soixante ans de vie vincentienne, on ne peut que souhaiter les
tranquilles et douces clartds d'un beau soir, en cette MaisonMere, a laquelle le creur de M. Peters s'est si filialement attache. ,
Les Annales (c'est-h-dire nous tous, car c'est IA oeuvre collective d'une equipe toujours ouverte), en s'unissant a ce souriant hommage, se font une joie de rapprocher, et d'inviter a
relire (Annales, t.110-111, pp. 315-319), les pages delicates oi
M1.Henri Desmet evoquait les amples fetes qui, en 1946, A Ans,
Liege et Vise. marqubrent le triduum des cinquante ans de
vocation de M. I.onard Peters, visiteur des missionnaires, et
directeur des Sceurs de la province de Belgique. ,
8 septembre. - Au debut de ce mois, la TrBs Honoree MBre
Lepicard. au cours d'un voyage en Sardaigne, a procede , 1'installation officielle du nouveau regime provincial des Filles de la
Charit6, en Italie. C'est la r6plique de ce qui a etd rdalis6 en
France, I'an dernier (voir Annales, t.119-120, pp. 486-491) : adaptation au statut qu'il faut rendre conforme aux ricentes Constitutions. Labeur dilicat, on s'en doute ais6ment, precede de nombreux projets et de multiples suggestions. En Italie specialement,
I'excellent esprit et la comprehension surnaturelle des bonnes
Filles de Monsieur Vincent facilitent cette besogne et I'on sait
IPs difficultes que cree naturellement toute nouveaute qui ronpt
on partie des habitudes et des situations que I'accoutumance rend
cheres (cf. Echo de la Maison-Mbre, novembre 1956, p. 343-345).
Done, pour les maisons des Filles de la Charitd, I'Italie est
livisee en quatre provinces : Turin, Sienne, Rome. Naples, auxquelles s'ajoute. vu sa situation insulaire et sa sp6ciale importance, la vice-province de Sardaigne. L'lle vincentienne, comme
,'ila dtnomme frequemment, comprend cinq maisons de Lazaristes et une bonne quarantaine de confreres. A cette a troupe
iiiissionnaire ,,saint Vincent, du haut du ciel, voit s'adjoindre
-lsixante-dix-neuf maisons de Filles de la Charit6 et six cent
Singt-huit Soeurs. En 1956, la vice-province de Sardaigne a comme
flirecteur provincial M. Domenico Abbo. La maison centrale de
Cwagliari (Carlo Felice) recoit Sceur Superina comme vice-visitatrice, avec son assistante Scour Massari. et comme Oconome Sour
\larras : enfin, pour troisibme et quatrieme conseillbres : Sceur
lIaimondo et Soeur Arru.
La province de Turin comprend deux cent quatre maisons.
mille neuf cent trente-huit Sceurs. Le directeur provincial est
\1.Michele Boasso. Le Conseil comprend : visitatrice, Sceur Valerio: assistante : Soeur Crescenti ; conome : Sceur Magnani ;
troisieme et quatrieme conseillere : Seur Apr. et Soeur Poletti.
La province de Sienne rassemble cent quarante-neuf maisons
et mille trois cent quatre-vingt-seize Sceurs. Le directeur provin-
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cial est M. Pietro Castagnoli. Au Conseil : visitatrice, Seur Battaglia ; assistante : Sour Facchine.ti ; dconome : Saeur Bacconi ;
troisinme et quatrieme conseillres : Saur Maggi et Soeur Renzopaoli.
La province de Rome a cent trente-trois maisons et mille
vingt et une Sweurs. Le directeur provincial est M. Luigi Betta.
Au Conseil provincial : visitatrice : Smur Sanchini ; assistante:
Su-ur W\ambre : econome : Seur Castellani ; troisinme et quatrirnme conseilldres : Soeur Berta et Soeur Crescenti.
La province de Naples conipte cent soixante-quatorze maisons
avec mille huit cent quatre-vingt-une Soeurs. Le directeur provincial demeure M. Giuseppe Lapalorcia que supplie conune sousdirecteur, M1. Pasquale Losciale. Le Conseil comprend : visitatrice : Steur Fiscarelli ; assistant : Sceur Prdvost ; conome :
Scaur Privitera ; troisieme et quatrieme conseilleres : Sceur Lauricelli et Soeur Zbinden. Le croquis cartographique des pages
296-297 traduit et explique ce nouvel 6tat de choses.
17 septembre. - Sous la conduite de ieur directeur. .M. Joseph Eyler, vingt snminaristes rejoignent la Maison-MIre pour
y commencer apres la retraite annuelle (18-27), leurs etudes de
philosophie. Venus de Dax (Notre-Dame du Pouy), ils apportent
leurs jeunes ardeurs et laissent derriere eux des horizons, jadis
familiers h 1'enfance de Vincent de Paul. Certes, le pays landais
a bien chang6 d'aspect sous un incessant travail et une mise
en valeur. Les yeux de Vincent, A trois cents ans de distance,
reconnaitraient difficilement cette terre natale. Pourtant,
1'Aduur est toujours lh... mais quels progres, quels charmes
tranquilles iequelles ameliorations sur les bords et dans le
bassin de l'Adour qu'6voque precisenent ces jours-ci la plume
de M. Alfred Pose. inembre de l'lnstitut de France.
Au cours d'une serie d'articles et de croquis, voyage circulaire et suggestif : La France vivante, le numero du I" septembre
1956 de la Revue des Deux Mondes, pp. 15-17, nous m6nage un
pi'erinaye rincentien sur les rives de l'Adour !
A Riscle, dans le Gers, l'Adour, apres avoir requ son affluent
I'Arros, s'arrpte dans la pouss6e rers le nord et s'inflechit vers
I'Ouest. 11 entre dans le departement des Landes ia Aire, qui ful
une ville romaine, et que l'on a longtemps considedre comme la
clef des Esnagnes.
Dans ies Landes, I'Adour serpente le long des riantes collines du sud, enserrant des Iles plates de cailloux et de sable. See
herges, par endroits tr&s basses, sont souvent envahies par les
caux. (in les appelle graves on graviers en amont de Saint-Sever.
harthes en aral. Les graviers sont en gen6ral nus, mais il arrive
que des peupliers y poussent. Dans les barthes, on trouve le
plus souvent des aulnes. Ces terrains semi-immerg&s donnent
du bois, du foin et, aprbs la fenaison, sont des pacages pone le
bltail, les pores et les oies. Les champs s'tendent sur les tcrrasses qui dominent les devx c6tes du fleuve. La r&gne le mais ;
on y seme aussi du blW. La Chalosse que borde 1'Adour, rappelle le Bas-Armagnac, et semble comme lui un pays heureux.
Chaque ferme cultive des cerdales et notamment du mais semr
eonjointeineut avee des haricots, dont il sera le tuteur. La
ponmme de terre, plante nettoyante, le trifle, plante reconstituante, out remplaed le millet, ce qui a permis la suppression
des jacheres. Par suite, l'elevage des bovins a pris un developpement considerable.
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La Chalosse, comnme d'ailleurs le Barn voisin, ajoute d cet
Olecage celui des pores et des oies. De decenmbre i [ýrier, sur
les march6s de Dax, Saint-Sever, Hagetmau, Geaune, se vendent
quantitd de pores engraissds, d'oies gartes, de foie yras que des
interm, diaires viennent chercher de loin. Cette heureuse Chalosse qui sait si bien manger et donner d manger, ne doit pas
cependant faire illusion.
Coi me le dit M. Daniel Faucher au sujet. de l'Armagnac, si
chaque domaine produit de tout, it ne dispose que d'un peu
chaque chose. Et c'est Id ce qui explique le depeuplement de ces
campagnes apparemment benies. Mbme la partie la plus riche
de cette province a perdu depuis 1846 le cinquieme de sa population. Dans les parties les moins fertiles. la chute enregistrde
a ete, pour beaucoup de communes, de quarante-cinq it cinquante
pour cent.
Apris une poussde vers Ie nord-oucst, I'Adour s'inflichit vers
le sud-ouest et passe d Dax aux confins de la grande lande. Antique cite dont les Romains avaient prisc# I'eau sulfureuse et
dont its avaient fait un centre administratif important, Dax est
la plus considerable des cilles landaises et son march6 en fait
la capitale 6conomique du sud des Landes. Au temps oit des
bateaux voguaient sur I'Adour, Dax, principale agllomeration
de ce ddpartement dcpeupld, dcvint, la facilitO des transports
aidant, un centre d'echanges. A ccdt de la station thermale, une
activitM dconomique a pris naissance ; d'abord purement commerciale elle s'est enrichie de quelques industries parmi lesqulles ['exploitation d'un giscmcnt de sel est une des plus importantes.
La partie dudpartement des Landes qui est incluse dani
Ie bassin de l'Adour, comporte diverses autres industries : des
minoteries d Mont-de-Marsan, Saint-Paul et Peyrehorade ; des
manufactures de chaussures d Saint-Vincent de Tyrosse et Hacetmnau ; une usine d'avions ai Aire-sur-Adour (avions Fouga).
Mentionnons encore la papeterie de Roquefort, qui est d6ja une
fabrique importante. A ces dtablissements industriels s'ajoutent
de nombreuses entreprises artisanales ou familiales.
Quelques kilometres apres Dax, I'Adour se detourne brusquement de l'ouest pour descendre vers le sud oiL it reCoit le
Gave de Pan, puis la Bidouze. Ainsi se forme un fleuve important dont le debit d Bayonne depasse nettement, avec sa
moyenne de trois cent soixante mntres cubes-seconde celui de
la Seine i Paris.
Progressantdans une plaine dont la pente est extrdmement
faible, I'Adour a toujours eu le plus grand mal a deboucher dans
la mer. Le Gouf de Caphreton, point de depart d'une gorge qui
s'avance dans L'Ocean jusqu'd mille trois cents m.tres, fut le
plus ancien estuaire de 'Adour. Un affaissement du littoral I'a
abim6 dans la mer. Selon les g6ologues, I'estuaire se serait form6
d Vicux-Boucau (x* siecle), puis d Bayonne (xir), puis d Capbreton (xur), puis d Vieux-Boucau (xrv'). Au xvr siecle enfin, I'ingenieur Louis de Foix l'a fix6 en creusant i travers les dunes
un chenal artificiel. C'est alors que Boucau (Neuf) fut fond" et
dWtach6 de Tarnos.
Tel est I'Adour, 'fleuve de plaine, dont le bassin se limite
presque a sa rive gauche, les. apports de la rive droite etant de
faible importance.
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20 septembre. - A Tauris (Perse), apres plusieurs semaines
de maladie et apres vingt-cinq ans de travail en Iran, s'eteint
le frere Longuepee.
Le superieur de la naison, M. Yves Kervran, en quelques
ligies adressees au visiteur, M. Le Cunuder, resume et caracterise ainsi cette vie et les vertus du Frere.
Le jeudi 20 septembre 1956, d 21 heures et quart s'est doucement eteint en notre maison de Tauris Frdre Jules-Alphonse
Lognuedpde, na le 26 septembre 1869, d Comines, au diocese de
Bruyes, en Belgique, recu & Paris dans la Congregation de la
Mission le 18 juillet 1896. II fit les vweu & Alitidna, le 8 septembre 1898, en prdsence de M. Coulbeauz. Notre cher Frere
LongueIepe avait etd envoyd en Abyssinie le 15 juin 1897
(cf. Annales, t. 103, p. 628, n* 66). 11 fut ensuite placed Aurillac, le 20 novembre 1901 ; puis en Chine le 25 aoit 1902
cf. Van den Brandt : Les Lazaristes en Chine n* 446 ; ueques
errata), et enfin en Perse le 2 septembre 1931. Telles sont les
yrandes dtapes de cette vie.
Depuis quelques mois, en 1956, le Frbre se plaiynait de
maux d l'estomac et au foie, mais sans rien de bien caractrbisg.
Le 29 juillet, au retour d'une courte promenade, je trouvai le
Frere dans tous ses dtats, il demandait les derniers sacrements.
Un nmddecin mandd d'urgence m'assura que rien ne pressait. De
fait, le Frere surmonta cette crise. Le 9 ao&t cependaut j trras
bon de lui administrer les derniers sacrements. Quelques jours
plus tard, je fus rdveilld par le malade qui demandait une derniere absolution et la binddiction apostolique in articulo mortis. Le mddecin diaynostiqua alors un cancer an foie. Desormais,
le fr&re ne sortit plus de sa chambre ; ii se levait encore de
temps i autre, mais pour s'asseoir en son fauteuil. Nos chores
Swurs, admirablement devouJes, venaient le voir, le soigner, lui
apporter le bouillon dont ii vecut exclusivement jusqu'd la fin.
On lui assura done tout ce qui fut possible pour adoucir ses
derniers jours.
En septembre, lors de ma visite d Tdhdran, un tdidgramme
de M. Ouchana m'avertit de l'dtat du Frere subitement aggravd.
Itentre le 18 d Tauris. je rendis visite au cher malade le 19 :
je le troucai fort changy : maigri, teint cireuxr ne. pouvant presque plus parler, il me reconnut cependant.
Le 20, la Seur Pouillart vint m'avertir que la fin dtait
proche et je donnai au malade l'absolution, et les derniers sacrements. Le Frere gardait toutefois sa connaissance : la ýeaur
qui lui humectait les lecres, it tnmoignait son merci par un
sourire puis par des yestes. Peu aprds commencerent des rdles
qui ne durrrent gu&re, car, apres une brbve agonie, son time s'envola i 21 heures et quart, sans effort ni la moindre parole, en
ce soir du 20 septembre 1956.
. Notre Frere est done retourne a Dieu avec le mirite de ses
cinquante-neuf ans, passis dans les Missions : Abyssinie, Chine,
Iran, mais surtout avec l'important bagage de ses divers actes
de vertus. Ce qui m'a surtout frappe en lui, plus spdcialement
durant les derniers mois vdcus avec lui, ce fut sa foi : une foi,
simple et profonde ; une pidtd sincBre et un cceur sensible qui,
dissimuld sous des dehors plutdt rudes, se manifestait & la moindre gentillesse a son endroit. Souvent j'ai dtd vivement ddifid
par son esprit de soumission ; it lui arrivait, en un premier
acc's, de se rebiffer, de rtsister, mais bient6t tout rentrait dans
l'ordre et I'on voVait ce vieillard venir s'excuser humblement de
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son court emportement, di a son tempdrament vif et qui, jusqu'au bout, resta ardent.
Sa foi : ii croyait fortement. Bien s'r, l'idu e de la mort
lui faisait peine : il voulait vivre, c'est le propre de tout etre,
mais quelle soumission a la volontS de Dieu ! Quel ddsir aussi
daller le voir ! d'dtre avec lui ! Pas de grands mots, pas d'attitudes voyantes et spectaculaires, it marchait droit, tout droit, et
je ne pense pas qu'il lui soit arrive d'etre effleur par un doute,
si lIger soit-il. Sa confiance etait grande en la bont de
s Dieu.
Je ne l'ai sent i i vu tourmentd. Sa confession achevee, it se reposait en paiz : certain d'avoir accompli ce qui dtait de son
devoir, Dieu ferait done le reste. Sa piedt partait d'un citr
franc, sincere. Pited a l'6gard du Christ sacramentellement prdsent dans I'Eucharistie. A la fin de sa vie, seule I'impossibilitl
d'avaler la sainte hostie, le priva de la communion. Pidte
d
'igard
de la Sainte Vierge : le chapelet ne le quittait pas, es
ce pauvre chapelet du Frere etait use et tout en morceauz au
moment de sa mort.
Sa pidtd se nourrissait de la lecture des auteurs spirituels,
les plus faits pour la fortifier. Saint Vincent restait son mattre
prefir.. Comme tout bon Lazariste, il trouvait 1d ce qui convenait d sa vie de chaque jour.
Saint Bernard acait aussi pour lui des attirances. Volonriers pendant le Careme, it lisait Bourdaloue ou Bossuet. Et
i'apres toutes les notes que j'ai troucves dans ses papiers, ces
aiutcurs 6taient par lui heureusement lus et mddites. L'oraison
resta sitrement pour lui une vive consolation. Jamais il n'y
mianuait.
Quant d son bon cceur, encore une fois trop souvent dissimuld, je n'en veiux qu'une prcuve dans la joie qui se lisait en
son regard d la moindre marque de bonte ou d'attention. At
cours de scs dernibres semaines de souffrances, it ne cessait
tdexprimer a nos Saurs si devouees sa gratitude, et ces derniers
sourires remettaient de la vie en ses pauvres yeux ddja d moitid
&teints.Peu avant sa morT, il me demanda de donner d chacun
des domestiques cent rials, en gratitude pour les services qu'il
Iui avaient si ginereusement rendus.
Voild done, en la mission du Ciel un autre de ces bons frires... dont en toutes circonstances nous sentons les bienfaits. Que
ce dvtouement se manifeste par une intercession pour tous ceux
qu'il a aims... et qui lui conservent toujours un si reconnaissant souvenir d'admiration et de sainte fierte. Puisse la mis&ricorde celeste faire surgir de telles rocations et fleurir de telles
ri~s, en Iran et partout ailleurs. )
23 septembre. - I1 y a cent trente ans. en 1826, et non en
1825, comme on trouve imprime de-ci de-1h, le futur bienheureux Jean-Gabriel Perbovre recevait I'ordination sacerdotale des
mlains de Mgr Dubourg, ancien 6vbque de la Nouvelle-OrlBans.
alors 6vdque nommd de Montauban (cf. Acte d'ordination dans
Annales, t. 112-113, pp. 508-509).
La protrise lui fut conferde dans la chapelle des Filles de
la Charitd de I'actuel 140, rue du Bac, car la chapelle du 95 de
la rue de Sevres n'existait pas encore, mais se trouvait en construction. Quatre semaines auparavant, le 17 aotit 1826, la pre!niure pierre venait d'etre posde (cf. Annales, t. 114-115, pp. 119125). L'6glise ful achev6e et b6nite le 1" novembre 1827, par
IMgr de Qudlen. II y avait dix ans que les confreres occupaient
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Scals di 1. SQOO0oo

ITA.IE (Septem'bre 1956). - Les qualre provinrnces les Filles de la CharitO (voir
pp. 291-292) : Trin, Sienne,
LRome,
Naples et vice-province de Sardaiyne.
N.n. - L'enclave turinoise dans la province de Sienne siynale uniquement la prdsence de la maison de Massa Carrara, relevant 16galement de la province

de Turin.
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la maison ouu its etaient entres de fait le 9 novembre 1817. Nous
allons done entrer dans la cent cinquantirme annie de presence
dans le nouceau Saint-Lazare...
1" octobre. - Les classes rentrent. Les dleves accourent
ou se trainent en classe. Les professeurs remontent en chaire.
Quel avenir devant ce travail et I'attitude des mattres et des disciples ! En guise de variations sur le theme du Vase bris6,
Frere A.-Vincent, dans Entre Nous, n* 52 (octobre-d6cembre
1956) fournit pour professeurs et maitresses de classe, un vivant sujet de meditations, en cette aurore d'annde scolaire.
LE MAITRE BLASE
LE MAITRE NON BLASE
Ce maltre morne et mort en classe
Ce maitre si vivant en classe
De quelque flemme fut atteint;
De quelque flamme fut atteint;
Depuis il a pris rang et place
Depuis it a pris rang et place
D'eveilteur et de boute-en-train.
De faineant et de cretin.

*

Car so paresseuse attitude,
Plus machinale au jour le jour,
L'entraine droit a I'heobtude
D'une routine sans retour.

Car so courageuse attitude,
Plus progressive chaque jour,

Le ,nne a la beatitude
D'un ddvouement tout plein d'a[mour.

Son apathie est son panache,
Son amorphisme ankylose ;
It n'est que lui qui ne le sache,
Que voulez-vous, it est blase.

Son enthousiasme est de I'active,
Son dynamisme pavoisd ;
II est toujours sur le qui-vive :
Tout est lh : n'etre pas blase.

Ignore-t-it, cuistre morose,
Dont tout I'effort n'est qu'enfouir,
Que chague enfant est une rose
Qu'il doit laisser s'epanouir ?

De parti-pris non conformiste,
Impatient de ddsenfouir,
Son ame est d'un rosidriste :

Aucun espoir qu'il modifie
Ses procedds vraiment trop mous,
\i mdme qu'it se bonifie :
t1 est 6lase, que voulez-vous ?

Point n'est besoin qu'il modifiP
Les facons de faire qu'il a,
Ni meme qu'it se bonifie :
N''tre pas blase : tout est ld.

L'enfant : it veut

'dpanouir.

1" ouLore. - Dans la nuit, a 4 h. 45 du matin, la camionnette de la IMaison-MWre emporte le Trbs Honord PBre et M. Dulau, tous deux revetus de la soutane blanche, en toile l6gere,
pour affronter les chaleurs d'Ethiopie et de Madagascar. C'est,
en effet. vers ces deux missions que va les conduire un voyage
de huit A dix semaines. A cinq heures et demie, un car de la
T.A.I. les prendra rue de la Paix pour le camp d'aviation d'Orly.
I.e depart de sept heures et demie est de fait retardd trois
heures durant par une nappe de brouillard.
Des le lendemain mardi, aprbs la double escale de Marseille
et d'Athines, c'est I'arrivde normale dans I'dtuve de Djibouti.
Apres Addis-AbBba, il ne reste qu'h laisser I'antenne i M. Dulau
qui. pour les Annales prochaines, d6taillera le film de cette suite
de journdes tres occupdes. D'ores et d6jh, voeux et pribres de
Ious suivent spdcialement cette premiere visite d'un Supdrieur
,;ndral en cette terre malgache, si chore et familibre au cceur
et a I'affection de saint Vincent de Paul.
Fernand COMBALUZIER.
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Antoine FIAT
(1832-1915)
SA VIE, SON AME, SA DOCTRINE
(Cf. Annales, t. 121, pp. 103-143)

CHAPITRE XXVIII
M. FIAT ET LES MAISONS DE FRANCE EN 1879
Dans le chapitre precedent, nous avons parld des relations
de 31. Fiat avec la double famille en gdndral, pendant I'annie
1879. Pour mieux connaitre le conur de ce bon pere, il faut,
dans ce chapitre, dtudier ses relations avec les provinces et
les personnes en particulier. Commencons par la Maison-Mere.
Nous nous servirons pour ce chapitre des procus-\erbaux
du petit Conseil de la Maison-Mere, qui out it6 annotls par
le PBre Fiat.
M. Fiat aime beaucoup la Maison-Mere : nous avons vu,
dans le chapitre precedent, par une lettre d'Espagne, combien
il lui tardait d'y rentrer. M. Fiat aime le local et les habitants
de la Maison-MBre.
Le local : il vit dans ses murs depuis un certain nombre
d'annees; il s'est occupd des b&timents quand il dtait assistant
de la Maison-Mare ; ii connait les coins et les recoins ; quand ii
est a la Maison-Mere ii est comme un poisson dans l'eau.
Cette chore maison de la rue de Sevres, M. Fiat vent qu'elle
soit comme I'ancien prieurd du temps de saint Vincent : une
raison vraiment religieuse. un monastere, la demeure de gens
avant fait voeu de pauvrete, et la pratiquant non seulement en

parole mais en rdalitc. II veut aussi que 1'on soit ddifie par

les sujets religieux qui ornent les murs. II rappelle souvent que
saint Vincent mettait dans les corridors des sentences qui rappelaient la prdsence de Dieu et invitaient au recueillement, au
silence. II aimait les tableaux des fondateurs d'ordres religieux
qui ornaient le corridor qui longe sa chambre, et qui sont des
reproductions des statues colossales de la basilique Saint-Pierre
de Rome. II lui semblait que la vue de ces personnages nous
invitait B la saintetd et nous rappelait en particulier l'obligation du silence dans les corridors du premier 6tage. Nous verrons plus loin comment, dans une visite canonique qu'il fit k la
Maison-Mere, il rappela la grande regle du silence et porta contre les transgresseurs des sanctions qui parurent alors tres s6v6res et qui furent ensuite rapportees.
Mais parmi ces tableaux il aime surtout celui de saint
Vincent, qui dtait a droite en sortant de sa chambre. M. Fiat
attire sur lui l'attention de ses confreres : Saint Vincent prdche
avec ardeur ; son surplis voltige par la veh6mence de son action
oratoire. Notre premiere fin est de precher, de pr&cher des missions, c'est notre oeuvre principale. Elle doit passer avant tout,
avant les petites oeuvres, les ceuvrettes, comme il disait, telles
que sont les prddications pour la fete d'un saint, les retraites
de premiere communion, les retraites d'Enfants de Marie, etc,
qui sont de bonnes oauvres sans doute mais qui doivent passer
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apres les missions, et ne pas nous empecher de donner des mis-

sions proprement dites. 11 faut s'y adonner ave ardeur ; it faut
que votre surplis voltige comme celui de saint Vincent
Saint Vincent est represent6 un crucifix entre ses mains.
M. Fiat disait que la d6votion a J6sus-Christ crucifi6, I'iritation de Jesus-Christ, 6tait notre spiritualite particuliere. Saint
Vincent est un module de vie active et contemplative. II regarde
et imite Jesus, il preche Jesus. Voilk ce que dolt etre le missionnaire. 11doit regarder Jdsus dans I'oraison, la messe, lt'Cangile ; il dolt imiter Jesus dans sa vie apostolique. II doit prcher Jesus-Christ. Nous ne sommes pas faits pour donner des
conferences litt6raires, historiques, g6ographiques, scientifiques, etc..., nous devons prdcher Jdsus-Christ, 'Evangile, le Credo,
les grandes verites.
M. Fiat veut done que Saint-Lazare soit une maison pauvre, rAlieieuse ; mais il veut aussi que ce soit une maison propre
et qu'elfe procure A ses habitants tout ce qui est necessaire
pour le corps. Dans ce but, ii stimule les membres du petit
onseil, MM. Chinchon, Terrasson, Tisn6, Vayriere, Prunac et
Hamard; ii suit attentiveinent leurs delib6rations du vendredi ;
il ne les approuve pas toujours. Une fois nm6me, ii donne an
petit Conseil un avertissement sev6re. Un membre de ce Conseil
avait critique certains travaux ex6cutes sur I'ordre de M. Fiat,
et avait blam6 la maniere de les faire. M. Fiat ecrit en marge
de ces critiques, dans le cahier du Conseil : <,Ds lors que l'on
connait la disposition prise par le Superieur (M. Fiat), les critiques sont un indice de mauvais esprit. Mon intention est bien
de soumettre au petit Conseil toutes les rdparations ou modifications d faire, mais ii peut y acoir des exceptions dont je
reste juye ; it suffit que M. I'Assistant soit prIvenu. , Une autre
fois, le petit Conseil avait approuxd qu'on ait supprim6 une
bourse, exposde pres de la chalsse de saint Vincent, avec sollicitation de secours pour une mission d'Amirique. M. Fiat ecrit
en marge du proc6s-verbal : ,,La bourse avait 4td place avee
la permission du Superieur general, ii eit etc mieux, avant de'
lenlever, de prendre des informations. »
Parcourons maintenant les differents locaux de la MaisonMere et voyons ce que M. Fiat a fait ou fait faire pour chacun
d'eux.
Commencons par la chapelle, la sacristie. On voit en cette
derniere les tableaux des superieurs g6ndraux. Celui de M. Nozo
suscita une petite tempite a la Maison-Mfre. M. Nozo dtait mort
en 1868. Pendant le gdndralat de M. Etienne, qui dura jusqu'en 1874, on n'avait pas eu le temps on peut-etre on n'avait
pas jug6 a propos de faire faire et d'installer le portrait de
M. Nozo; on avait craint de choquer quelques confreres; apris
la mort du PWre Etienne, les PNres Bord et Fiat jugerent qu'il
y avait lieu de mettre le portrait de M. Nozo apres celui de
M. Salhorgne, avant celui du PBre Etienne. Quelques confreres,
grands admirateurs du Pbre Etienne, craignaient qu'il y eit en
cet acte un blame h M. Etienne. M. Fiat passa par-dessus ces
craintes et il estima que c'6tait son devoir de traiter M. Nozo
comme les autres Superieurs gdn6raux malgrd les divergences
de vues et les difficultts qu'il avait eues avec M. Etienne. Le
Pere Verdier aura plus tard la pens6e de faire quelque chose
de plus pour M. Nozo, mais la mort I'enlvera avant qu'il ait
mis son projet h execution. MM. Fiat et Verdier avaient tous
les deux une tres grande estime pour M. Etienne ; mais ils
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plaignaient I. Nozo des circonstances malheureuses dans lesquelles it s'etait trouve et pensaient qu'il y avait eu des malentendus regrettables MM1. Etienne et Nozo agissaient tous !es
deux avec une grande puretd d'intention.
II ne faut pas s'etonner de ces d(esaccords. Si dans la primitive Eglise, saint Barnab6 n'a pas etC d'accord a\ec saint Paul;
si ce dernier s'est permis de critiquer saint Pierre pour sa maniere d'agir a Antioche (et cependant its sont tous dans le ciel !),
ainions a voir dans la beatitude eternelle MM. Etienne et Nozo,
c6te A cute, et honorons-les sur la terre, coiimne le meritent leurs
vertus et les services qu'ils ont rendus A la fanmille de saint
Vincent ; felicitons et remercions M. Fiat d'avoir place ou laiss6
leurs portraits cOte A cute dans la sacristie. Puisque nous parlous de la sacristie, constatons que le Frere Ponchel etait seul
a la sacristie, et qu'il demandait qu'on lui donndt un aide, au
nmoins pour le dimanche.
Entrons dans la chapelle. M. Fiat fit repeindre les petits
autels qui etaient un peu deteriores. 11 lit ajouter deux confessionnaux en bas, afin que le public ne montht. pas aux tribunes.
Le petit Conseil n'etait pas d'avis qu'on mit une plaque d'action
de graces a l'autel de saint Joseph. M. Fiat le permit. Les
grosses difficultes et les desaccords entre le petit Conseil et
M1.Fiat vinrent surtout de la chAsse de saint Vincent. Le prdfet
de chapelle regrettait qu'on permit, depuis dix ans, aux gens
du monde, aux femmes, de monter A la chAsse. II s'insurgeait
contre les femmes s'introduisant dans le sanctuaire, passant
derribre le tabernacle, paraissant au-dessus de I'autel. Les jeunes gens qui prient aux tribunes sont maledifids, disait-il, de
voir les dames et les demoiselles causer devant la chAsse, au
\u de lout le monde. De plus quelques doigts et ornements des
statuettes qui environnent l'escalier qui monte A la chazse ont
eti brisis. Le pr6fet de chapelle ajoutait que le Superieur g6ndral se reserverait de permettre a des personnages de nionter a
la chasse. Un autre membre demanda exception pour les Filles
de la Charit6. Tout pes6, tout examine, le petit Conseil fut d'avis
qu on revint A I'ancienne coutume du temps du Pere Etienne.
M. Fiat s'insurgea contre cette proposition - en particulier
contre celle de n'admettre que les personnages. hommes ou
fetnwes. ou religieuses. ,c Ce n'est pas la distinction du rang
qui peut legitimer la prdsence des hommes et des femmes aupres
des reliques de saint Vincent. La meilleure distinction pour
notre bienheureux Pere, c'est la pauvretl. Avant de revenir h
I'ancienne coutume, ajouta-t-il il faut examiner si la pratique
a:tuelle est contraire A la pratique ou A fesprit de 1'Eglise. n
La question rebondit trois mois aprs. Le 7 juillet, le petit
Conseil la traita de nouveau. Voici les idees einises. La pratique
dermonter a llachasse est r6cente, elle date des derniers jours
du Pire Etienne. Elle a Rt6 introduite par le frWre. A I'insu
ie ['Assistant, et du pr6fet de chapelle. - Benoit XIV d6fend
dexposer des reliques au-dessus des autels ; a fortiori ddfend-il
la presence des femmes. - Plusieurs confrbres sont scandalisds
di rette pratique. On cite un Manuel des erenmonies romaines
quti prescrit, lorsque des reliques sont exposees, que deux cierges
sii:nt allumes et qu'un pretre soit prdsent pour faire vdn6rer
la relique en disant : Per intercessionem Beati N... liberet te
lus ab omnai malo... - On fait ainsi h Sainte-Genevibve de
Paris. pres de la chasse de la sainte. Est dangereuse It tout
point de vue, cette presence d'hommes, de femmes, dans un lieu
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obscur. Quelques fidtles peuvent s'introduire dans la sacristie,
i6me des femmes ; or, les Assemblies gendrales prohibent lear
entre dans nos maisons... En outre la beautd de la c!ha"e pent
exciter la convoitise de quelque personne, etc... On proposait
aussi de remplacer par des portes en fer les portes en bois
qui se trouvaient h l'entr6e des deux escaliers de la chisse.
M. Fiat ne se laissa pas 4mouvoir par cette accumulation d'arguments ; ii donna la m4me reponse qu'au mois d'avril et on
s'en tint au statu quo.
Le prefet de chapelle avail 6mis I'idde, en avril, d'exposer
derriere la table de communion, la portion du coeur de saint
Vincent qui nous reste et qui est enchassde dans un tres beau
reliquaire (disait-il !) Un pr6tre en surplis pourrait !a faire
baiser A la table de communion a certaines heures - par exemple, de 2 heures & 5 heures de I'apres-midi, pendant I'tciave de
Saint-Vincent Le prdfet de chapelle revint sur ceite idee au
Conseil du 7 juillet. Mais la proposition eut le meme sort que
celle concernant la chisse.
A propos de la chapelle et de la messe, le petit Conseil
rappela un jour qu'on avait autrefois des vins sucres du Midi
pour la messe et qu'on y avail renonce. Quelques confreres proposaient de reprendre cet usage. Mais les Soeurs qui lavent
le linge d'autel firent remarquer que les taches faites par ce
vin peuvent difficilement s'enlever. mnme avec de I'eau de JaveL
En consequence le petit Conseil vota pour le vin de Bour•c;ae
ou de Touraine.. Le Pere Fiat qui etait en relation a\ec un
grand bienfaiteur de Narbonne, ne dit rien au sujet de cette
proposition, mais nous constatons par sa correspondance qu'il
regoit souvent du vin de Narbonne et il semble que ce fut ce
dernier qui triompha A Saint-Lazare, au moins pour cette
dpoque.
A la chapelle, le Supdrieur gendral avait une stalle sp&ciale, pros de la table de communion. C'Gtail comme un petit
trOne 6piscopal, et tout le monde etait ddifid de voir les Peres
Etienne et Bord s'y rendre solennellement et le quitter de meme.
Mais M. Fiat n'avait pas le port majestueux de ses deux pr&
ddcesseurs, et il lui en cottait beaucoup d'etre ainsi expose
a la vue de tous. Aussi, des qu'il le pit, il supprima cet usage
et il prit place simplement avec ses confreres tout pres de t'autel, avant le premier en vocation ; cependant, je ne sais sur
quelle initiative, le frere menuisier lui fit i cette place une
stalle particulibre, qui convenait a sa dignitl. Cette stalle demeura jusqu'au g6ndralat du Pere Verdier, qui la fit enlever.
Sic transit gloria mundi.
Le Pere Fiat disait habituellement la messe au maitre-autel,
mais le vendredi ii la disait A l'autel de la Passion et le pretre
qui, cette semaine, dtait ddsignd pour la Passion, disait la messe
au maitre-autel, faveur tres appr6cide et tres ddsirde. II faut
rappeler qu'k cette 6poque tous les pretres de Saint-Lazare,
meme les Assistants gdndraux, changeaient d'autel chaque semaine, comme font actuellement les freres coadjuteurs, servants de messe. On disait familierement que les autels 6taient
les stations du chemin de fer de ceinture de Saint-Lazare, et
que chaque semaine, nous devenions chefs de gare d'une station
nouvelle, avec obligation d'imiter particulibrement le patron de
cette station.
Encore un mot sur la chapelle. L'orgue etait tenu alors par
un jeune homme. II demanda une augmentation de salaire, ii
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desirait toucher 600 francs.au lieu de 400 francs. Mais le pauvre
organiste n'avait pas alors de syndicat derriere lui; aussi le
petit Conseil lui refusa I'augmentation et basa son refus sur
le peu de science musicale dudit organiste. Le Pere Fiat, qui
6tait sourd, et qui ne pouvait apprdcier la justesse des critiques
ne fit aucune objection & ce refus.
De la chapeile ou l'on se nourrit sacramentehiement. passons
au refectoire, ou l'on se nourrit corporelleuient. Le dejeuner a
une histoire interessante que le Pere Fiat rappelait souven.
Depuis saint Vincent jusqu la Revolution, plusieurs ne dejeunaient pas car le diner dtait h 10 heures 30. Ceux qui voulaient
dejeuner allaient a la Dipense chercher un verre de vin et y
trempaient un morceau de pain. - Apres la Revolution, le diner
fut plac6
midi M. Etienne, apres son election, en 1843,
etablit l'usage du cafe au lait ou du chocolat, ad libitum.
Un pen plus tard, sur les plaintes de quelques-uns, particulierement d'dtudiants, qui pr6tendaient digerer mal le cafe
au lait, et sur approbation du mddecin, on revint a 'ancien usage
du pain et du vin avec une tasse de cafe en plus. Mais bientdt on
regretta le dejeuner de 1843 et on y revint, en ajoutant pour
les pretres anciens du beurre et du fromage. Mais les etudiants
demanderent & dtre au regime des pretres anciens, ratione uniformitatis. Le petit Conseil refusa. Quelques jours plus tard, le
ddjeuner eut de nouveau les honneurs d'une deliberation au
petit Coiseil. On refit I'histoire du dejeuner. Un des plus anciens
membres du Conseil rappela qu'& une epoque non indiquee, on
avait fait diverses expdriences ; en particulier on avait servi de
la soupe qui n'avait dtd agrede par personne. On posa la question: y a-t-il lieu de changer I'usage actuel du cafe au lait ou
chocolat ? Ceux qui se plaignent qu'ils ne peuvent digerer le
caf6 au lait peuvent prendre du chocolat puisque c'est facultatif.
Le medecin est de cet avis. DIs lors, on decida de garder le
statu quo. Le proes-verbal se termine par ces mots : a M. le
Procureur a regu I'ordre formel de veiller d ce que le cafd aa
lait et le chocolat soient de bonne qualite. a M. Fiat approuve
pleinement. Nous supposons que cet ordre formel a dtC fiddlement
execut6 par le procureur qui dtait b la Maison-Mere en 1879. Nous
verrons par la suite comment M. Fiat s'efforqa d'etablir funiformit6 du ddjeuner dans toutes les maisons et rappela souvent
que la nourriture ne doit pas faire les frais des economies. II
citait le vieux dicton des monasthres : bonne pitance, bonne
obsercance.
Le diner et le souper n'eurent pas une histoire aussi tra'ique. M. Fiat rappela seulement que chacun devait avoir son
pinton de vin, que l'on devait servir non pas dans des plats
iais donner une portion i chacun et que la portion devait etre
copieuse.
Nous voyons par les delibhrations du petit Conseil que i'on
servait toujours de la salade au souper jusqu'di une certaine
ipnque ; mais que plusieurs s'etant plaints, on a donne des
legumes cuits - on ne donnait de la soupe qu'a ceux qui en
avaient besoin. M. Fiat ecrit en note sur le cahier du Conseil:
( Q•i)on donne du potage a tout le monde. " Dans ses conferences
quand le sujet I'y amenait, il declarait que nous devions au
rI'fectoire eviter le confort des gens du monde qui recherchent
une nourriture exquise, que nous devions, au contraire, nous
contenter d'une nourriture monacale, paysanne, auvergnate. ordintaire. appretee simplement, sans les excitants, en usage daus le
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Ionde. (En petit comit6, it entrait dans des d6tails. 11 rappelait
quelquefois la nourriture du cure d'Ars (pommes de terre cuites
A I'eau) ou celle de son saint patron, Antoine I'Ermite (un
demi-pain apporte par un corbeau), ou celle des premieres Filles
de la Charit6 (pain et fromage et quelquefois des navets glands
dans les clhamps). II avait soin de dire que sans aller jusqu'tces
mortifications heroiques, nous devions ne pas nous plaindre si
quelquefois nous en approchions. On lui dit un jour que, dans
le clerg6, Saint-Lazare avait la reputation des bons diners : cela
I'lumilia beaucoup et le fit gmnur : a Triste reputation, dit-il,
qui ecartera les vocations. , On le rassura en lui disant que
c'ktait, sans doute le fait d'un ecclsiastique ou deux et non du
clerg6.
Nous n'avons rien trouve sur les lectures faites au rMfectoire k cette epoque - aucune indication de livres, sinon celles
pour les fetes et pour certains saints - aucune plainte sur les
ecteurs. On avait l'usage de faire pr6cher les dtudiants A tour
de rSle aprds la grande retraite. Les sermons doivent 6tre des
sermons de mission, ecrits en eatier et presentes auparavant i
1'Assistant de la Maison-Mere. Apres le sermon, les dtudiants
devaient aller demander la critique de leur predication aux
Assistants de la Congregation, aux anciens superieurs et aux
professeurs actuels.
Ajoutons un tout petit detail sur le refectoire, sur sa vaisselle. Le petit Conseii 6tait d'avis de quitter nos fournisseurs
actuels, les rarchands de Paris et d'acheter la vaisselle dans une
fabrique. La d6pense serait moins consid6rable. Mais le PAre
Fiat ne fut pas de cetl avis : alors qu'on menace de nous prendre
]a Maison-MWre. il a peur d'un mouvement d'opinion et il dcrit
en marge du proces-verbal : a It ne paratt pas opportun d'abandonner nos fournisseurs dans les circonstances prdsentes. ,
Mlontons maintenant au premier 4tage de la Maison-Mlre,
allons A la salle d'oraison. M. Fiat laisse a M. Chinchon le soin
des repetitions d'oraison, mais il se reserve les conferences. II
prend ordinairement pour sujet un paragraphe de nos Saintes
Regles. Un seul lui suffit pour parler abondamment. II interroge
un frere, un clerc, un pretre. Chacun parle tres brievement, A
peine quelques minutes. On ne fait pas de sermon; on dit seulement quelques iddes. La conference commence apres la pribre du
soir qui est r6citde A 8 heures. Quand le pretre a fini de parler,
M1.Fiat se lance et des les premiers mots, il saisit son auditoire,
nalgr6 I'heure peu propice. Sa conference est vivante, interessante, dmaillde de souvenirs de saint Vincent, de citations des
decrets, de textes de la Sainte Ecriture, de paroles empruntees
surtout a saint Bernard ou plus rarement t saint Bonaventure
;ses opuscules). Et la conference se prolonge, se prolonge ; il
n'entend pas sonner 9 heures et il continue, continue... Quelquefois il prend un sujet de circonstance, une fete de NotreSeigneur, de la Sainte Vierge, de saint Vincent, l'ordination
prochaine.
Pendant les vacances il prend habituellement l'oraison
dominicale. Je l'ai entendu plusieurs fois expliquer chacune des
demandes du Ilater. Il se sert du Catdchisme du Concile de Trti-te
ou d'un Pere de l'Eglise. II montre en cette priere simple et
sublime le resume de l'Evangile, le code de perfection des missionnaires, un prdcepte salutaire, praeceptis salutaribus moniti,
une institution divine divina institutione formati et il admire
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comment I'Eglise honore cette priere, dans le chapelet, dans
l'olfice divin et surtout h la sainte Messe. II en conclut qu'elle
conuientl a toutes les voies de la saintete, la voie purgative, la
voie illuminative, la voie unitive. 1I cite souvent sainte Therese
d'Avila h ce sujet.
Dans cette mnene salle d'oraison a lieu le chapitre tous les
vendredis qui ne sont pas fetes de deuxieme classe. Les premieres
aniies de son generalat. M. Fiat presida lui-iemne ce chapitre;
mais bientlt ii dut y renoncer, i cause de sa surditt. M. Fiat
eut a cceur toute sa vie de revaloriser ce pauvre chapitre dont
il craignait que ce ne fit qu'une formalite ext6rieure, un corps
sans Aie. A la fin de son generalat, il donnera un bel exemple
sur ce point en s'accusant publiquement des fautes qu'il croyait
avoir faites pendant le cours de ses trente-six annees de sup6riorite. D'autre part, je puis affirmer qu'il disait quelquefois a son
secretaire : ( Allez dire a mon admoniteur qu'il ne remplit pas
bien son devoir. Je I'attends. ,
On pourrait passer en revue chacun des locaux et montrer
la soliicitude de M. Fiat pour le bien--tre de ses confreres. Mais
il faut se borner.
Si '•.Fiat aime le local, les bitiments de la Maison-Mere, il
aime cent fois plus ceux qui habitent ces locaux.
M. Fiat aime ses Assistants. II a compassion de leur sort;
avant d'etre nommds Assistants, ils dtaient supdrieurs, visiteurs,
tres honords, tres actifs; et maintenant ils menent une vie
cachie, une vie moins active; ils n'ont plus A leur disposition
les hommes et les choses conme autrefois : aussi M. Fiat
seefforcera de leur donner des charges, des offices qui leur
rappelleront leurs travaux d'autrefois; des qu'il le pourra, il
en nommera un, assistant de la Maison-Mere, c'est-k-dire, vicesuperieur de la Maison-Mre ; un autre sera Directeur general
des Seurs ; un autre Pr6fet des etudes charge sp.cialement des
etudiants, etc. II les enverra comme Commissaires extraordinaires pour visiter les provinces.
II permet volontiers A M. Delteil d'aller respirer l'air natal.
On volt par une lettre de M. Pdmartin qu'il dtait meme question
de confier a M. Delteil l'aumonerie de la maison d'Arcueil of ma
Saeur Narp itait SupBrieure. M. Chevalier va faire quelquefois
des visites de maisons de Sceurs. II fait partie du ComitR archi'piscopal charge de ddfendre les 6coles. Pendant les voyages de
M. Fiat, c'est M. Chevalier qui signe les lettres.
M. Fiat aime ses secr6taires. II est tres bon pour M. P6martin. I1 ra envoye se reposer trois mois dans son pays natal. II
I'envoie aussi faire la visite des provinces de Constantinople et
de Svrie. parce qu'il salt que cela sera tres agr6able h M. Pbmartin. Celui-ci, malgre son dtat de sante, travaille avec ardeur.
II stimule confreres et smurs pour avoir des lettres, des articles b
insdrer. On lui objecte qu'il ne faut pas parler de nous, que le
bruit ne fait pas de bien. (c C'est vrai, rdpond-il, mais le bien
connu fait beaucoup de bruit. ,
II fait paraitre en cette annde le premier volume des Lettres
de saint Vincent, grand travail qui suppose un temps consid6rable ; il faut Wtre & I'affft des lettres dispersies un peu
partout; M. Pdmartin a fait li une couvre remarquable qui
facilitera plus tard singulierement le travail de M. Coste ; sans
doute. on pourra lui reprocher quelques inexactitudes. Mais
quand il s'agit de commencer une oeuvre comme celle-la, on
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peut dire que les inexactitudes sent presque impossibles a dviter;
du reste quel est le livre oh il ny a pas des inexactitudes?
M. PeNartin presse M. Rosset d'achever la vie du PBre Etienne;
il trouve des collaborateurs, comme M. Terrasson, pour faire
paraitre les Circulaires des Superieurs gdadraux (3" volume).
Vraiment, ita bien mdritd de la Compagnie. II s'est consacrd tout
entier a son office. II n'a pas voulu prendre l'aumonerie dArcueil afin de pouvoir remplir convenablement son office de
Secretaire general.
M. Fiat aime bien ses prosecretaires : MM. Pdrichon, MoLt,
Perboyre. Mais ii les veut tideles A leur office. Il les reprend
quand ils ne sont pas exacts a bien dire sa pensde, (c mon secr6taire me fait parler a son seas ». II ne veut pas que ses prsecretaires fassent du ministere qui les empecherait de remplir
leur office. On demande M. Mott pour des retraites, , ses occupations ne le lui permettent pas ,,rdpond-il.
M. Perboye Jacques n'est pas aussi occupe que MM. P6richoa
et Mott, aussi M. Fiat est tout heureux de lui permettre d'aller
& Montolieu, oh se trouve M. Perboyre Gabriel son cousin.
c 11 mdrite bien cette petite recrdation, dcrit M. Fiat. Je viens
de lui dire qu'il pourrait partir quand ii le ddsirerait et it est
dans la joie. Je jouis moi-meme de son bonheur. , Huit jours
apres, comme it est dedj question du retour de M. Perboye &
Paris, oh ses confreres du Secretariat le rdclament, M. Fiat lui
dcrit : , Restez encore, vous avez pleine et entiere libertd. o
Notons que malheureusement un grand nombre de lettres
sont illisibles au copie-lettres, soit que 1'encre ait Wetddfeo
tueuse, soit que ceux qui ont Wtd chargds de reproduire lea
lettres au cople-lettres s'y soient mal pris ou soient allds trop
vite, etc.
II y a des lettres en espagnol dont 1'6criture ne nous permet
pas de les attribuer & un confrere du secrtariat.
M. Fiat aime les confreres de la Procure gdndrale. M. Dufan
etait de ceux-lk ; sa santd n'dtait pas brillante. M. Fiat l'envoie
se reposer & Montdidier et il lui ecrit : ccJe sais que le travail
que vous aviez a la Procure gdn6rale vous dtait p6nible ", et il
lui annonce qu'il va lui donner un poste plus en harmonie avec
sa santb.
Parmi les nombreuses notes envoydes par M. Fiat h M. Mailly,
Procureur g6ndral, citons celle-ci: a M. Fiat autorise A ce que
I'on continue h donner des draps aux maisons qui en demandent
mais il desire qu'on ne les force pas a en demander ou a en
recevoir. ,
M. Fiat aime beaucoup M. Chinchon, assistant de la MaisonMWre, d'autant plus que celui-ci est un Assistant, selon le cceur
de M. Fiat. Malheureusement quand il parle aux rdpdtitions
d'oraison, on ne comprend pas ce qu'il dit, on devine seulement
ce qu'il \eut dire et on admire sa vdehmence oratoire, ses
oraisons jaculatoires qui sont autant de fleches d'amour. On
devine une ame dlevde aux sommets de la vie mystique et cela
fait autant et peut-Atre plus de bien qu'un discours articuld
selon les rbgles.
M. Fiat aime beaucoup les prdtres anciens. II est aux petits
soins pour eux,. mais il n'aime pas ce qui lui paratt contraire
a la pauvrete. I defend les douillettes d'dtde ii ne permet le
cafe apres diner qu'h de tres rares intervalles, aux grandes fetes
et il veut que dans toutes les maisons on imite saint Lazare
sur ce point. Il ne tolrre pas les instruments dangereux dans
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les chambres. On voit par certains avis donaus que les prAtres
& la Grand'Messe alternaient deux a deux, le Kyrie, le Gloria,
le Credo, etc..., en meme temps que le celebrant, que la recitation du Brdviaire dtait interdite pendant les offices, que les
pretres dtaient assimilds & des chanoines, non pas pour le
camail et I'habit, mais pour certaines .crdmonies, surtout aux
offices pontificaux. M. Fiat veille avec soin sur les cas de
conscience et ii veut que tout le monde y assiste.
M. Fiat aime beaucoup les jeunes gens et il en est tr6s aim6.
C'est un vrai pere pour eux, ou plutOt un grand-pere. Aussi
les 6tudiants usent et abusent de sa bonte. On lui demande
ceci, cela. II ne sait pas refuser. ( II nous faut un ballon. Combien Ca co6te ? Tenez, voil[ vingt sous. - Qa ne suffit pas,
inon pere; il faut un peu plus., Le PBre ouvre de nouveau
son porte-monnaie et en tire prudemment une autre piece.
, Ce n'est pas assez, mon Pere. - Mais vous allez me ruiner,
s'ecrie le grand-pere, tout heureux au fond du eur et il ouvre
encore la bourse indpuisable. n
Ou bien, on est venu lui demander une promenade extraordinaire. Le Pere Fiat rdpond : a Ca tire a consdquence que va
dire le Prefet des etudes ? Je vais reflechir, je vous donnerai
la r6ponse tout A I'heure. , Et les 6tudiants retournent dans
la cour de recr6ation attendre la r6ponse.
Ils y sont A peine arriv6s que la fenktre du bureau du Pere
Fiat s'ouvre ; et I'on voit le bon grand-pere agiter son mouchoir.
Les etudiants ont compris ce langage muet; ils crient, ils acclamient et ils s'en vont chercher leurs chapeaux pour la promenade
desiree.
Les jeunes gens vont a Gentilly, une fois la semaine pendant I'aunne scolaire et deux fois la semaine toute la journee
pendant les vacances. On ne sejournait pas encore a Gentilly
jour et nuit pendant les vacances. Cela ne commencera qu'en
1884. Pendant les vacances qui ne commencent que le 16 aott,
en dehors des deux jours oil 1'on va A Gentilly, les jeunes gens,
les autres jours, arpentent les rues de Paris en groupe compact,
ricitant le chapelet, dans certaines rues plus solitaires, visitant
quelque eglise ou se dispersant en groupe de trois, avec lieu de
reunion a tel endroit fixd. A Gentilly. les jeunes gens peuvent
jouer au billard, au tric-trac, aux boules, au ballon. Au sujet
de ce dernier jeu, M. Fiat rebut un jour des observations de la
part d'un ev\que de Chine qui pensait que la mort prdmaturde
d'un de ses missionnaires venait de l'abus du ballon. M. Fiat
ri'pond A cet 6v\que dans le courant de 1879 : , Je vous remercie
d'avoir attird mon attention sur ce que peut avoir de ddsastreux
dans ses cons6quences, le jeu de ballon & Gentilly. II serait
f•lcheux que ce jour de congd, donn6 aux jeunes gens dans
I'intiret de leur santd, leur devint funeste... ,, et M. Fiat fait
toutes sortes de recommandations pour dviter un chaud et froid
afpres des luttes animdes.
Un jeune dtudiant, nommd Larigaldie Gabriel, a une santA
tri-s ddlicate. Sa mere qui r6side a Mauriac, en Auvergne, demande que son fils vienne se reposer au pays natal. M. Fiat, qui
a envoy6 Gabriel Larigaldie A Gentilly pour quelques semaines,
Pipond A la mere : a J'ai vu Gabriel hier. L'air et la vie de
la campagne, A Gentilly, lui font beaucoup de bien. Je pense
que dans une semaine ou deux, ii sera rdtabli. Si le m6decin
demandait de I'envoyer ailleurs, je m'empresserais de suivre
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votre avis. Vous savez tout l'interet que je porte a Gabriel.
Aussi il me tarde de le voir en parfaite santd. a
M. Fiat s'intdresse aux etudes. Pour suivre les directives
de Leon XIl au sujet de la philosophie scolastique, il fait prendre pour manuel la philosophie de San Severino, et il I'introduira
petit A petit dans les grands sdminaires eonfies A la Congregation, lb oil les aveques n'y font pas difficultd.
M. Fiat aime les sdminaristes. Quelques-uns craignaient
les suites de la Revolution que beaucoup redoutaient. Va-t-on
revoir 89 et 93 ? Quelques postulants hesitaient & entrer pour
les mrmes raisons. M. Fiat ecrit A l'un d'eux : , Je crois que
pour VI'acnir, ii faut se confier a la bonne Providence qui ne
peut abandonner ceux qui quittent tout gdnereusement pour se
vouer au salut des dines. Du reste, si la Revolution venait i
delater, nous pourrions vous faire passer dans une maison voisine de la frontiere oij votre vocation religieuse et sacerdotale
serait en securitd. ,
Cependant a un confrere d'Algdrie qui voudrait faire quelques mois de s4minaire de rdnovation, il rdpond : " II me serait
tres agreable de pouvoir d&s maintenant satisfaire votre desir,
mais attendez l'annde prochaine. ,
M. Fiat aime beaucoup les freres coadjuteurs dont ii a ete
longtemps le directeur et dont beaucoup sont des bourreaux de
travail, des modiles de rdgularitd. 11 y avait alors un Frere Gdnin
qui edifiait les externes comme les internes par son zile pour
les Missions. II recueillit, cette annee 1879, trente-cinq mille
francs, somme enorme pour l'dpoque.
Parmi les jeunes freres coadjuteurs et les jeunes siminaristes, il y a quelquefois des d6fections, des d6parts, soit par
tentation, soil par constatation de non vocation. M. Fiat voulait
que tous ceux qui quittaient Saint-Lazare aillent le voir avant
e sortir. Dieu sait le bien qu'il a fait dans ces visites. II a
mnontre A ceux qui avaient raison de partir qu'il n'6tait pas
fdch6 contre eux ; il leur a dit qu'il les aimerait toujours ; qu'il
s'occuperait d'eux et ainsi ils sont partis sans rancune. sans
ressentiment contre la Congregation, contre 1'Eglise, ils ont
commence une. vie nouvelle sans haine sans ddsespoir. Quant &
ceux qui voulaient partir par scrupule, tentation, combien ont
et6 repeches par la bontd de M. Fiat qui a ecout6 leurs plaintes,
leurs ennuis et qui a mis le baume sur la plaie. Un confrare
qui est d6cddd et qui 6tait sup6rieur d'un grand s6minaire, m'a
racontd qu'il devait d'etre rest6 Lazariste A la visite faite au
PBre Fiat. Un autre m'a racontd, qu'ayant declard au Pare Fiat
qu'il partait parce que le Directeur de Saint-Lazare ne lui
plaisait pas, M. Fiat lui proposa d'aller i Dax oi peut-Rtre le
Directeur serait persona grata. Le ieune homme accepta et it
resta dans sa vocation. On pouvait tout dire au Pare Fiat, il ne
se fachait pas des critiques qu'on faisait ; il y rdpondait doucement, aimablement et souvent il triomphait. II avait un eceur
d'or, un cceur de mere.
M. Fiat a dtd bon pour les 6trangers a la Congregation. 11
aceueillait avee serdnite tous ceux qui venaient loger a SaintLazare pour faire une retraite. Le nombre en a toujours 6tW
considdrable. II n'y avait pas de retraites d'un diocese ou d'une
oeuvre sacerdotale, mais de petites retraites individuelles. non
prechdes mais diridges par un pr6tre specialement affectd A cela.
Le Pere Fiat aimait beaucoup cette oeuvre et il se montrait tres
large pour accueillir m6me ceux qui ne pouvaient payer leur
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sejuur. Cela lui rappelait les retraites de l'ancien Saint-Lazare.
M. Fiat accueillait h son parloir tous ceux qui voulaient
s'entretenir avec lui. D'apres les rdponses qu'il fait h ceux qui
demandent audience, on voit qu'il recoit au parloir les lundi,
iiercredi, vendredi, de 1 heure a 6 heures apres-midi, habituellement, avec quelques exceptions ou modifications imposdes par
les circonstances.
M. Fiat aime les autorit6s ecclcsiastiques, les cardinaux.
les e\vques. Un ddsir du cardinal-arheleveque de Paris est un
ordre pour lui.
SM. Fiat aime les autorit6s civiles. II veut qu'on leur ob6isse.
, Je vous autorise bien volontiers 4 faire la loterie A la condition
que les autoritds locales v consentent. , M. Pimartin ecrit, en
septeinbre 1879 : , M. le Supdrieur gdneral ddsire que l'on paie
intrgralenient a 1'Etat ce qui lui revient des droits de succession
de l'hdritage de M. Mellier. ,
MI. Fiat aime les pauvres; il donne volontiers pour les
bonnes oeuvres, pour les dcoles, selon ses ressources. Quand ses
fonds sont h vide, il renvoie h l'ann6e suivante.
M. Fiat approuve les distributions qui sont faites aux
pauvres a Saint-Lazare. Ces distributions sont critiqu6es par
quelques-uns. On rappelle dans le proces-verbal du petit Conseil
qu'en 1789 ce sont les pauvres nourris par Saint-Lazare qui conuisirent le pillage du 13 juillet. Malgr6 cela, M. Fiat est d'avis
de cuntinuer honiiies et feinmmes a part, A ccleur faire f'aumnne
spirituelle par un petit mot du Bon Dieu ,,, recommande-t-il.
On fait remarquer au Pere Fiat qu'autrefois a on ne donnait
les bons aux pauvres que deux fois la semaine; maintenant
on en donne tous les jours deux h trois cents. La plupart des
mendiants qui viennent sont jeunes, capables de tra\ailler ,.
A ces remarques, M. Fiat rdpond : , Je verrai... , C'etait pour
lui. comme on le dit de Louis XIV, une manirre polie de refuser.
A Gentilly, on faisait les mnimes observations. ( On donne gdnAreusement, il est A craindre que cela n'attire un grand nombre
et ne constitue un v6ritable danger. , M. Fiat se contente de
repondre : , II faut assister les pauvres. , A Paris, on distribuait la soupe au 93, de 12 heures & 14 heures.
Qu'on me permette d'anticiper un peu sur les evenements.
Lorsque j'etais directeur des 6tudiants, vingt ans plus tard, et
que les pauvres venaient toujours en grand nombre, des sergents
de ville m'ont d6clare qu'ils se dissimulaient parmi les pauvres,
parce que parmi eux il y avait des repris de justice et i!a
m'engageaient h ne pas faire p6ndtrer les pauvres dans l'interieur de la maison, parce que leur convoitise pourrait Wtre
excitee par les objets pr6cieux de la salle des pr4tres ou de la
salle des reliques ou d'autres salles. Le bon Pere Fiat ne se
laissa jamais arrkter dans ses aumOnes par toutes ces considdrations. a Si on tenait compte de tous les inconv6nients possibles,
disait-il, on ne ferait rien. II faut prendre les precautions ndcessaires, mais il ne faut pas cesser les aumnnes.
M. Fiat aime beaucoup les malades de Saint-Lazare. Un
frere malade qui n'6tait pas & l'infirmerie s'dtant plaint d'etre
abandonn6 dans sa chambre, sans soin, sans feu. M. Fiat t&
moigne son m6contentement et il donne un avis se6vre : c Veiller a ce que les malades n'aient pas sujet de se plaindre. a I1
presse les travaux pour que les caloriferes de la Maison-MWre
distribuent vraiment la chaleur dans toutes les chambres. II
s'occupe surtout d'am6liorer l'infirmerie. II y avait alors plu-
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sieurs malades ou infirmes on vieillards qui dtaient obliges de
garder leur chambre, car I'infirmerie etait beaucoup plus petite
que maintenant et le nombre des habitants de Saint-Lazare dtait
beaucoup plus considdrable. On se plaignait aussi que les chambres de l'infirmerie 6taient trop petites, mal adrees. M. Fiat se
preoccupe de cette situation. II parle de rdparer, de construire.
Mais on etait toujours arrete par la crainte d'une expropriation.
La menace planera toujours plus ou moins pendant le gdndralat
de M. Fiat et cela paralysera les differents projets desirds,
counus, elabores. Ce n'est que sous MM. Villette et autres que
ces projets se realiseront. les temps etant devenus moins dangereux. Cependant il est question, deux fois, en 1879, d'etablir i
l'infirmerie bains et douches.
Avouons que si M. Fiat aime beaucoup toxis ses confrbres de
la Alaison-M1re et s'il tache de leur procurer ce qui est necessaire
pour le corps, il aime surtout leur Ame et il veille avec grand
soin a leur procurer tout ce qui est necessaire pour nourrir,
habiller, rechauffer leur &me.
M. Fiat fait tous ses efforts pour maintenir ses confreres
dans leur vocation ; it est tres condescendant : , Je ne puis
pas me decider B vous envoyer la demission de vos vueux. Revenez. Je vous laisserai vos honoraires de Messe. On aidera vos
parents. ,
II ecrit des lettres touchantes pour ddtourner ceux qui sont
ddeides & quitter. a Je ne puts me decider A vous donner la
dimission vous serez malheureux toute votre vie et a 'heure
de votre mort. ,
II a des combinaisons un peu extraordinaires. a II m'en
coCte de briser vos liens. J'ai trouvd un moyen terme : je vous
autorise a rester un an dans votre famille. Vous observerez
vos voeux comme vous pourrez. Je vous donne toute permission.
Dominus benedicat egressum et regressum tuum. v
Malgr6 tout, il est obligd quelquefois d'envoyer la ddmission.
En cette annte 1879, seize ont quitte la Compagnie, dont six en
France. cinq en Espagne, deux en Italie, un au Portugal, un aux
Etats-Unis, un en Afrique.
Tout n'est pas fini pour le pauvre PNre avec la dimission.
II a do en chasser trois qui avaient occasionnd du scandale.
Ceux-ci n'acceptent pas leur renvoi. L'un d'entre eux vent
recourir b Rome. II faut reunir toutes les pieces du proces. ii
faut informer le Procureur gendral pres le Saint-Siege, etc...
Malgrd sa belle circulaire sur les voyages en famille, les
demandes de ce genre n'ont pas cess6. Alors, il lui faut refuser.
II doit maintenir ce qu'il a promulgud dans sa circulaire. Autrement tout va a la derive. , Veuillez me dire si M. X... est chez
vous ou dans sa famille. nA un autre, il derit : u Je viens
d'apprendre que vous dtes encore dans votre famille, avec quele
permission ? ,, Ce dernier objecte une permission de M. Etienne
et meme %:. "spece de contrat avec le Supdrieur g6ndral quand
il a etd recu dans la Compagnie. M. Fiat respecte la decision
du Pere Etienne.
Lui-mdme du reste, quand il y a des raisons qui lui paraissent justifier une permission, il l'accorde volontiers. a Allez
porter votre consolation d vos parents malades. Apr s la retraite, je vous accorde volontiers la permission d'aller embrasser
votre vieille et respectable mere.,, A un confrre autorisd &
aller faire une saison A Vichy : , Si votre tante ne demeure
lpas trop loin de Vichy, je vous autorise bien volontiers i alter la
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voir. n Au Frere Rouchy, A qui il a permis d'aller dans sa
famille, a Riom-es-Montagne : " Je partage de bon cwur le
plaisir que vous dprouvez au milieu de votre famille. , Citons
encore ce petit extrait d'une lettre charmante qui nous ouvre
le coeur du Pere Fiat : a Je ne vous dirai pas le plaisir que
m'a procure votre bonne lettre ; cela venait de vous ; elle etait
dictee par votre ceur. Je ne crois pas que vous vous figuries
combien j'aime mes confreres et vous en particulier. Vou#
n'avez pas besoin de me menacer de ne plus m'dcrire si je ne
cous accorde pas la fareur que vous me demandez ; j'ai peutdtre trop d'inclinationd faire plaisir et je suis heureux dans le
cas present de vous donner cette satisfaction sans aller contre
nos regles. Si on peut faire des exceptions d nos usages, c'est
hien surtout en faveur des parents des n6tres. ,
Non seulement il permet quelquefois qu'on aille voir ses
parents, mais il permet aussi que les parents viennent demeurer quelque temps dans la maison de leur fils. Mais tout cela
doit etre regle par l'obeissance et par la moddration. II 6crit b
un superieur : , J'ai 6td tres heureux d'accorder a votre pbre
de venir chez vous. Mais il n'entrait pas dans ma pensde de
U'autoriser a faire un s6jour inddfini. Voilk plus d'un mois qu'il
est dans la famille, c'est trop. a Et comme ledit supdrieur (ou
-on pere) fait la sourde oreille, M. Fiat insiste pour le d6part
du pere. II ordonne que ce depart ait lieu au plus tard pour le
1" novembre.
M. Fiat accorde volontiers aux confreres d'aller se reposer
dans une maison de la Compagnie quand ils en ont besoin. C'est
ainsi que M. Stella se repose a Montpellier. Mais il ne permet
pas qu'on aille se reposer dans une maison de Soeurs. a A Paris,
oui, ecrit-il i un confrere, mais pas chez les Sceurs, A Langres. m
Et puis pas d'excursions, de p6regrinations soit pour aller, soit
pour revenir. Quelquefois, il joue un petit tour : un confrere
a demand &Ase reposer i Gentilly. a J'ai trouve mieux que cela
pour votre repos. On me demande un econome pour le grand
seminaire de X... C'est un poste de tout repos : vous pourrez
vous reposer A votre aise. , L'histoire ne dit pas ce que le
confrere a pens6 de cette rdponse.
Parcourons maintenant les diffdrentes maisons de la France
et voyons ce que M. Fiat dit ou pense de leurs difficultes. C'est
1A qu'on connalt mieux I'homme.
A Albi, M. Nicolle est superieur. M. Fiat J'autorise a venir
faire sa retraite a Saint-Lazare, car pendant la retraite de ses
confreres, il a dtd tout occup6 A les recevoir en communication, A leur prdcher. M. Nicolle fait partie de l'officialit, diocesaine. M. Fiat n'aime pas trop que I'on assume une mission
aussi ddlicate. Mais quand ses pr6ddcesseurs, M. Etienne ou
M. Bore, ont autoris , il s'incline. M. Nicolle trouve que le
Visiteur de la province est un peu Ag ; il craint qu'il ne puisse
pas faire la visite comme cela serait ndcessaire; il demande le
Tres Honord Pore ou M. Chevalier. M. Fiat n'entre pas dans
cette combinaison : a Mon estime pour le Visiteur. mon respect
pour la regle ne me permettent pas d'exclure le Visiteur ordinaire. Si 'allais & Albi, je pourrais faire la visite ; mais y
envoyer M. Chevalier, c'est exclure M. Pereymond. a M. Fiat
permet A M. Blanchet, d'Albi, de garder ses honoraires de messe.
A Amiens, on se prdoccupe des 6tudes philosophiques et
thIologiques. On a San Severino, on d6sirerait avoir Collet pour
la th6ologie. M. Fiat rfpond qu'on s'occupe d'adapter ce dernier
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pour le mettre a jour. Monseigneur a demand6 que M. Tournier
fasse la visite canonique du convent de la Visitation. M. Fiat
pernet pour cette fois seulement. II y a des frottements entre.
quelques officiers de la maison, au sujet de leurs attributions
respectives. M. Fiat ecrit ces paroles d'or a I'un d'eux : a La
charite prime tout. Si vous ne pouvez la garder qu'en vous effagant un peu, je vous invite a le faire et d ne pas exiger pour
le moment I'accomplissement de certains points de nos regles.
Le supdrieur de Sainte-Anne d'Amiens souffrait d'un mal
d'argent ; les ressources de sa maison ne suffisaient pas a faire
vivre les confreres. ( Nous sommes tout disposes a vous assister,
ecrit M. Fiat. MM. les Assistants, avec le Procurear jydndral
vont examiner la situation financiere de votre maison. le m'en
rapporte d euz, car je ne suis pas competent dans cette partie,
pas plus que dans beaucoup d'autres. , Quelqu'un veut entrer
dans la Congrigation, mais il a des dettes. a On ne peut pas le
recevoir ,,

ecrit M. Fiat.

Un confrere de cette maison avait travailld au Manuel des
Enfants de Marie. M. Fiat lui ecrit : a Vous devez Wtre dtonna
de nf plus entendre parler de ce Manuel, A la composition du-quel vous vous Ates devoud avec taut de z6le et de ddsintdressement. Ne soyez pas inquiet, il est entre nos mains. ,,
A M. Dienne, supdrieur de ]a Mission d'Angers, M. Fiat
donne conine mot d'ordre : e La Mission est l'euvre principale.
Il faut lui sacrifier toutes les autres oeuvres secondaires comme
les Enfants de Marie. a
Au supdrieur d'Angouleme, M. Fiat dcrit : , Conformement
a votre demande et A Iavis favorable de M. Forestier j'accorde
& M. Denant la permission de passer une quinzaine de jours
avec sa mere. ,
Un confrere du grand s6minaire d'Angoulme voudrait un
peu de ministere pendant les vacances, quelques retraites, par
exemple. M. Fiat lui rdpond d'une fagon qui ne correspond peutctre pas A ses dbsirs : Veuillez vous rendre A Valfleury; c'est
un lieu de pclerinage ; I'affluence est grande.,
On offre une oeuvre pros d'Aurillac : a Mon Conseil v rpugne ,, ecrit M. Fiat au Visiteur. Mais Aurillac, c'est 1'Auvergne ! Alors, M. Fiat ajoute : ', oudriez-vous avoir la bonti
de vous rendre b Aurillac, examiner 1'oeuvre sur place et nous
donner des renseignements pr6cis. , On volt comment M. Fiat,
tout en respectant I'avis de ses consulteurs, essaie de les amener
au sien.
Le Berceau possede une dcole que M. Fiat appelle petit
siminaire, et auquel ii envoie des vocations, meme d'Alexaudrie.
Cahors a perdu, cette annde, un excellent missionnaire,
M. Guyot. M. Fiat envoie a M. Mdout, supdrieur, ce petit mot :
cc

La mort de M. Guyot m'est trs

sensible, car j'avais connu

intimement ce cher confrere, lors de mon sdjour & Montpellier.
Je 1'aimais bien et il me semble qu'il me payait de retour. II
m'a donnd A propos d'excellents avis dont je lui suis tres reconnaissant. ,
D'autre part, avant appris que M. Mercier avait soigne
1. Guyot avec beaucoup de devouement, il lui permet, pour
le recompenser, de faire un pelerinage A Lourdes. *
M. Meout, supdrieur, a fait paver par la Congr6gation les
frais de sppulture de M. Guyot. Ma. 'iat lui derit : a Vous voua
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etes tiompe. C'est au diocese a supporter les d6penses des fun&ralles. j
M. MWout est un grand chercheur de documents : il fouille
les archives : M. Fiat 1'engage
decrire I'histoire du s6minaire

de Cahors.
M. Sudre, de Cambrai, a transnis h M. Fiat un grand numbre de demandes de la part des confreres de sa province.
M. Fiat en accorde quelques-unes, en refuse d'autres. << Je deniande a M. Collot le sacrifice du voyage qu'il devait faire dans
sa famille. ,,M. Molinier a demand6 A aller respirer le bon air
natal du Cantal. c Je I'autorise, derit M. Fiat, h aller a Saint\Valfroy, ofl il trouvera un air vif et pur qui lui rappellera
celui du Cantal. n
A d'autres, M. Fiat accorde : a 1.Tournier pourra aller
au lMont-Dore et, apres, voir son pire. - J'autorise IMM.Bignon
et Siguier A aller pendant quinze jours dans leur famille, a
leurs frais. - J'autorise M. Droitecourt A aller a Rome, mais
en pdlerin et non en touriste. Je ne permets pas les excursions
au dela de Rome. ,
On voit que M. Fiat essaie de balarcer harmonieusement la
r.ule et la dispense. II possede I'art de gouverner. II va tantdt
a droite, tant6t a gauche. Ars artium, regimen animarum.
.Mais quand il peut craindre quelque inanquement a ce qu'il
a fixe, il n'a pas peur de reprendre mime des Visiteurs. a M. X...
a et6 autoris6 a passer quinze jours dans sa famille. J'apprends
(un mois apres) que ce sejour serait illimit6. Je connais trop
votre amour de la discipline pour ne pas esperer que vous m'aiderez de tout votre pouvoir a la faire observer. a
Un prddicatcur a inanqu6 pour une retraite de Sceurs. On
crie contre le Superieur general. M. Fiat s'excuse : a Le confrere
design6 n'a pas voulu prdcher. II a fallu vite en trouver un
autre ; il arrivera en retard. J'assume volontiers la responsabilit6 des consequences. J'ai la confiance que Notre-Seigneur me
jugera plus charitablement que les hommes. ,
Dans le diocese de Pdriyueux, 1'6veque ne veut pas laisser
partir un confrere ; M. Fiat en a besoin pour une maison de
mission, qui n'a plus qu'un seul confrire, tandis que celle de
Perigueux en a sept. M. Fiat tient bon. , I me faut ce confrere. ,
Dans une maison de cette province, un frere est sacristain;
mais les Socurs, les dames, les demoiselles, sous pretexte qu'elles
apportent des fleurs, raccommodent les ornements, etc., veulent
commander au frere. Celui-ci entend 6tre maitre chez lui, 4tre
sacristain tout h fait.
Le Pere Fiat doit accommoder toute chose, pacifier les esprits, fixer & chacun ses attributions. Ce n'est pas facile de
plaire A tout le monde. C'est meme impossible. " Le bon Dieu
lui-m6me n'y rdussit pas, disait un saint : a fortiori, les
hommes. a
Al. Fiat nomme M. Lacour, Visiteur de la province d'Aquitaine, a la place de M. Souchon. On croyait qu'il aurait nommr
a cette charge M. Dumay, superieur de Dax; aussi M. Fiat
ecrit une lettre pleine de d6licatesse a M. Dumay pour lui dire
pourquoi il ne la pas nomme Visiteur. C'est uniquement pour
raison de sante.
A Evreux, M. Rosset travaille & la vie du Pere Etienne et
il envoie les chapitres au fur et A mesure a Paris. Evidemment
il y a toujours quelque chose A dire. M. Chevalier, qui est di-

-

314 -

recteur des Enfants de Marie, trouve que M. Rosset ne parle
pas assez de cette Association. Un autre assistant trouve trop
sBvere I'appr6ciation de M. Rosset sur une des assemblies ganerales tenues sous le Pere Etienne. II eOt prefdrb que M. Rosset
exposit simplement les faits et qu'il laissAt chaque leceur
apprecier lui-meme. D'autres disent que l'historien a bien le
droit de donner son avis. laissant A chacun la libert6 de 1'embrasser ou non. M. Fiat felicite sans restriction M. Rosset pour
cette tache difficile et importante. II lui rappelle seulement que
cette vie est destinee au public.
Un des directeurs du grand seminaire d'Evreux voudrait
venir faire sa retraite a la Maison-MWre. M. Fiat y est oppose.
a Je regarde comme tres important que les confreres d'une
maison fassent leur retraite ensemble.
M. Chevalier a fait la visite d'Evreux. Notons dans les remarques faites A M. Chevalier par M. Fiat, cette petite phrase :
( Les bons renseignements sur M. Pouget ne m'dtonnent pas;
its me consolent beaucoup. Je connais ce missionnaire depuis
longtemps et j'espere qu'avec la grace de Dieu, il pourra faire
beaucoup de bien.,,
La maison de La Rochelle etait en souffrance. La principale cause etait la vieille question des appels aux ordres. Le
superieur est pour I'appel d'un seminariste h l'ordination, les
confreres y sont opposes. On voudrait appeler cette affaire au
tribunal de M. Fiat. Ilsemble que ce serait plutot h l'6veque
a trancher le diff6rend. C'est ce que M. Fiat conseille au superieur. a Si Monseigneur vous demande votre avis personnel an
sujet du seminariste, vous pouvez et vous devez lui repondre
selon votre conscience ;mais pour agir bien simplement, il
senible necessaire d'ajouter que vos confreres sont contre eet
appel., Et comme le pauvre superieur est ennuyd de ces divergences, quelques-uns ayant menace de ne plus venir au conseil,
M. Fiat essaie de calmer. II 6crit au superieur : ( Je comprends
la peine et le ddgoOft de la sup6riorit6 que vous causent les
difficultes presentes et passees ; mais j'aime 6 penser que vous
saurez porter votre croix et vous d6vouer jusqu'b la fin pour
le bien de la petite Compagnie et le salut des ames. , M. Fiat
ecrit d'autre part a I'assistant a d'agir comme moddrateur ;
damener les confreres h revenir sur la resolution qu'ils semblent avoir prise de ne pas se rendre au conseil. n II faut prendre
garde que sous prdtexte du bien a on ne soit guide, sans s'en
rendre compte, par l'esprit d'opposition. a
D'autre part, les confreres avaient A se plaindre des seminaristes. M. Fiat 6crit h I'un des directeurs : a Je viens d'apprendre la conduite inconvenante de vos dl1ves A votre 6gard,
en classe, et je compatis bien sincerement a votre peine. On
aurait peine A comprendre pareille chose dans un grand s6minaire, si 1'on ne connaissait le caractere des jeunes gens et le
peu d'esprit de foi qu'ils retirent d'une education premiere si
peu chrdtienne. , Et Ie bon PBre Fiat, pour consoler le confrere,
lui permet d'aller h Rome (C mais pas au-delk et par la voie
directe ,.
Si les confreres et le superieur ont h se plaindre des seminaristes, ceux-ci ont des motifs de se plaindre, et M. Fiat qui
aime la justice, signale a 'un des directeurs :
II y a des
plaintes h votre sujet. Vous traitez les seminaristes d'une manimre un peu rude ; vous employez en leur parlant des expressions qui peuvent les blesser et qui les blessent. a M. Fiat fait
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ensuite un petit sermon sur l'importance de la douceur dans
la conduite des ames, sur les exemples de saint Vincent, et il
conclut : a A votre place, je lirais de temps en temps ce que
dit Maynard de l'humilitd et de la douceur de notre saint fondateur. n
D'autre part, M. Fiat souffrait de voir un confrere s'occuper beaucoup de ses parents, alter chez eux passer une bonne
partie des vacances. Le confrere alldguait qu'il dtait entr6 &
cette condition et que M. Etienne avait acceptd. 11 menacait de
recourir b Rome si M. Fiat s'opposait aux autorisations accord6es par le Pere Etienne. Et le pauvre Pere Fiat d'6crire :
c Personne ne veut renier les engagements contractis par le
\venrable Pere Etienne, mais vous auriez mieux faiL d'y renoncer de vous-meme. ,
Toutes ces difficultes amenerent le superieur a demander
A ktre decharge de son office; M. Fiat lui envova une lettre
pleine de delicatesse, condescendit a sa demande, en avertit
1'evZque et lui proposa comme sup6rieur ou M. Duchemin ou
M. Cornu. 11 est probable que l'eveque choisit le premier, car &
la rentree, nous voyons M. Duchemin, superieur du grand s6minaire, et nous constatons, par sa correspondance avec M. Fiat
qu'il est autorise a donner mille francs a Monseigneur pour
un vitrail en I'honneur de saint Vincent. Tout va bien qui
finit hien.
Dans une maison de mission, la paix ne regnait pas. Les
confreres dtaient months contre le sup6rieur et celui-ci contre
les confreres. M. Fiat donne des avis tres opportuns i 'un et
aux autres. II prdche pour l'union, dont Dieu est I'auteur, contre
la desunion, fruit du demon, il rappelle l'alter alterius onera
portate, i! invite A la reconciliation, a 1'esprit de foi, A la condescendance, au support : il fait visiter la maison; il se propose d'aller lui-meme voir le superieur et les confreres. En fin
de cause, it fallut se s&parer, le superieur fut change. II se
jeta , l'eau pour calmer la tempete. Et le Pere Fiat le f6licita.
M. Fiat semble aimer particulibrement le sup6rieur de
Loos, M. Bodin, qui veille avec sollicitude A la regularite de sa
maison. II est all le voir lors de son passage a Lille. II y maintient la discipline sur les voyages en famille, et il refuse A
un frbre d'aller voir sa sceur. Mais lorsqu'il craint des suites
graves h cause de son refus, il cede : a Je ne voudrais pas par
un refus porter prejudice a votre Ame n, derit-il A un pretre
de Loos. M. Fiat n'est pas une barre de fer ; il veut la mis6ricorde et il n'dteint pas la mkche qui fume encore.
Cependant, il faut quelquefois chasser la brebis galeuse
pour ne pas contaminer tout le troupeau. II annonce a un Visiteur qu'il donne la d6mission a un confrere de sa province.
II recommande A ce Visiteur de faire observer la prescription
du Pere Etienne, qui fixe que 'on doit servir A chacun sa portion
de vin et de nourriture. II faut done introduire I'usage d'un
pinton pour chacun. ( On me dit, continue M. Fiat, que vous
avez fait quelque difficultd k cela, sous pretexte que ce n'est
pas I'usage de la maison. Je suis persuadd qu'il n'en est rien.
Toutefois, je vous prie de me donner des eclaircissements &
ce sujet. Le meilleur moyen d'obtenir la bdendiction de Dieu
est d'observer les prescriptions du Superieur g6enral. n D'autre
part, il derit A un supdrieur de cette province : a Le Visiteur
qui vous a emphchd de suivre la circulaire de M. Etienne a
outrepassd ses droits. II a fait une application des principes
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gallicans d'apres lesquels les dv\ques se croyaieot libres d'ac.
cepter ou de ne pas accepter les constitutions pontificales. Le
premier devoir des superieurs subalternes est de respecter et
de faire respecter par leurs infdrieurs les ordonniances des Superieurs Majeurs. ,>

.1. Fiat signale au Visiteur de Lyon un abus qui se pratiquait autrefois et contre lequel it bataille avec \igueur:
, A Val[leury, les missionnaires ont mange avec les Sceurs
Veillez, je vous prie a ce que pareille chose ne se renouvelle
plus, ni ]A, ni ailleurs.,,
II y avait des abus pour les \acances des missionnaires
M. Fiat y remndie en r glant d'une maniere exacte ce qui pent
se faire.
Et le saint M. Fiat termine sa lettre par cette remarque :
, Oh ! que je tremble en vovant rdussir des confreres qui n'ont
ni pirtl , ni rdgularite ! Le bien qu'iis font est rarement solide
et devient souvent un danger contre lequel ils n'ont pas, pour
se prdmunir, I'esprit qui fail les vrais missionnaires. ,
Marseille a fait une bonne recrue en la personne de M. Sabatie qui n'a pas encore fait les vceux et qui est place b la Mission de Toursainte. Mais la reputation de M. Sabati6 fail qu'oa
le demande pour des prddications de car6me, pour des adorations perpetuelles, des neuvaines des morts, etc... M. Fiat veut
qu'on se consacre surtout aux missions proprement dites et il
ecrit que les travaux qu'on offre & M. Sabatid sent contraires
A l'esprit et A la lettre des Constitutions ; qu'il vaut mieux s'abstenir de ces predications. Ce serait creer un prdcddent fAcheux,
les villes ne sont pas pour nous. n
I'autre part, M. Fiat tient & la gratuitd de nos emplois. II
tcrit au Visiteur de Marseille : a Gratis accepistis, gratis date.
C'est la ligne de conduite que nous a tracee Notre-Seigneur et
apres lui saint Vincent, et autant que les circonstances nous
le permettront, nous ne devons pas nous en ecarter. Or, il est
certain : 1* Que nous ne devons jamais rien demander pour
les fonctions de notre ministere, par suite ne jamais les refuser
quand nous savons qu'elles seront gratuites, et pour ce motif;
2" que nous entrons tout , fait dans i'esprit qui doit nous
animer. en offrant gratuitement nos services; 3* cependant,
i n'est pas contraire a ce mnme esprit de recevoir quelqae
offrande. mrme intuitu functionum, pourvu qu'elle vienne de
quelque personne riche et que ce ne soit aux ddpens, ni du
pauvre peuple, ni des curds. n
M. Fiat n'encourage pas seulement les missions, les missions gratuites, il exhorte aussi les confreres h precher des
retraites eccldsiastiques ; M. Sabatid est demandd pour ce ministbre : il faut 1'y appliquer.
M. Sabatid, devord de zete, rongeait son frein de n'avoir
presque rien at faire & Toursainte. M. Fiat conseille de lui donner des prddications, de le charger de la sacristie et de 1'dglise;'
de ne pas I'exaspdrer en lui confiant i lui seul le soin de la
lecture pendant les repas. , TAchez de le mdnager, dcrivait
M. Fiat au Visiteur, M. Gadrat ; il y a en lui bien des qualitis
dont vous pourrez tirer parti en le traitant avec beaucoup de
douceur et en lui temoignant de la conflance. »
En demandant la grAce des Saints Vceux, M. SabatiB a
envoyd au Pbre Fiat une vie de saint Antoine. Le Supdrieur
gdndral lui rdpond en l'autorisant a se consacrer au service
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de la Congregation, et en lui promettant de lire la vie de son
patron, a j'espere en profiter ».
M. Sabatid avait parlM aussi d'etablir un sdminaire interne
dans le Sud de la France, A Montauban, par exemple. c Les
temps ne sont guere propices, lui repond le Pere Fiat ; en tout
cas, ma pens6e ne serait nullement de le placer a Montauban. ,
Des missionnaires sont malades & Marseille ; il faut des
remplagants ; M. Fiat y envoie un pretre du seminaire, qui
vient de precher le jubild A La Teppe.
L'oeuvre des Servantes, etablie a Toursainte, perielite parce
que le missionnaire qui en est charge, ne reussit pas, manque
de discrtion ; M. Fiat le change, car lc bien des ames passe
avant tout.
M. Fiat poursuit inlassablement les ddviations A la regle ;
il s'occupe des moindres choses, la douillette, le camail, le dentier, etc. ; il s'occupe aussi de choses plus importantes. a J'apprends de Saint-Pons une chose que je vous prie de vouloir
bien interdire, 1'entrie d'une Sceur dans les chambres des missionnaires. Veuillez prendre les mesures pour qu'% I'avenir cela
ne se renouvelle plus. ,
On voit par ces details que M. Fiat poursuit 1'oeuvre de rforme, sans se lasser, sans se d6courager ; il le fait fermement
mais doucement; il ne craint pas de rappeler la rggle A des
homines vendrables el plus anciens que lui.
II avait choisi un confrere de Marseille pour aller a Antoura; celui-ci t6moigne une grande repugnance pour ce changement. 4 Mon intention n'est pas de vous imposer un sacrifice, lui ecrit M. Fiat. Je vais chercher ailleurs. , Mais au Visiteur, it dit toute sa pensee, ccune administration doit considdrer le bien gindral ", et comme le confrere sur lequel M. Fiat
avait jetd les yeux lui demande de faire venir des confreres &
Marseille pour c6l1brer avec eux un anniversaire quelconque,
M. Fiat refuse. Intelligenti pauca.
A Marseille, il y a M. Dazincourt que M. Fiat v6enre. II a
I'intention de 1'envoyer comme Visiteur extraordinaire A Constantinople ; admirons avec quelle ddlicatesse, il lui propose cet
emploi. ( Je serais tres heureux que votre santd vous permit
d'entreprendre ce voyage. Veuillez me dire en toute simplicit6
si les voyages sur mer vous sont contraires ou favorables, et
si mon projet vous parait rdalisable aux vacances prochaines.
Je ne voudrais pour rien au monde compromettre votre sant6
qui nous est trop pr6cieuse. , Ce projet n'aboutit pas et ce fut
M. PNmartin qui accepta la charge.
M. Fiat consulte M. Dazincourt sur les confreres qui pourraient devenir supdrieurs.
D'autre part, il lui montre aimabiement qu'il 'a 6td induit
en erreur. 4 Un farceur vous a trompd ,, lui 6crit-il. Pour un
autre personnage qui veut entrer chez nous et que M. Dazincourt
recommande, a impossible, lui repond M. Fiat ; vous ne connaissez pas son histoire ; si vous saviez, vous seriez le premier
A me dire de ne pas I'accepter. ,
Un confrere de Marseille devait precher une retraite de
Serurs. mais une supdrieure intervient qui bouleverse les plans.
11. Fiat avertit le tres digne confrere, et pour adoucir la peine
d'une retraite a rentrde ,, it lui ecrit gentiment : , En 1870,
vous aviez pens6 faire un pelerinage A Rome, vous en souvient-il ? ' Evidemment, le confrere n'a pas oublie... Alors,
M. Fiat lui permet de rdaiiser son projet qui semblait
rtre
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l'eau et il lui dit : - Si vous faites ce pelerinage,
tomb4e
donnez-moi quelque souvenir, quelque priere au tombeau de
saint Pierre. ,
A Meauz, une grande tempdte dans un verre d'eau. M. Girard, le supdrieur, a jugd a propos de supprimer un et m4me
deux billards h la maison de campagne. A cette dpoque, les
billards tenaient une grande place dans la vie publique en
France, et meme dans la vie de quelques communautds. M. Girard avait des raisons pour cette suppression. II les expose
a Paris. M. Fiat lui rdpond : a Mon Conseil n'a pas trouvd
vos raisons concluantes. D'autre part cet enlevement a caus6
un grand malaise dans votre maison. Tout le monde regrette
cette mesure. Naanmoins, nous ne voulons pas vous donner
un ddmenti devant les confreres, les s6minaristes, le clerg6 ;
mais vous ferez sagement et vous entrerez dans notre pensde
en remettant comme de vous-meme les choses dans leur premier 6tat. n Et le bon PBre Fiat termine sa lettre par ce
mot : , Les rdformes sont difficiles a faire. a
Un ex-confrere est tombd dans la misere. M. Fiat prie
M. Girard de lui venir en aide, de lui trouver un emploi.
M. Mathieu, du petit seminaire de Meaux, a perdu son pere.
M. Fiat lui envoie une touchante lettre de consolation : , Comptez que vous trouverez toujours en moi un vrai pere qui vous
aime d'autant plus que vous 4tes orphelin selon la nature a.
Mais son affection n'est pas aveugle. Ce confrere lui demande
d'aller a Vichy. a TrBs volontiers, mais allez et revenez per
breviorem viam. ,
II y a au petit seminaire un 6tudiant qui fait la classe.
M. Fiat ecrit au superieur, M. Dibon : a Je suis decid6e
rappeler I'6tudiant parce que je desire que tous terminent leurs
dtudes & Saint-Lazare. ,
Dans une province, on ne fait pas la lecture t table, pendant
les vacances. M. Fiat proteste. Un ex-confrere se presentera
peut-4tre dans une maison de la Compagnie : , Veuillez le
prier poliment de ne pas venir chez vous. ,
Tous ces petits traits nous font mieux connaltre le Pere
Fiat que les phrases les plus ronflantes sur sa rdgularit6, sa
fermetd, sa bont6.
A Montpellier, le bon Pere Corbv a fait merveille pendant
des annbes; mais l'Age arrive ; il approche de soixante-dix
ans ; c'est le moment de penser plus h l'6ternitd qu'au temps.
D'autre part, on va s'installer dans un nouveau local, surcrolt
de soucis, d'ennuis pour un vieillard. M. Fiat lui decrit : 4 II
faut conserver vos forces pour entrer au Clos Farel (c'est le
nouveau local du petit seminaire), apres avoir pris tant de peine,
il est bien jusle que vous entriez.dans ce seminaire qui est
v6tre a plus d'un titre. II me serait bien agr6able d'assister
A votre installation. 9 Mais la santd de M. Corby decline : a Jai
prid et fait prier pour que Je bon Dieu vous r6tablisse promptement et vous donne la consolation d'aller bient6t au Clos Farel
inaugurer le petit seminaire nouveau. ,
Mais la sant6 faiblit de plus en plus ; il faut songer A
abandonner le gouvernail.
M. Fiat annonce & M. Corby qu'il est remplacd par M. Martin. a 11 continuera le bien que vous avez fait pendant tant
danndes; il vous rendra heureux le repos conquis apres tant
de travail. n
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M. Fiat recommande aux confreres u de distraire le bon
Pere Corby ; faites-lui debiter quelque scene des auteurs comiques a.
Au nouveau superieur, qui s'inquiyte de la question financi±re : a Le petit s6minaire ne p6rira pas faute d'argent ; il
faut bien sans doute vous occuper de la question financiere,
mais il faut mettre au-dessus la question de la regularit6, de
la piete, du travail. n
Un jeune confrere, M. Lobry, qui, plus tard jouera un grand
rule, commence a paraitre sur la scene. On le voit pr6occup6
du bien de la maison. M. Fiat le remercie, le fdlicite le modere :
S1II est plus facile de voir ce qu'il serait bon de faire que
de 1'executer. La patience est le meilleur de tous les remedes. X
Le sup6rieur du grand s6minaire, M. Valette, a etd requ
docteur. M. Fiat lui ecrit : EEnvoyez-nous done un exemplaire
de la Semaine religieuse qui raconte la c6r6monie de votre promotion au grade de docteur.
M. Valette s'exdcute, mais ii doit envoyer en m~me temps
une lettre un pen trop tendre qu'un confrere du grand sdminaire a reque d'une Soeur d'Espagne : , J'aime a croire, repond
M. Fiat, que le confrere en question n'autorise pas de pareils
epanchements ; qu'il se tienne sur ses gardes et qu'il ndecrive
pas. n
Quelques confreres de Montpellier obtiennent la permission d'aller passer quelques jours dans leur famille, avec les
recommandations habituelles ( per breviorem viam - vous ne
vous arr4terez nulle part. *
Remarquons la delicatesse de M. i.at.:Un confrere est
changd de Montpellier et place & Albi. M. Fiat n'est pas content
de< la lettre de son secretaire qu'il trouve un peu breve. II
corrige ce ddfaut par un gentil post-scriptum de sa propre
main.
A Nice, M. Courrege fait merveille ; ii est estimd de tous,
eveque, clergd, laiques, parents, 6elves. t Puissiez-vous continuer longtemps avec le meme succes 'ceuvre interessante qui
vous est confide.
Au grand seminaire de Nice, il y a un confrere qui reVoit,
lui aussi, d'une Sceur d'Espagne, et qui lui cerit des lettres un
peu trop tendres. M. Fiat jette un peu d'eau froide sur ce petit
feu de paille qui peut d6terminer un grand incendie. II defend
toute relation epistolaire entre ces deux Ames un peu naives.
M. Fiat entretient une correspondance d'iddes avec M. M&dus, pour lors directeur -au grand sdminaire de Nice. Ce digne
confrere ne cache pas au PBre Fiat qu'il prdfere de beaucoup
le brdviaire dioc6sain & celui de Rome. Le Pore Fiat a peine
a s'expliquer cette pr6fdrence. Le Pere Fiat voudrait bien pouvoir s'entretenir plus longtemps avec M. Mddus. mais
l
je suis
contraint d'imposer a mon cceur bien des sacrifices en fait de
correspondance n.
Un confrere de Nice obtient la permission d'aller se soigner dans sa famille.
La maison d'Orldans marche bien. L'dvdque est content des
missionnaires. Une Sceur de Bailleul voudrait un confrere de
cette maison pour la retraite de ses enfants. M. Fiat refuse :
( 1i Orldans est loin de Bailleul ; 2° ce confrere est du Nord,
et il est ddjh all6 deux fois dans son pays ces derniers temps. *
La maison de PNrigueux a du personnel en abondance ; sept
missionnaires missionnants. L'dveque veut les garder jalouse-
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icnt ; ii accepte difficilement qu'on en diminue le nombre on
que l'on fixe la r6sidence de 'un d'entre eux & Cadouin ; dans
ce cas, il ne veut pas lui donner de traitement. Le Pere Fiat,
qui avait trouvd cette combinaison un peu spdciale pour qu'il
y ait trois confreres A Cadouin, en est pour ses frais. A une
deiiande d'aller dans sa famille que lui fait un confrere
de
Perigueux : a Vous pouvez aller passer quinze jours chea
votre phre h la condition de ne pas visiter les maisons de
confreres qui sont sur votre chemin.
Dans une grande ville, le superieur est un novice plein
de ferveur, il \eut remplir l'office de supdrieur a la perfection; il a entendu parler de la fidelitd aux petites choses et
il pose un grand nombre de questions au Pere Fiat : 1 Peuton tolerer la toque ? Rdponse : , La toque ne doit pas 6tre
admise dans l'intdrieur de nos maisons, encore moins au refectoire. On peut la tolerer dans les voyages. ,
2" Que faire & I'occasion des vceux d'un confrere ? Rdponse : a II convient de faire une petite fete de famille. On
peut donner quelque chose de plus au r6fectoire et le cafe. a
3° Quid de 1'obeissance prescrite au chapitre V, n° 5 ?
Reponse : a Cela s'observe bien a Saint-Lazare, oi il y a ob6issance au moins une fois par semaine et souvent deux fois. a
4" Quid de l'entree dans les chambres des confreres et de
la porte qui doit rester ouverte ? Reponse : a Ce numero doit
etre observ6; ou bien il faut accorder une dispense particuliere
ou gdndrale comme nous la donnons h Saint-Lazare tous les ana
Les Espagnols observent ce point h la perfection. ,
5* Quid des lettres oi Fon n'observe pas les formules recoimnandees ? Iltponse : a Ne pas vous en prdoccuper. Du moment que la formure est convenable, pourquoi y ddsirer 1'uniformit6 ? , etc...
Le bon superieur harcele ainsi le Pbre Fiat de questions
minutieuses et scrupuleuses, comme par exemple : Quid si un
confrere s'assied pendant son action de graces ? Quand un missionnaire mange seul, faut-il lui faire la lecture ? etc., etcLe superieur fait trop attention h ces petits points et s'il remarque qu'on n'en tient pas compte chez les missionnaires on
chez les Soeurs. il serait porte A&tre pessimiste. Aussi M. Fiat
le groude :
.Je ne partage pas vos sentiments par rapport h
la petite Compagnie et A la Communaute des Filles de la Charite ; il me semble que vous voyez trop le mauvais c6te et que
\ous n'appreciez pas suffisamment le bien qui se fait par la
double fainille de saint Vincent. Soyez assurd qu'il y a parrni
les Filles de la CharitB quantit4 d'Ames tres gdndreuses et qui
sont les dignes epouses de Notre-Seigneur. ,
II y a a Reims un missionnaire qui deviendra plus tard
Visiteur, M. Fiat ne veut pas qu'il aille precher radoration dans
son pays : ,aNemo propheta in patria ,, lui 6crit-il.
Un frere coadjuteur de Reims voudrait se d6pouiller de
tous ses biens. M. Fiat ne le lui permet pas.
A Saint-Flour, le vendrable M. Pereymond a Eit autrefois
le superieur de M. Fiat ; aussi ce dernier a grande vendration
pour lui. II lui parle de ses difficultds, de ses soucis et ii termine ainsi : a Quelle vie ! et quels embarras I a II lui donne
aussi des nouvelles de son neveu qui est A Paris.
Ici comme partout. M. Fiat applique ses circulaires comme
ii peut. 11 autorise M. Milon A garder ses honoraires de messe
pour venir en aide & sa mere, et & passer huit jours pres d'elle ;
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il autorise bien volontiers M. Verniere, d'Albi, 6 aller voir son
frere. .L Dumontier, du petit s6minaire de Saint-Flour a renoncd b faire un voyage dans sa famille ; pour le r6compenser,
M. Fiat lui permet d'aller A Lourdes, au Berceau. M. Fiat a
promis a M. Goudy de le laisser seulement un an au petit
sdminaire : a Je serai fidele A ma promesse.. Dites-moi simplement, quelles sont vos prdfdrences, petit ou grand sdiinaire. i
L'dv6que de Saint-Flour se plaint des ddpeases faites au
grand sdminaire. M. Fiat lui r6pond : < Je suis heureux d'avoir
prevenu vos dtsirs en y placant un econome qui a la r6putation
de n'Mtre pas prodigue. , Et le catalogue de 1880 mentionne
un bon Auvergnat comme nouveau confrere et 6conome, selon
le cceur de I')vMque.
A Saint-Pons, M. Meugniot, le neveu de sainte Catherine
Labourd, est logd & la meme enseigne que les autres sup6rieurs :
il ne trouve pas autour de lui tous les elements qu'il ddsirerait. Je souffre de vous voir si desold, mais il me semble que
vous vous effrayez outre mesure. a
A la fin de la lettre, M. Fiat derit : u Je serais si heureux
de vous faire plaisir, de vous tdmoigner ma reconnaissance pour
votre bon travail. a
M. Meugniot n'6chappe pas plus aux critiques que les autres
supdrieurs. M. Fiat lui dcrit :
Je regrette beaucoup tous ces
bavardages qui n'ont aucun fondement. Vous savez le cas qu'il
faut en faire ; ne vous en tourmentez pas ; Dieu volt votro
bonne volontd, votre d6sir du bien. 11 ne peut manquer de vous
bmnir. ,
II y avait alors a Saint-Pons un confrere malade de corps
et d'esprit. M. Fiat et M. Meugniot font tout ce qu'ils peuvent
pour le gudrir physiquement et moralement : a Allez prendre
les eaux & Lamalou, cela calmera un peu vos nerfs ; venir A
Paris, en la compagnie de vos anciens frbres des 6tudes cela
vous sera sans doute agrdable ; vous trouverez avec eux des
distractions que vous n'aurez nulle part ailleurs ; de plus, vous
avez un excellent medecin, vous pourrez a la Maison-MBre vous
reposer ou travailler selon vos forces. , Le confrere en question
repugne a venir & Paris, M. Fiat lui r6pond : c Je ne vous y
avais appel6 que dans la pensee que vous y trouveriez du souJagement pour vos infirmites de corps et d'esprit. Mais si ce
voyage doit vous faire du mal, je prdf6re que vous ne le fassiez
pas.,
Le pauvre confrere est tellement obsdd6 qu'il risque
de tomber dans le ddcouragement, le d6sespoir. M. Fiat le rassure sur toutes les id6es qui lui passent par la tete et ii I'engage tendrement & avoir confiance en Dieu. Hdlas ! ce confrere,
trbs intelligent de par ailleurs, ne r6ussira pas & se gudrir, et
il souffrira toute sa vie de la tete et du corps.
A Saintes, le sup6rieur demande s'il doit prendre connaissance de la correspondance d'un de ses confreres avec M. Chinchon. M. Fiat lui rdpond : c M. Chinchon n'est pas un superieur majeur et d la rigueur (soulignd) toute la correspondance
entre lui et votre confrere devrait passer par vos mains. Mais
comme il a etd directeur de ce bon confrere au sdminaire interne, je crois qu'il est mieux de fermer les yeux et de la laisser
passer comme affaires de conscience. )
Un confrBre de cette maison a regu un avertissement affectueux de M. Fiat 4 cause de ses visites aux externes et de sea
cadeaux & certaines personnes de I'autre sexe. Le confrere aurait
i1

-

322 -

prefer6 ne pas recevoir cette douche. M. Fiat lui repond : a Je
comprends votre peine au sujet de ma lettre, mais les blessures
d'un ami valent mieux que les caresses d'un ennemi. n
II y a A Sens un excellent visiteur et supbrieur ; c'est
M. Mourrut ; M. Fiat le f6licite de son d6vouement, de sa prudence, de son support, de son zBle, des services qu'il rend aux
Saeurs. Un confrere de sa province a demandd d'aller passer
quinze jours dans sa famille. n J'admets les raisons, crit M. Fiat
h M. Mourrut ; et je permets volontiers a ce confrere d'aller
dans sa famille, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvdnient. *
Si M. Fiat loue et encourage les confreres zedis, il ne craint
pas de reprendre les moins reguliers. II dcrit h un supdrieur :
a On dit : 1* Que vous avez de la peine quand vos confrres
ecrivent au Superieur gdndral ; 2* que le vendredi soir vous
faites servir & table plusieurs plats et desserts. A la MaisonMere, on ne sert qu'un plat de dlgumes. On ajoute un potage
pour les anciens et les malades ; 3° vous toldrez qu'on manque
au silence an ddjeuner, et en vacances & tous les repas ; 4 vous
desapprouvez publiquement la pratique de la communication
int6rieure. ,
A un professeur de grand s6minaire, M. Fiat ne xoile pas
les ddfauts : a i° Vous etes le protecteur des indisciplines, I'adversaire des sdminaristes reguliers ; 2" vous malddifiez tout le
monde en montrant de la mesestime et de l'antipathie pour
MM. X... et Z... : 3- je vous prie de ne pas aller a l'dvchd,
exceptd si vous etes appeld par Monseigneur on envoyd par le
superieur : 4* pas de visite aux externes sans permission du
sup6rieur : 5 veillez sur votre langue pour ne pas parler de
vous et pour parler des autres en honne part ; 6* p6n6trezvous bien des maxires de Notre-Seigneur. n
A un autre confrere : a J'ai entendu confrbres et Seurs
faire des reflexions sur vos \oyages en famille et sur vos sdjours
prolongds chez les vdtres. *
Et comme ce confrere se plaint au PNre Fiat d'avoir blam6
sa conduite devant les Soeurs, M. Fiat rdpond humblement : a 1
est bisn possible que les bonnes Sours aient remarqud en moi
une certaine surprise en apprenant que vous dtiez dans votre
famille ; car je sais bien que je dissimule mal mes sentiments;
il me souvient pourtant que je me suis abstenu de toute r4flexion. ,
A un supdrieur susceptible, M. Fiat dcrit : a Je ne vous
ai pas vis6 dans ma circulaire. ,
A un autre sup6rieur qu'il aime et estime beaucoup : a Je
regrette que vous n'ayez pas remis ma lettre a M. X... Les notifications du Supdrieur gendral ne doivent pas Wtre arretees. a
Signalons qu'on demande les confreres pour prncher les retraites pastorales et que les confreres soit des missions, soit
des grands s6minaires. se pratent volontiers A ce ministbre, I
la grande joie de M. Fiat. M. Gillot est un des plus demandes.
On invite M. Fiat a aller presider la distribution des prix
du petit seminaire de Soissons ; il s'excuse de n'Utre pas hbre
ce jour-lA.
MI. Fiat, comme tous ies supdrieurs, est expose A etre critiqud par certains esprits. 1I dcrit A I'un de ses amis qui lui a
fait part de ce que l'on dit contre lui : , J'ai vu quelque part
que la force est n6cessaire au Supdrieur gdndral, parce que,
dans sa position. il 6tait plus que personne en butte A la contradiction et m6me A la calomnie. Je ne dois m'6tonner de rien;
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mlais je vous affirme que je ne montre jamais les lettres qui
ne sont que pour moi, et jamais aux confreres les lettres qui
seraient 6crites contre eux il me semble que, pour le rapport
de la discretion, je n'ai pas de grands reproches B me faire. a
M. Fiat se debat contre des demandes de voyage.
Un confrere de Soissons a demandd A venir passer les fetes
de Noel i Paris : , Je prefererais. rdpond M. Fiat, qu'il consacrat au soulagenient des pauvres, I'argent qu'il reserve pour ce
voyage- * Un autre a demand6 d'aller passer k Rome les m4mes
frles. M. Fiat permet, nais ii rappelle les Decrets, ii recommande d'aller A Rome par la voie directe, il defend d'aller A Naples ou autre ville. Un confrere a presume une permission un
peu sp6ciale ; M. Fiat lui a 6crit A ce sujet ; le confr6re pr6sente ses excuses ; a apres les explications que vous me donnez.
il me serait impossible de vous en vouloir, mais ne recommenrez plus. parce que je ne serais pas content. ,
M. Fiat est oblige de refuser certaines permissions : u Je
in' demanderais pas mieux que d'etre agreable a tout le monde.
,J puis le dire en v6rite, il m'en codte beaucoup de refuser. a
M. Fiat est oblig6 par son office de rappeler a l'ordre. Cela
rait de la peine d'abord, et puis cela fait du bien. 11 6crit I
tni confrere de Soissons : ( Je suis bien aise que les larmes
que vous avez versees vous aient remis le cceur en place. Je
%ousaime trop pour vous refuser de recourir 4 ce remede quand
\ius en sentirez le besoin; j'esp6re qu'un jour viendra ou les
larmes feront place A la joie. non seulement dans le ciel, mais
encore sur la terre. n
M. Fiat est assailli de demandes de changement. II accueille
qiiand c'est utile. (II place un confrere prks de sa mere parce
qu'elle est malade.) II refuse, quand c'est nuisible : , Ce changeiient vous nuirait dans I'opinion des confreres. ,
A un superieur de Soissons : a J'ai rappel4 M. X..., selon
\'tre d4sir. Je voudrais pouvoir le remplacer. La chose m'est
inpossible. , Bonne reponse, qu'il fera souvent pour remedier
;ux demandes de certains sup6rieurs qui ne veulent que des
'prfections.
Nous insistons sur les lettres de M. Fiat parce que. mieux
que des tirades sonores, elles font connaitre I'intelligence, le
,our et la volont6 du PBre Fiat.
M. Forestier est Visiteur de la province de Tours. Sur son
;' is favorable, M. Fiat accorde plusieurs permissions : M. Goyer
i-t autoris6 a aller voir ses parents, huit jours ; - M. Gonalon a la permission d'aller passer dix jours en famille. Ne pas
-'arriter & Lyon ; M. Pouget peut aller passer quelques
iours en famille. Ne s'arrkter dans aucune maison de confrE-es- : - un autre confrere peut aller voir ses grands-parents
i la condition que le voyage se fera A ses frais : - un autre,
i:u contraire. se voit refuser la permission d'aller chez ses parents. A la fin de la lettre. M. Fiat lui offre le Chili. S'il accepte,
i! pourra aller voir sa famille.
M. Fiat annonce A M. Forestier que M. Pemartin va aller
* isiter sa maison.
Un confr6re de Troyes demande la permission d'aller h
Ilome. a Plusieurs, cette annee, sont ddjA allds A Rome. On
erra plus tard. ,
M. Demion, de Troves, gemit d'etre au grand s6minaire *;
i! demande avec instance d'etre employv aux missions. Accorde.
A Valfleury, il faut faire des travaux h I'tglise, au clocher ;
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on offre un capital pour cela, A la condition de servir les interdts a la donatrice, sa vie durant. Rdponse : ,, II vaut mieux
refuser car on pourra avoir des difficultis avec les heritiers. i
M. Fiat a reCu une lettre anonyme au sujet d'un confrere
de Valfleury. II l'envoie au superieur pour savoir s'il y a quelque fondement : , dans ce cas, dit-il, vous ferez bien de la lui
lire. "
MI. Fiat correspond souvent avec M. Houssin, de Vichy. Lk
comine partout. il y a des ennuis. Un confrere a Ret dinoned
a I'otlicialite diocesaine. Celle-ci envoie son dossier a la suite
duiquel ce con'frere reooit la demission des vceux.
M. Fiat place M1.Planteblat a Vichy, en lui disant : Vous
aurez la consolation d'etre pros de votre frere et moi celle
de \ous savoir heureux. , Un autre confrere est alle assister
son fr-re mourant, avec permission du supdrieur. M. Fiat I'autorise i rester quelques jours dans sa famille.
M. Fiat dcrit ý un autre confrere. (( J'apprends que xous Ates
alle a Pau (Vichy est bien loin de Pau). De qui tenez-vous la
permission ? De plus, passant a Pdrigueux, vous avez requ lhospitalitl ailleurs que chez les confr6res. n
On voit par ces details que rien n'4chappe au PNre Fiat,
et qu'il ne laisse rien passer. A ce meme confrere, MI. Fiat
crit : a Vous Etes un peu surcharge de travail. Je vous dispense d'aller H l'avenir chez les Soeurs de Moulins. ) Et comme
ce confrere a demand6e
venir a Paris faire sa retraite, M. Fiat
ne le lui accorde pas, u il devra faire sa retraite comme les
autres. dans sa maison ».
. . Fiat s'interesse aussi aux morts de Vichy ; il permet
a MI. Houssin d'acheter un terrain au cimetiere. < Je desire
que ce terrain soit longtemps vierge. Y
Arretons-nous li pour la correspondance de 1. Fiat avec
les missionnaires de France.. Elle nous montre que les choses
ici-bas, nitme dans les Communautes, ne sont jamais parfaites
Ordinairement, les histoires des Comniunautes, comme les vies
de saints d'autrefois, se taisent sur ces miseres et nous font
croire que tout est parfait et selon les regles. La vraie histoire
nous montre que dans toutes les Communautes, quelle que soit
la regle qu'elles suivent, il v a les ddfauts resultant du pdchi
originel, auxquels on tache tous les jours de remndier un peu.
mais qu'on ne peut extirper completement. Cela n'arrivera qu'au
ciel. En attendant, il faut la patience : les infdrieurs par rapport aux superieurs. les superieurs par rapport aux inferieurs.
Alter alterius onera portate.
On pourrait s'6tonner, qu'aprBs sa circulaire si forte sur
les voyages dans la famille, M. Fiat ait accordd un bon nombre
de permissions. Mais il faut se rappeler qu'avant M. Fiat, depuis la reconstitution de la Compagnie, aprbs la R6volution,
les Suprieurs s'etaient montrds tres larges sur ce point et
qu'il aurait et4 difficile h M. Fiat de supprimer d'un seul coup
ces voyages entrds dans les mceurs. M. Fiat 6tait sage et prudent; il savait que ce n'est pas en un jour qu'on moditie les
coutumes: il proedda done doucement pour ne pas produire
un plus grand mal; il refusa quelquefois ; il accorda souvent,
mais il le fera de moins en moins. Il y a lieu d'admirer sa
manimre d'agir.
Voyons maintenant les rapports 6pistolaires de M. Fiat
avec les Scours.
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D'abord. il compatit aux mallieurs des Filles de la Charitd.
La maison d'Agen a 6dt envahie par la Garonne. Trois mntres
d'eau dans l'intrrieur. On a pass6 quarante-huit heures d'an-uoisses. se demandant si on allait pdrir noyd. La Garonne dtait
furieuse et montait toujours. On faisait la cuisine au grenier,
et voici que le feu prend A la cuisine. Eau et feu, deux terribles
eluneinis. Enfin, le 25 fevrier R79, la Garonne se retire, mais
quelle \ase, quelle boue ! M. Fiat console les Sours.
Parmi les Sceurs, quelques-unes veulent quitter leur vocation : les unes pour aller dans un cloitre, les autres pour retourner dans le monde. Aux premieres, M. Fiat ecrit : v Le d6mon
est jaloux du bien que vous faites; il cherche a vous faire
quitter les Filles de la Charitd sous prltexte d'une plus grande
perfection. Le cloitre a aussi ses miseres. N'allez plus voir les
bonnes Carmelites. n Une Sceur de Sable %eut aller chez les
Augustines. II l'engage t ne pas quitter saint Vincent. Une Soeur
de Montpellier veut aller au cloitre parce qu'elle ne s'entend
pas avec sa Sceur Servante. M. Fiat lui montre a qu'il faut souffrir ici-bas pour gagner le ciel; que dans le cloitre, elle aura
les monies ennuis sous une autre forme ; que nous sommes la
cause de nos peines; patience, humilit6; suivez les conseils
de I. Corbv ; 6vitez avec votre Sceur Servante les paroles et
procedds qui pourraient paraitre une bravade. un defi.,, A une
autre Sceur, ii montre que ses tentations \ieniient de ce qu'elle
a laisse de c6t4 c ses exercices de pietI ),.
Une jeune Sceur qui
i'a que quelques mois de maison, est dicourag&e et veut partir.
- Notons qu'elle deviendra plus tard Sceur Servante, Officiere
de la Compagnie. - M. Fiat lui envoie une longue lettre. c J'ai
lu tres attentivement et aiedite devant le bon Iieu la lettre par
laquelle vous me faites part de votre intention de quitter votre
vocation. Je persiste a craindre que ce dessein ne soil une tentation. II y a A souffrir partout. La nature nous grandit les
difficultss de la position oi I'on est et ne nous montre que
le cOtd seduisant de celle of nous ne sommes pas. L'6preuve
de votre vocation n'est pas assez longue. II faut au moins un
an d'essai pour une affaire aussi sdrieuse. Courage ! lettezvous a votre office de bon coeur comme si vous v trouviez du
plaisir. Le d6gofit n'est pas une preuve. Dieu veit vous montrer combien nous sommes peu de chose par nous-memes : il
veut faire grandir notre vertu. o MN.Fiat, sachant qu'iJ a affaire
a une personne tres intelligente et sdrieuse, termine sa lettre
aiins : , Si cependant vous jugez 1'6preuve suffisante, je ne
xoudrais pas augmenter vos peines et vous laisser tomber dans
le d6couragement. Je vous laisse done la plus entiere libertO.
Avant de nous quitter, priez. m6ditez, demandez a saint Vincent
s'il est bien vral qu'il ne doit pas ktre votre pore et si les pauvres de Jdsus-Christ, les amis privildgids de son cweur, ne sont
pas ceux que Notre-Seigneur vous demandait de consoler, de
soulager. Que Dieu vous console, vous dclaire, vous benisse.
Je vous envoie ma meilleure benddiction. Puisse-t-elle vous
porter bonheur ! , La jeune Sceur pria, rdflichit, et resta, et
A sa mort elle remerciera Dieu de lui avoir conservd sa vocation et ses compagnes la pleureront comme une vraie mere. La
b•Jnudiction du Pere Fiat lui a portd bonheur.
Une autre Soeur causa aussi grand souci au Pere Fiat ;
on avait annonce officiellement & M. Fiat qu'elle etait partie,
(u'elle avait quitt6 le saint habit. M. Fiat avait m6me annoncd
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son depart A sa maison. Or, voici qu'on lui dcrit qu'il n'en
est
rien. Grande joie pour le bon Pere. Dieu soit b6ni
Quelquefois cependant, h.las ! il vaut mieux pour la Scour
et pour la Communaute, que telle compagne sorte. a Ma
Sceur X... na aucune vocation ; vous pouvez la congddier
,,
;clrit M. Fiat A sa Scour Servante.
M. Fiat veille attentivement A procurer aux Scours les
fesseurs ordinaires et extraordinaires dont elles ont besoin. conLes
confesseurs ordinaires sont les cures des paroisses.
En principe. M. Fiat tient i ce qu'elles ne changent pas de confesseur.
, Faites vos efforts pour continuer A vous confesser au
curd ),
rependant il pernet, quand c'est n6cessaire, d'aller
A un autre,
avec quelque restriction cependant. , Si toutefois
de repugnance, je vous permets. avec l'agr6ment vous avez trop
de votre Saur
Servante, de vous confesser h I'un des ecclesiastiques
approuve pour les confessions des Sceurs. " Une de la ille,
est autorisde A se confesser au doyen du canton (maisautre Sofur
devra
avertir le cure). Une troisiime peut s'adresser A M. leelle
premier
Vicaire (mais en passant seulement).
On exagerait alors les permissions a demander. Une
Sueur
demande la permission de faire une confession gdndrale
au
curd. M. Fiat I'y autorise. Une Sceur demande inime
si elle peut dire au cure les doutes qu'elle a d'avoirAi M. Fiat
ou non. Elle craint que ce ne soit ia comnmunication consenti
dtfendue
par saint Vincent. M. Fiat la rassure et lui dit qu'elle peut
sans
scrupule faire ce qu'elle n'ose pas faire.
Les confesseurs extraordinaires sont habituellement les
Pretres de la Mission. M. Fiat veille a ce qu'ils aillent
rdgulirrement remiplir ce ministlre. Quant au logement du
extraordinaire o ce seraUl mieux, ecrit M. Fiat, qu'ilmissionnaire
aille loger
au presbytere,
h moins que le cure ne
qu'il aille chez
les S Purs. , Certaines S(curs demandent prdf6re
A aller
M. un tel...
MI.Fiat fait des difficultds quand c'est trop loin.voir
Sceur des
Pvrlnedes demande i venir i Paris: e'est un penUne
loin, un eu
cher; perte de temps. Quand ce n'est pas trop loin,
M.
iat
perniet. Une Siur de Chartres pourra venir & Paris.
Une Soeur de Nantes pourra aller A Fontenav-le-Comte.
Une
Sceur de Saint-Pol pourra aller t Cambrai on i
Lille, etc... Une
superieure de Dijon voudrait bien avoir M. Chinchon
comme
confesseur extraordinaire. Mais M. Chinchon est
Assistant de
la Maison-Mlre, aussi M. Fiat rdpond ala Sceur
que c MI. Chinchon est si occupt qu'il ne pourrait pas
A Dijon mnle de
loin en loin. , Une Sceur de Cauterets aller
a mr me demand6 de
venir- A Paris causer avec M. Fiat, s'ouvrir
it Jui. , S'il s'agit
de direction. lui rfpond le Supsrieur
vous pouvez
m'cicrire. S'il s'agit de confession. \otre gentral.
voyage
je ne pourrai pas vous recevoir en confession.,, serait inutile
M. Fiat a soin aussi de procurer le bienfait de la retraite
i toutes los

Sceurs. I1 v a un tr s grand nombre de maisons
o&i se donne la retraite et toutes les
lettres des Scours Servantes, sans aucune exception,

constatent que lenrs compagnes sont
tr~s contentes de leur retraite et du predicateur.
A une Scour
Serv-ante qui Ocrit que le pr~dicateur n'est pas
rcpond comnime consolation : (c Tout a 6td pour venu, M. Fiat
le mieux; c'est
le bon Dieu et saint Vincent qui vous
ont prdchd la retraite. ,,
II y a, dans la correspondance, un certain
anUx S.urs Servantes. M. Fiat recommande a nombre de Iettres
et la rcgularit6. La hont6 d'abord. Elles sont toutes, la hontd
mnres de leurs
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compagnes. Soyez une boune mere. Soyez aussi pleine d'egards
pour I ancienne Sceur Servante. M. Fiat salue toujours la Sour
Gergonne, quand il 6crit a la Sup6rieure de Sainte-Marguerite,
i Paris. La regularitW ensuite : le lever de 4 heures, la retraite
du mois. D'abord donner 1'exemple soi-m4me ; ensuite, tenir
a la regle. « Mais, prudence. Si quelques abus existent dans
la niaison, allez bien doucement pour les corriger. Attendez le
iiouient favorable. Imitez la Providence, qui procede suavemient. S'armer de patience. II faut s'attendre a souffrir. Lea
,preuves sont les caresses que JBsus crucifid donne h ses amis
et la Croix, depuis qu'elle a et6 sanctifiee par le sang du Sau\eur est, et sera toujours le sceau des elus. Notre-Seigneur sera
\otre consolation. , M. Fiat conseille le chemin de Croix aux
Seurs Servantes.
11 est i remarquer que les Sceurs Servantes et autres td
inoignenl a cette epoque un grand desir de comniunier plus souvent. On profite des mnoindres circonstances pour demander des
communions supplimentaires. Le Pere Fiat freine le plus qu'il
peut ; il se croit toujours an xv-* siecle : ii oublie que le temps
a marchi.
que I'Esprit Saint pousse les ames a une union plus
intime avec Notre-Seigneur, et que cette poussee surnaturelle
va faire tomber les barrieres ,tablies par une pr6tendue r6gularit6. L'Eglise a toujours pouss6 les Communautes a s'adapter.
Aux Sneurs Servantes qui changent de maison, M. Fiat conseille de ne pas eerire a leurs anciennes compagnes. t Ces
lettres pourraient cr6er des embarras a celles qui ious remplacent. ,
La grande peine des Sceurs Servantes d'alors est le manque
de sujets. M. Fiat leur rappelle ineessamment que Dieu nous
demande de faire non pas ce que nous voulons, mais ce que
nous pouvons avec les li6ments dont nous disposons. )
Ddja a cette epoque, on parle plutSt de fermer des maisons que d'en ouvrir de nouvelles... faute de sujets.
M. Fiat 6crit h une Sceur Servante de Montpelier : a Les
temps sont mauvais : les vocations se rarefient; les mechants
voudraient nous faire beaucoup de mal; mais la Sainte Vierge
veille sur nous d';'ne maniere toute sp6ciale, et elle ne leur
permettra pas de v\,r leur dessein se realiser. "
Mais pour aider a ce resultat, les Soeurs Servantes doivent
faire des sacrifices, prier, etre bien humbles.
Les Soeurs Servantes demandent souvent des lettres d'affiliation pour des bienfaitrices, pour des sous-maltresses d6voudes.
M. Fiat les accorde sans difficultd.
Mais c'est surtout avec les Sours compagnes que M. Fiat entretient une correspondance abondante et toujours toute surnalurelle. II leur recommande toujours soit les quatre voeux. soit
les trois vertus qui constituent I'esprit de l'6tat.
Les vceux. La pauvretd d'abord. 11 y revient souvent.
, Pas d'opdration financiere. Cela ressemble & de la sp4culation. Ce n'est avantageux qu'en apparence.
a Ne pas trop d6sirer I'argent, meme pour les c(uvres. Ne
faites pas un pas pour avoir part aux largesses de Mine Prieur ;
acceptez ses offres avec reconnaissance comme un secours qui
vous vient du ciel. ,
Il veut meme qu'on se d6pouille de son bien personnel dans
certaines circonstances. " Ne plaidez pas contre votre pere. Ne
vous croyez nullement objige de le faire par votre voeu de
pauvrete. La charit6, la paix est un bien trop pr6cieux pour
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qu';n ne soit pas heureux de I'acheter au prix des sacrifices les
plus couteux. Renoncez A tout et ne plaidez pas. »
M. Fiat permet souvent de laisser aux parents la jouissance de ses revenus personnels. Mais ii ne permet pas habituellement de se depouiller de son capital durant sa vie. A la
mort seulement, disposer de ses biens par testament. En mai
1879. comme c'est le mois de Marie, il agremente la permission
de faire son testament en y ajoutant cette pieuse pensee :
c Profitons du gienreux testament que Notre-Seigneur a fait en
notre faveur sur la croix en nous laissant sa sainte mrre. a
II ajoute toujours un bon petit mot aux permissions qu'il accorde. A une Soiur qui est obligee de vendre sa propridt6 : i Travaillez a acqudrir une propridt6 permanente dans la maison du
Pere c6leste. , A une Soeur riche qui demande beaucoup de
permissions parce qu'elle a beaucoup de propridtes, de titres
de rente, etc...:
N'otre-Seigneur vous fait sentir les inconv&nients qu'ii y a a dtre propri6taire. n
II engage A se detacher de I'argent, h s'en servir pour soulager les pauvres - et aussi quelquefois pour faire plaisir aux
compagnes : ~c Vous pouvez acheter des bonbons pour elles. Ce
n'est pas une dtpense inutile quand c'est mod6rd, puisque cela
contribue a I'esprit de famille. n II permet quelques d6penses
extraordinaires pour une cinquantaine de vocation. i Cependant, soyez raisonnable. ,
II remercie les Smurs qui donnent h la Congregation ou &
la Compagnie. Une Seur de Bordeaux a envoye du vin de la
contree a Saint-Lazare. Un gentil petit billet la remercie et
lui annonce que le vin a fait bon voyage. Une Seur a donne
une cloche pour la chapelle de Montolieu. M. Fiat lui permet
gracieusement d'aller i la benediction et d'4tre marraine.
Lui-meme donne I'exemple ; il distribue tout I'argent dont
il peut disposer. Un jeune homme de .ontdidier lui est recoimmand6 par Soeur Catoire. 11 accepte de paver sa pension. La
Seur
avait parld de lui obtenir une bourse de l'e4vque d'Amiens.
N
N
on, car nous pourrions etre gends plus tard si ce jeune homnme
d6sirait entrer chez nous. , Cependant M. Fiat est un sage et
prudent Auvergnat. Au Berceau, la pension est moins chere
qu'au college de Montdidier. i On pourrait envoyer ce jeune
homme au Berceau, a moins que M. Louison, Superieur de
Montdidier. l'accepte au mme prix qu'au Berceau. , A la suprieure des petits mousses de Dieppe : a Je ne pourrai pas
assister au sermon de charitd qui se donnera dans une 6gIias
de Paris, je vous envoie mon offrande. ,
II donne A tons les pauvres qui recourent a lui :
il
veut donner A bon escient. 11 prie ma S(ur Pelegrin, demais
d'aller voir b telle adresse i si la personne est vraiment Paris,
dans
le besoin, donnez-Jui de ma part. Je vous le rendrai. ,
Quand les Sours vivent dans la pauvretW, il leur envoie
des secours en argent. " Dieu n'abandonne pas les petits oiseaux ; il prendra soin de votre petite famille.,,
Apres la pauvretd, la chastetd. Vigilance pour garder ce
precieux tr6sor. A La Teppe, les Seurs s'occupent du linge des
missionnaires. , Ne jamais entrer dans les chambres de ces
messieurs. , Une maison de Sa.urs a recu le cardinal A diner.
On se proposait de faire chanter les jeunes filles pendant le
repas de Son Eminence : ( Ce n'est pas convenable du tout :
cela produirait bien mauvais effet. ,
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A Lyon, une maison detient une pharmacie importante.
.ais on exige qu'il y ait un pharmacien et que ce pharmacien
loge h la pharmacie, jour et nuit. M. Fiat ecrit a la Seur
Derieux : " Pououns-nous tolerer qu'un homme passe sa journee avec la Soeur de la pharmacie ? Voyez-vous m8me.. Il est
des limites que nous nie saurions franchir sans compromettre
l'honneur de la Communaut6. Toutefois les intdrets des pauvres demandent qu'on aille aussi loin que possible dans ces sortes de concessions. Quel temps est le nOtre ! Quelles dilficultes ! , II ecrit d'autre part & la supdrieure de la pharmacie. Soeur Callamand : ( Si le pharmacien doit se trouver simultanetient avec la Seur tous les jours, la prudence et les convenances ne permettent pas de s'astreindre i ces conditions. Si on
urge ce point, il faudra dvidemment renoncer A la pharmacie. ,
A la vigilance, ii faut ajouter la mortification. ( Pas de
liqueurs. II vaut mieux donner du bouillon ,, dcrit-il i la supdrieure de Martel.
Beaucoup de Scours vont tri's loin dans la mortification. Elles
demlandent la permission de jehner : , La classe que vous
faites, rdpond M. Fiat a l'une d'elles. pourrait a la rigueur etre
une raison de ne pas jeuner ; mais si ce travail ne vous incommode pas trop. vous pouvez jetner. '
D'autres Smeurs sollicitent Ia permission de prendre la discipline, de porter un cilice, une ceinture de crin. des bracelets de fer. M. Fiat permet ordinairement avec certaines restrictions, tant de fois par semlaine. tant d'heures par jour, etc...
Mais A certaines, il refuse : a Pratiquez avant tout la mortification du jugement, de la xolontd. - Soyez humble, respectueuse, obdissante. - La mortification la plus agreable A Dieu
et la plus protitable i l'hme est la mortification de la volontd.
du jugement. La est la clef de la vraie perfection. ,
A une supdrieure : , Vos occupations fatigantes ne icomportent pas des jeeines et des veilles... .
M. Fiat combat surtout les amitids particulieres, ddsordonnees. comme 6tant tres funestes a la chastetd. Une Sour sujette
i ce defaut va etre renvoyde. M. Fiat veut bien encore patienter
un peu, exp6rimenter encore. " Si la Soeur ne se corrige pas,
elle n'est pas propre a la Compagnie ,.
La vertu et le voeu d'obissance tiennent une grande place
dans la correspondance de M. Fiat. D'abord les permissions
d'aller dans sa famille. Nous aons compt6 cinquante-neuf demandes en 1879, quarante refusdes. dix-neuf accordes. II refuse
A une Soeur auvergnate d'aller h Aurillac faire sa retraite ;
c'est contre les usages de la Communautd d'aller dans son pays
pour ces exercices. En post-scriplum, il 6crit pour la Scour Servante : c TAchez de faire agreer cette reponse a ma ch6re
compatriote. Dites lui que la derniere circulaire de la TrBs Honorse Mere me lie les mains. , II donne plusieurs fois pour
motiver son refus le d6sir de la Trbs Honor6e MIre. " J'aurais
bien voulu pouvoir accorder, mais je ne le peux pas. La TrBs
Honorde Mere a, dans sa derniere lettre-circulaire, manifest6 le
ddsir que les Scurs ne fassent pas ce voyage. * a II y a une
mesure prise en Conseil de ne plus permettre ces voyages. a
, Nous recevons chaque jour des demandes de ce genre; nous
serons bient6t d6bord6s.,, , Les exceptions nous crdent de
s6rieux embarras. ) M. Fiat avait permis a une Saeur d'aller
faire sa retraite & Avallon ; il ecrit qu'il est oblig6 de revenir
sur sa permission. Car la famille de cette Soeur reste pros
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d'Availon el les demandes de cette nature, devenant de jour en
jour plus nombreuses, nous avons di prendre une mesure generale de ne plus permettre aux Soeurs d'aller faire la retraite
dans leur pays.
Quelquefois, les Seurs alieguent que l'on a permis 4 telle
ou telle Steur. IM. Fiat repond : c Si vous connaissez quelque
Seur qui ait obtenu de faire un voyage dans la famille sans
des raisons tres serieuses. vous ferez bien de me citer des
noms. n On lui cite le nom d'une Sweur qui est allde dwns sa
famille en se rendant au Berceau : c Vous me surprenez beaucoup, repond M. Fiat : elle n'en avait pas la permission. ,
Comme nous I'avons dit plus haut, M. Fiat accorde cependa'tt quelquefois, quand il juge qu'il y a des raisons : t Vous
pou\ez envoyer votre compague et L'accompagner h Amiens pour
assister . l'enterreinent de son pere., ( Allez faire votre retraite
a Bergues et priez vos parents de ne pas venir vous voir pendant la retraite. mais seulement avant et apres.,,
Je vous
autorise bien volontiers A aller embrasser votre pore infirme. ,
, Nous n'autorisons pas les Soeurs h aller voir leurs parents,
cependant, a raison de la proximit6, je vous autorise h faire
une petite visite a votre pere, mais que ce soit sans d6coucher. o Une Sceur de Versailles va A Bagneres : " Je vous permets d'aller vous reposer chez votre mere. Vous logerez A Tarbes, et y prendrez vos repas. ,,A une autre Sceur : ( Puisque
vous pouvez aller A Thiers et revenir le meme jour, allez voir
votre Sceur. , Une Sceur de Roye est autorisde A aller A Fontaieibleau arranger ses affaires de famille. Mais a aller directeiment, de mnme revenir directement, sans s'arreter dans d'auIres maisons. , Une Sceur passe A Agen, sa ville natale : a Elle
pourra aller embrasser sa mere. ,, Puisque vous espdrez arranger vos affaires de famille et amener vos parents a une entente
commune, je vous autorise bien volontiers a vous rendre A La
Capelle-Marival. ,,Une Sceur Visitatrice a permis A une Soeur
d'aller dans sa famille : ( J'approuve ce que vous avez fait.
Dans un cas grave et urgent, on peut presumer la permission. "
Une Sceur avait obtenu la permission d'aller voir sa vieille
mere. elle a pr6fdrd en faire le sacrifice ; M. Fiat jubile : a Je
suis heureux de porter A votre connaissance 'acte de vertu que
vient de faire Soeur Sabatier. Dieu veuille inspirer A toutes
les Filles de la Charite les memes sentiments. ,
M. Fiat se miontre plus large quand il s'agit de recevoir
les parents des Soeurs dans la maison de la Communauth.
v Quant A MI. votre frere et vos autres parents qui viennent
vous voir, vous pouvez continuer sans scrupule A les recevoir
et 4 les bien traiter. comme les bienfaiteurs de la CommuIiaute. n
II y a aussi les permissions de faire un pelerinage, d'aller
i Lourdes, de venir & Paris faire la retraite. Trois Sceurs avaient
sollicite de la Trbs Honor6e More cette derniere permission. On
leur avait repondu qu'il n'v avait plus de place. M. Fiat les
autorise A venir, pourvu qu'elles trouvent dans Paris une maison de Sceurs qui les hospitalise.
Des Seurs demandent A venir voir le Tres Honor6 Pire.
Voici la r6ponse qu'il fait A l'une d'elles : c Vous savez combien
votre bonne Seur Servante a Wtd peinde de la derniere visite
que vous m'avez faite. Je craindrais qu'il n'en fft de meme
pour celle-ci.. n II engage la Seur A trouver une autre raison
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pour venir A Paris et alors, dit-il : , Vous pourrez en profiter
pour venir me voir. ,
Si M. Fiat est bon et compatissant pour les Sceurs, il est
fermne contre les Soeurs qui ne veulent pas obdir. Une Sceur veut
partir parce que sa vie est penible, sans consolation. Elle veut
rompre avec ses voeux. M. Fiat lui montre en Notre-Seigneur un
miodele admirable. t Etant sur la croix, sans consolation, il aurait pu descendre de la Croix, il ne l'a pas fait. 11 a prdfer6 mourir pour faire la volontd de Dieu. , Une autre Sceur a la mime
tentation. , Demeurez fldelement et courageusement A votre
poste
seulement soyez humble, et respectueuse. , Une Sour
est changee; elle croit qu'elle a tdeaccusee faussemeni et que
,'est la cause de son changement; elle veut partir. M. Fiat 'en
Vouvouous plaigne
detourne par une lettre douce et ferme :
d'avoir mange votre pain blanc et de n'avoir plus maintenant
que du noir. Mais le pain que nous nangeons. est ce que nous
le faisons par nos dispositions. Trempez-le dans le sang des
plaies du Sauveur et vous lui trouverez une saveur ddlicieuse. w
A une autre : , Non, les Superieurs ne se moquent pas de vous.
Si vous souffrez, n'est-ce pas un peu de votre faute ? Les plaintes que vous faites contre votre Sceur Servante sont sur un
ton d'aigreur qui montre que la charite n'est pas dans votre
ceur. , A une autre : u J'ai appris avec peine que vous n'avez
pas voulu vous rendre au poste que vous assignait l'obdissance.
Pour r6parer cette faute. 6crivez a la Tres Honorde Mere ;
ouus lui demanderez pardon et vous vous mettrez A sa disposition. ,* . Fiat gronde sdverement une Soeur qui est excitee
contre sa Saeur Servante : a Votre sup6rieure eit-elle les d6fauts que vous lui reprochez, ii faut faire comme les enfants
de Noe, jeter sur ses ddfauts le manteau de la charitd. n Une
Soeur est absente depuis trois jours : ( II faut la chercher
-i1mme la brehis perdue, comme l'enfant prodigue.
Une autre se montre obstinde. 11 lui ordonne de quitter
Montpellier par le premier train et de se rendre A ChAteaul'Eveque. , Si elle ne veut pas, qu'elle quitte immddiatement
la cornette.,
Les Soeurs de ce genre sont une exception rare, tres rare.
Les Filles de la Charitd n'ont besoin que d'etre encouragdes, stimulees pour le bien. Une superieure se plaint qu'elle a trop de
travail extrieur et que sa conscience ne lui permet pas de soi-iier I'exterieur au detriment de 'intdrieur. M. Fiat lui r6pond :
SUne bonne Fille de la Charitd, tout en dtant Marie, ne doit
pas cesser d'6tre Marthe. , Et M. Fiat donne commne modble, la
v'neree Sceur Peschaud, la reine du Midi, comme on l'appelait,
qui vient de mourir A Castres. a Je sais combien elle dtait d6voude. Elle a vdritablement consacr6 sa vie A faire le bien. Je
la regrette beaucoup. Elle continuera a s'int6resser aux ocuvres
et obtiendra de Dieu les plus abondantes ben6dictions. ,
M. Fiat pr6che souvent la confiance en Dieu : a Ne vous
drcouragez pas en voyant les ruines qu'il faut relever, dcrit-il
a Soeur Le Bras, de Saint-Sernin de Toulouse. Appelez A votre
aide le divin architecte et il saura bien remettre une A une toutes
les pierres A leur place. Seulement sachez patienter et ne pas
vouloir tout faire d'un seul coup. Laissez A la divine Providence
rette initiative dont elle est si justement jalouse et contentezvous de la c6toyer. ,
Une autre recommandation qui revient souvent eat celle
de faire ce qu'on doit faire : a Vous 6tes ehargde de faire la
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classe et non les oeuvres extdrieures. CUtoyez la Providence sans
amnais enjamber sur elle.,,)
Pourvu que nous soyons la oil le
bon Dieu nous veut, que nous fassions ce que le bon Dieu
veut que nous fassions : travail, repos, santd, maladie, peu iuporte. Le bon Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut et
ce qui importe a sa gloire.
Ii revient souvent sur cette recommandation d'dtre bonne
paroisienne : par cons6quent, assister aux offices de la paroisse,
aux exereices du Mois de Marie, aux prddications du jubild, aux
processions. au pelerinage de Notre-Dame des Ardents. , I'
faut 6difier la paroisse. Vous n'etes pas des cloltrees. "
On demande souvent au Pere Fiat des lettres d'affiliation
pour des bienfaitrices ; il accorde facilement. " Cela constitue
un tiers-ordre de saint Vincent, A ['imitation des tiers-ordres
de saint Francois, saint Dominique, etc... ) Une fois seulement
ii fait quelque objection : a Nous n'accordons pas d'ordinaire
des lettres d'affiliation A des personnes si jeunes. car leur avenir est encore trop incertain. .Mais, puisque votre protdege a
une amie de son Age qui jouit ddji de cette faveur, je ne puis
la lui refuser. , M. Fiat fait remarquer qu'on ne donne plus le
Formulaire de prieres aux affiliies.
M. Fiat accorde des ddrogations quand le bien des Sceurs
ou des pauvres le demande. Une Soeur a besoin d'etre veillde.
Les compagnes ont un travail dans la journee qui ne leur permet pas de lui rendre ce service sans nuire au service des pauvres. M1.Fiat autorise a faire \eiller la Sceur par une femme
de conliance du quartier. Elle pourra done pendtrer dans I'infirmerie des Sours ou plutit dans la chambre oic couche la
Sceur malade. Mais ii ne permet pas aux Soeurs de veiller M. le
Cure malade, ni de lui communiquer les Regles de la Communaut6. Dans une maison, il n'y a pas de parloir. a Vous pourrez
recevoir dans la salle de Communautl ,. a Vous pouvez donner
I'hospitalite aux Dames de la Providence. quand elles viennent
pour les conferences pddagogiques ,, mais il ne veut pas que
les Sours assistent A ces Conferences, qui etaient institudes par
le ministere de l'Instruction publique.
On venait de prendre des mesures administratives pour les
hSpitaux. M. Fiat recommande de suivre les directives donndes
par Son Eminence le Cardinal de Paris. Certains Conseils municipaux se montraient hostiles aux Sceurs : a Que les menaces
du Conseil municipal ne vous inquietent pas. Faites bien observer les Saintes Regles, priez avec confiance, il ne vous arrivera
aucun mal. »
Il recommande I'obeissance A toutes les lois qui ne sont
pas contraires a la Loi de Dieu. Mais il ne veut pas que les
Smurs aillent recueillir des signatures contre les lois mauvaises.
II prtche toujours l'obeissance au cure et aux vicaires pour
les oeuvres paroissiales : a Soyez obdissantes, patientes, prudentes. Invitez M. le Cure h vos fetes ; ce sera un moyen de reconciliation et de conciliation. a J'assisterai moi-m4me A votre
fete pour retablir la paix.
II y a des Seurs qui ne ressentent pas une grande sympathie pour la Tres Honorde Mere et qui le disent simplement a
M. Fiat. Le bon Pere les invite A faire des efforts, il leur suggbre
ce qu'elles doivent faire pour chasser I'antipathie et pour developper la confiance, le respect, I'affection : <, Vous ferez bien de
rompre la glace en vous adressant directement A la Tres Honor6e Mere. n On se plaint du Conseil de [a Communaute. Voici
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une reponse curieuse du Pere a ce sujet : a Je regrette que
vous n'ayez pas suili jusqu'au hout les conseils que je vous
ai donn6s. J'ai lieu de croire que vous auriez obtenu une r6ponse favorable. J'en ai dit un mot au dernier Conseil et j'ai
constatV avec plaisir qu'il v avait moins de r6sistance. Faites.
encore une neuvaine et puts allez trouver vous-m4me chacun
des membres du Conseil. , A nne Soeur qui demande en vain
son changement A la Communaut6, il suggBre de le faire deniander par la Soeur Servante : , On vous l'accordera plus facilement. ,
Les Administrations se montrent plus sdevres. Elles exigent le depart de telle ou telle Sceur, sup6rieure ou non. II faut
s'incliner : , Nous ferons tout pour adoucir l'amertume de la
Soeur sacrifide et de ses compagnes. o
Des Soeurs demandent A s'offrir en victime au Seigneur pour
la Communaute. pour le retablissement de la Trbs Honoree
Mire. etc.... M. Fiat le leur permet en ajoutant cette clause :
Ssous la reserve du bon plaisir de Dieu ,. Cette clause peut
paraitre inutile, car il est evident que les Soeurs ne vont pas
se tuer elles-m4mes pour devenir victimes. Elles s'offrent a
Dieu dans le cas oil il les acceptera. Alors, leur dit le P6re
Fiat : c S'il plait au bon Dieu de vous choisir pour une de ces
victimes, vous serez tres honoree et tres heureuse. ,
Une bonne fille. qui est tres malade, mourante, demande
au Pere Fiat la permission de quitter cette terre : ( Je vous
donne la permission de partir quand il plaira au bon Maitre
de vous appeler. Courage pour le grand voyage que vous allez
entreprendre et qui va vous conduire au port de la bienheureuse
dternitd. Quand vous serez auprbs de Notre Seigneur, souvenez\ous de moi et des deux families. ,
M. Fiat n'echappe pas au sort de tout superieur. Il y a des
Securs qui regrettent le Pbre Etienne, le Pere Bore : a Je comprends. r6pond le Pere Fiat, la difficultd que vous avez de vous
rettre en rapport avec le successeur du Pere Bore. * Et pour
entrer dans les sentiments de la Sceur, il fait un grand eloge
de son prddcesseur, sans se montrer le moins du monde froissd
de ce que lui a dit la Soeur. A une Soeur superieure qui manquait de conflance en lui : q Depuis votre voyage A Paris, vous
ne doutez plus que je sois veritablement votre pere. ,
Une Scour Servante a qui il a reprochd certaines choses
lui montre que ces iaits sont inexacts. M. Fiat accepte humblement les explications de la Soeur sur un point , mais il lui
montre que les autres points ne sont pas inexacts. Le ton de
sa lettre est affectueux ; il ne montre aucune peine de ce que
lui a ecrit la Sceur qui appartient a une grande famille.
M. Fiat, qui preche l'amour des pauvres en donne de beaux
exemples. II drrit A la sup6rieure de Folleville : a Une bonne
mere de famille de Gentilly, ancienne 616ve des Soeurs, se trouve
dans la misere avec cinq enfants. Je prends deux gargons A ma
A la
charge. Avez-vous de la place ? Je paierai la pension.
supdrieure de Chdtillon-sous-Bagneux, il &erit : c Le bon Pere
Bore m'a laissd en heritage le soin d'une pauvre dame. Ayez
la bontede la prendre chez vous. , A une autre : a C'est de bien
bon coeur que je m'engage A payer la statue de I'ImmaculdeConception que vous me demandez. »
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M. Fiat ne veut pas qu'on ennuie les gens par des loLeries.
Ce genre de demandes fatigue les populations et ne nous les
rend pas favorables. ,
La Sour Deschaux, de Bellegarde, voulait dtablir un petit
s4minaire. II la fdlicite, il trouve le projet excellent mais it y
a des difficultes. a 11 n'y faut pas penser pour le moment : on
verra plus tard. ,
M. Fiat regle l'exercice du service des pauvres. Il stimule
les Soeurs, les encourage, les modbre quelquefois. En un mot,
c'est un vrai supdrieur. II entretient la flamme sacree. II ne
veut pas que les Sours se melent de politique, lisent les journaux, s'entretiennent entre elles ou avec les externes des evenements a que leur grande preoccupation soit les pauvres, toujours les pauvres, les pauvres avant tout. n
Mais M. Fiat veut aussi que ce service des pauvres soit fait
dans 1'esprit de saint Vincent, avec simplicit6, humilitd, charit6.
La simplicit6 d'abord. " Ne pas se distinguer des autres. Faire
comme les autres, comme le reglent la Sceur Servante et les
Sup6rieurs majeurs. Ne pas se singulariser dans la pidtd, la
rdgularit6, la manitre de traiter les pauvres. , II exagere quelquefois cette simplicitd en ce qui regarde la confession et la
communion, mais cela etait excusable alors. Ses recommandations sur la simplicite sont excellentes. Il demdle les petites
roueries. Une Soeur a une clef de la bolte aux lettres : elle le
nie i la Sceur Servante. 11 la gronde de cette duplicit6 et la rappelle a la simplicite. II donne 1'exemple de cette vertu en affirmant que les lettres confidentielles qu'on lui envoie ne passent
pas au Conseil. t J'ai communique au Conseil les observations
que vous m'avez faites, mais je n'ai donne aucun nom. Dans
ma reponse, je n'ai rien dit qui puisse vous faire connaitre.
Vous voyez done bien que vous 6tes dans I'illusion A mon sujet. ,
L'humilitd revient souvent dans la correspondance de
M. Fiat. Les Soeurs de La Fbre sont attaqutes. perscutees. o Ce
n'est gubre notre esprit, ni notre pratique de nous d6fendre.
Nous nous retirons quand on ne veut plus de nous, laissant h
Notre-Seigneur le somn de nous d6fendre. n Une Sour de Perpignan a manque de respect a 1'dgard de Monseigneur. M. Fiat
engage la Supdrieure i a aller trouver l'dveque et k lui demander pardon pour sa compagne ».
Une Soeur veut quitter sa vocation et entrer au Carmel.
M. Fiat lui manifeste crhment le vrai motif de son depart :
u C'est pour fuir l'humiliation que vous recherchez le cloltre ,.
M. Fiat n'aime pas que les Soeurs cherchent t passer A la post6ritd en se faisant photographier. Cependant, il le permet aux
Scours qui ont fait les vceux pour la consolation de leurs parents.
La charitd est la reine des vertus. II faut qu'elle brille dans
la Compagnie des Filles de la Charitd. Aussi. les recommandations de M. Fiat sont frdquentes . ce sujet : charite des Sceurs
Servantes pour leurs compagnes : a Vous avez raison d'avoir
bien soin de vos compagnes. II faut toujours Wtre pour elles
comme une veritable mrre. n II gronde une Seur Servante qui
prive facilement ses compagnes de la sainte communion : , II
ne faut le faire que pour des motifs sdrieux. Le devoir d'une
Sceur Servante, comme celui d'une bonne mere, est de prier
pour ses compagnes, de les engager cordialement et suavement,
B devenir meilleures. n a Je comprends votre peine vis-a-vis
d'un caractLre semblable A celui de Sceur N... Mais, patience,
a
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douceur. charitY. Ramenez-la & son devoir comme le fait notre
ange gardien par rapport & nous. n II recommande aux Soeurs
Servantes celles qui les oat preceddes : a Soyez bien ddvou6e
pour elle. II faut lui adoucir les peines de la vieillesse. * It
ne veut pas qu'on se debarrasse des anciennes. a Je suis oblig4
de vous donner la meme rdponse que la Tres Honorde Mere. II
est de toute justice et charit6 que chaque maison soigne les
Seurs qui ne peuvent plus travailler. C'est une bonne occasion
de pratiquer toute sorte de vertus, en particulier le support
lorsqu'on se trouve en presence de caracteres difficiles. A une
autre superieure : c I y a tant de changements dans cette
maison depuis que vous y Ates que cela fail mauvais effet et
vous donne une reputation que vous ne mdritez pas. ,
Les Soeurs aussi doivent supporter leur superieure et leurs
rompagnes. a II ne faut pas faire attention & tout ce qui se dit
autour de vous et ne plus vous mettre en colire. Interpr6tez
tout en bien. Supposez que vos compagnes n'ont jamais d'arcontre vous-m6me. a , Les aspirites de votre cariere-pensee
ractire vous rendent difficile la soci6et de certaines compagnes.
Ne vous en prenez pas & cette pauvre Smur qui n'en peut mais.
Elle ne serait pas IA, ce serait avec une autre que vous auriez
des difficultes. , Et I'humble Pere Fiat termine ainsi sa lettre :
, Si vous triomphez de votre caractire, vous serez bien audessus de moi dans le ciel. * A une Swur qui a edt changee :
a Silence et reserve au sujet de la maison que vous avez quittee. Bien faire et laisser dire. Dieu vous justifiera s'il le juge
A propos, ici-bas ; sinon dans I'autre vie. a Le bon Pere envoie
souvent des lettres de consolation et d'encouragement aux Sceurs
quand elles sont dans la peine ou la tristesse. S'il a tard khr6pondre, il s'excuse et demande pardon. A une Sceur de L'Hay :
a Je suis et je veux Atre le pere de toutes les Filles de la Charite. , II recommande aux Visitatrices de faire rdgner surtout
la charite : a Faites tout pour emppcher ces eachotteries. , II
s'excuse aupres d'une Sceur : a Je m'4tais bien apergu, en passant & Cette, que vous aviez de la peine, mais dans la h&te du
voyage et au milieu de Sours qui toutes avaient 4 me parler,
je n'ai pas pu donner a chacune le temps qu'elle aurait desir6. a
A une autre : a Mon bonheur est de faire du bien aux ames
que le bon Dieu m'a confiees. a Aussi recommande-t-il instamment la cordialitd : a Evitez les paroles qui seraient de nature
a froisser. On ne gagne rien avec des procedds un peu vifs et
blessants. La douceur et la conciliation obtiennent de meilleurs
rdsultats. ,
Terminons par ce petit mot A la Sceur Narp. d'Arcueil
, C'est avec beaucoup de peine que j'apprends votre indisposition. Je prie Notre-Seigneur de I'attinuer et de l'alldger le plus
possible et de la faire tourner au bien de votre tme. Si c'dtait
necessaire, ma chbre fille, j'irais vous voir malgr6 le froid, esp6rant que la Sainte Vierge nous prdserverait de tout accident
ficheux ; mais comme notre entrevue peut se diffdrer. je resterai i la maison oi les occupations ne manquent pas. )
Edouard ROBERT.
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Monsieur Aymard DUVIGNEAU

(21 juillet 1879-1" mars 1956)
LES LANDES

M. Aymard Duvigneau est na le 21 juillet 1879 L Ondres,
canton de Saint-Martin-de-Seignaux (Landes). La petite commune d'Ondres est situde en bordure de la forUt de pins et tout
pies de la mer. C'est done la chanson de la pinbde et le rythme
continu des vagues qui bercerent les premiers reves d'Aymard.
Les parents devaient comme tous ceux du pays 6tre rdsiniers
ou ouvriers aux usines toutes proches du Boucau-Neuf. Du pere
je n'ai guere entendu parler; c'est toujours Mine Duvigneau
qui venait voir son fils au Berceau : peut-itre le pere 6tait-il
deja mort.
a En entrant au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, qui etait
alors petit sdminaire autant qu'dcole apostolique. Aymard se
trouve bien dans son milieu. La maison dtait alors regie, sous
l'autoritd nominale de M. Eugene Campan, par M. Serpette, assistant, professeur de rhdtorique et factotum universel, qui a
consacrd toute sa vie de pretre d cette wevre. Le corps professoral se composait, en plus de M. Campan, supdrieur, et de
M. Serpette, professeur de rhitorique, de M. Mellier, professeur
de seconde, de M. Buck, professeur de troisieme, de M. Fanguin,
professeur de quatrieme, de M. Cardin, professeur de cinquieme,
de M. Elie Mustel, professeur de sixieme de M. Calais, professeur de mathdmatiques, et dconome, et de M. Blancard, professeur d'histoire et maitre de chapelle.
o La caractdristique du Berceau i cette dpoque dtait une
vie de famille ; c'est du reste la meme encore aujourd'hui : que
Dieu en soit loud ! Rapports francs et aises avec les professeurs,
fraternelle camaraderieentre edlves, chacun se sentait vraiment
chez soi. Les etudes dtaient bonnes : un solide enseignement
classique francais-latin-grec; mais l'Utude des langues vivantes,
I'histoire de la littdrature, les sciences, botanique, physique,
chimie, paldontologie ne furent etablies que deux ans apres le
ddpart d'Aymard. C'est M. Serpette, devenu superieur, qui fit
cette reforme necessaire.
c M. Duvigneau fut au Berceau un tres bon 6leve. Dans sa
classe if tenait le premier rang pour toutes les matires. Son
travail constant, son esprit de discipline, sa piStd normale mais
bicn personnelle, le faisaient appricier de ses maitres et condisciples. II savait rdflechir, cherchant, au moins dans les hautes
classes, d se faire une idde personnelle, peut-dtre ddej une pointe
de tUnacitd. En rdcreation, ce n'etait pas un boute-en-train, un
leader dynamique, ni un sportif, mais it savait se prdter volontiers aux jeux. II y avait dans l'ensemble de son comportement
exterieur quelque reserve et timiditd, avec cela un cceur sensible, s'attachant aux personnes et aux choses. 4 Je 1'ai vu pleurer a son d6part ddfinitif du Berceau apres sa prise de soutane.
Ses condisciples 6taient : M. Chambre, pretre diocesain, M. Chatelet, Lazariste, M. Dufouert, pretre diocesain, M. Lagraula, Lazariste, M. Lesage, entrd dans le monde apres un sejour chez
les Lazaristes, M. Picot, clerc lazariste dec4ded
Dax, M. Sa-
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battier, prPLre diocesain. M. Saubusse, qui essaya la vie de Lazariste, revint malade, au Berceau, et mourut clerc, M. Torchard, pr6tre diocesain.
Voild
o
ce qu'dcrit M. Duhour, C.M,
ileve en troisieme au Berceau, quand M. Duvigneau 4tait en
premiere.
Le 20 septembre 1896, ce dernier entra au seminaire interne
de la Congregation de la Mission & Notre-Dame-du-Pouy, Dax.
A son arrivee, la maison etait ainsi constituee : M. Theodore
Verniere, superieur et visiteur, MMi. Bernard Peschaud, Bertrand
Lacerenne, J.-B. Mignou, Marius Meut, Alphonse Delanghe, Julien Dardans. Georges Lafosse, Daniel Choisnard, Camille Anchier. Les 6tudiants dtaient au nombre de vingt-six, et les s&minariste de douze. rA Paris, etudiants. quatre-vingts, seminaristes, cinquante-cinq).
Aymard Duvigneau, normalement, termina son s6minaire
interne en juillet 1898, et il commenga sa philosophie en octobre de la meme annee. 1 la termina en 1900 : il avait alors
vingt et un ans. 11 partit done pour le service militaire d'ou il
revmt en 1901. Une ann6e apres il fit ses vceux perpetuels, 30
mars 1902, et fut ordonn6 pretre le 28 mai 1904. Du seminaire
international de Strasbourg, M. Hubert Verhaeren qui avait
connu M. Duvigneau i Dax 6crit ceci sur son condisciple :
ti Mon vieux compagnon de captivit6 a tenu plus longtemps que
je ne pensais, quand je le quittais i Marseille, fin juin 1952. It
est vrai que c'dtait un type de tempdrament tenace et de grande
energie de olonte. Je I'ai connu d Dax pendant mon court sdjour
de septembre 1899 i juillet 1900 : ii commencait alors sa philosophie avec M. Coste comme professeur, pendant que je debutais
en theologie, avec M. Dubus pour le dogme, et M. Anchier pour
la morale. Nous nous trouvions ensemble pour les classes d' criture sainte, je crois, donnOes par M. Droulez. Aymard Duvigneau a du faire son service militaire, je pense, pendant son
cours de philosophie. car je me souviens d'une visite qu'il nous
fit e Saint-Lazare au Nouvel An de 1901. 11 dtait alors en soldat.
t II y avait alors i Dax deux groupes parmi les professeurs et les dleves : le conservateurs et les progressistes. Duviyneau etait du groupe progressiste, travailleur acharnm. II avait
dt faire de bonnes dtudes au Berceau et venait d'etre nomm6
bibliothdcaire, en passant aux etudes.
(c C'etait alors un jeune homme plein de vie, boute-en-train
aussi pour les grandes promenades a pied, les excursions danw
les bois. Le climat du Kiangsi lui a plus tard ruind la santd, c'est par un miracle d'dnergie qu'il a pu survivre, mime & neuf
mois de prison. C'dtait 6videmment un homme de devoir, strict
bon
pour lui-mdme, mais pas regardant pour les autres, compaynon, serviable, gdndreux et dIvoud a l'occasion. Je ne me
souviens pas d'autres ddtails pour ses etudes. Je pense qu'il a
beaucoup profitd de I'enseignement de M. Coste, qui dtait alors
en pleine croissance et dont le sdrieux intellectuel s'est bien
rdevdl par ses travaux ultdrieurs. M. Dubus, professeur de
dogme, dtait aussi un esprit tr&s ouvert, moins homme d'dtude.
II affectionnait davantage les Missions, avait de vrais dons d'orateur et ttait heureux de s'dchapper pour aller prdcher retraites
et missions. "
Pendant les annees qui suivirent 1900, on peut s'en rendre
compte par les tdmoignages de nos confreres de cette dpoque,
il y avait dans nos maisons de formation un reel enthousiasme
:?-
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pour les 6tudes de 1'dcriture sainte et de l'histoire des dogines.
Les origines des documents qui sont & la base de nos croyances et de nos pratiques dtaieut passies au crible par les historiens rationalistes, surtout allemands, et la jeunesse clericalc
franc;aise courait sur la breche pour d6fendre le dep0t sacre.
Pour mieux assurer cette defense, elle pensait qu'il fallait user
de la plus grande loyaut6, et bien s4parer, dans nos croyances,
la bale du bon grain. Certains, sur ce chemin, surtout b Paris,
allaient un peu loin. On les envoyait alors A Dax, pendant quelques temps, pour apaiser leur fievre intellectuelle. Ce refroldissenient par radiation ne pouvait s'operer sans que les voisins
d'ttudes recussent des arrivants quelques emanations du feu
qui les ddvorait. Et c'est ainsi que la Maison de Dax, sans vibrer
au m4me point que celle de Paris, qui etait au foyer meme des
grandes controverses, vivait dans une atmosphere d'ardeur intellectuelle.
J'ai entendu souvent nos confreres, qui ont fait leurs etudes
autour de 1900, dire : c Oh I la belle dpoque ! » M. Duvigneau
6tait de ce nombre. Etait-il un simple c Laudator temporis acti u ? En 1900, ii y avait & Dax trente-neuf etudiants et douze
s6minaristes ; A Paris, quatre-vingt-neuf 4tudiants et soixantecinq s4minaristes. En 1901, Dax, trente-trois 4tudiants, dix-huit
seminaristes ; Paris, quatre-vingt-sept 4tudiants et soixanteneuf s4minaristes. En 1902, Dax, trente-sept Utudiants, quinze
seminaristes ; Paris, cent cinq 4tudiants, soixante-sept seminaristes ; Rome, trois 6tudiants. En 1903, Dax, quarante et un
4tudiants et seize s6minaristes ; Paris, quatre-vingt-quinze 6tudiants, cinquante-quatre s6minaristes ; Wernhout, dix etudiants.
En 1904-05, Dax, quarante-six etudiants, dix-sept s6minaristes ;
Paris, soixante-deux 6tudiants, trente-quatre s6minaristes ; Panningen, dix-huit etudiants, onze seminaristes. Sans faire le proces des causes immediates et dloignees qui, en 1904, out amend
un changement manifeste dans les chiffres, ii est evident que
vers les anndes 1900, au point de vue du recrutement, c'etait le
beau temps de la Congregation.
Les 4tudiants avaient la sup6rioritd du nombre et les 4tudes dtaient gaies. Cela ne signifie pas que le nombre engendre
l'enthousiasme, mais je crois que ce dernier se d6veloppe difficilement sans le premier. Par contre, que la jeunesse se trouve
r6unie en grand nombre et a mens agitat molem ,. De 1k les
grandes demonstrations de jeunesse qui precedent et suivent
habituellement aujourd'hui les discours vibrants des orateurs
politiques. Je ne veux pas dire, pour autant, que nos 6tudiants
des anndes 1900 descendaient dans la rue pour faire claquer
les talons et prendre part i des mouvements de masse. II n'6tait
pas n6cessaire d'en arriver 1I pour mettre de la vie dans le
groupe important des etudiants de ces ann6es-l. I.a vie, 'entrain et la gaiete jaillissaient spontandment dans les discours
et les joutes acad6miques. M. Duvigneau conserva toute sa vie
cet amour du travail dans la gaiet6.
La maison de Dax est dddide a la Sainte Vierge : nul doute
qu'il puisa dans I'atmosphere qui y rignait alors cette grande
conflance qu'il eut toute sa vie dans la Bonne MWre du Ciel.
En regardant au loin, du haut de la colline ou de la tour
Borda, sur la fin de ses 6tudes, il dut penser souvent & son
ministrre futur. La maison, en 1903-04, se remplissait de confreres qui ne pouvaient enseigner dans les s4minaires et se prepa-
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raient & partir A l'etrauger. Les jeunes, apres l'ordination partalent pour I'Amdrique du Sud, le Proche-Orient ou la Chine.
L'iinense Empire chinois etait alors tranquille et son enorme
population promettait du bon travail pour les jeunes energies
missionnaires venant d'Europe.
Dans ce magnifique champ d'apostolat, les Lazaristes avaient
les plus belles missions : dans le Nord, Peking et la plus grande
partie de la province de Tchly ; dans le Sud, l'ceuvre missionnaire n'dtait pas encore si avanc6e, mais il y avait I'avantage
des grands espaces et de plus de varidtd : toute la province .de
Tchekiang et toute la province du Kiangsi.
M. Duvigneau fut ordonne pretre le 28 mai 1904 par
Mgr Jacques-Hector Thomas, C.M., et peu de temps apres ii re'ut son placement pour la Chine. Nul doute qu'il fut content.
C'Utait un caractere ardent qui ne demandait qu'h se d6vouer.
C'est cette disposition a se domner pour le salut des paiens qui
lui donna le courage de se separer de sa mere qu'il aimait tant.
LE KiANGS
II arriva i Shanghai le 17 septembre de la meme annie 1904.
11 se rendit h la Procure. C'est li que rdsidait M. Louis Boscat,
procureur et visiteur de la province de Chine. II y avait pour
raider MM. Ciceri et Bouvier, et deux freres coadjuteurs, dont
le Frere Barriere. qui etait connu de tout Shanghai.
M. Boseat ddsigna a M. Duvigneau la mission dans laquelle
ii devrait travailler : c'6tait le Kiangsi Oriental. Cette province
6tait divisee, en effet, en trois vicariats qui s'appelaient : le
Kiangsi septentrional, le Kiangsi mnridional et le Kiangsi oriental. Le vicaire apostolique en etait Mgr Vic. II etait en meme
temps, conmme c'etait l'usage b ce moment-la, sup6rieur au point
de vue religieux. M. Boscat dut faire quelques paternelles recommandations au nouvel arrive, puis ii chargea le Frere Barriere de s'occuper de lui.
Pour les jeunes missionnaires,, il y a d'abord quelques achats
a faire : il faut se procurer quelques habits legers qu'on n'a
pas en venant d'Europe, et quelques livres. Une promenade dans
une des grandes avenues, une visite a Zikawei, la mission des
Peres Jesuites, et on part.
De Shanghai, pour le Kiangsi, il y avait choix de bateaux :
(compagnie chinoise), a Nisshin Kisen
4, China Merchants "
Kaisha ) (compagnie japonaise), , Butterfield and Swire " et
, Jardine and Matheson n (toutes deux anglaises). Les bateaux
partaient de nuit et quand le jour se levait on teait au milieu
du fleuve'Yang-tze, au-dessus de l'ile Tsung-ming. Et pourtant
il semblait qu'on etait de nouveau en plein Ocean. C'est qu'a cet
endroit. le fleuve a de cinquante a soixante kilometres de large
et. comme dit Marco Polo, <, cela ressemble plus d une mer qu'W
un fleuve n. Meme en remontant, on n'apergoit les rives que
lorsque le bateau va sur le c6td pour accoster. On accoste &
Tclien-Kiang, port situ6 au croisement du Yang-tze et du grand
canal qui va de Hang-tchoo a P6king ; A Nanking, la capitale
du Sud, a Ou-hou, port important de la province An-hoei ; Anking, capitale de cette derniere province, enfin on arrive A Kiukiang, le port qui dessert toute la province du Kiangsi. On est
a six cent soixante-quinze kilometres de Shanghai. Le port se
trouve sur la rive sud ; plus loin, a l'interieur des terres, ii y a
la ville. C'est une vieille cit6 du temps de la dynastie des T'ang
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'ix* siecle) et qui a beaucoup souffert durant la rebellion des
Tai-ping. Elle est maintenant pleine de vie A cause de son commerce florissant. C'est l1 que resident le vicaire apostolique du
Kiangsi septentrional, Mgr Gdrard Bray, et son coadjuteur,
Mgr Paul Ierrant.
.M. Duvigneau a juste le temps de jouir un ou deux jours
de I'hospitalit6 fraternelle que donnent Loujours les missionnaires de Chine t un confrere de passage, surtout quand c'est un
nouvel arrive. Un ancien c qui en a vu d'autres - a mnme pu,
le tirant un peu b l'dcart,- lui dire : Attention, ici, il ne s'agit
pas de s'emballer. * Il n'a pas plutut pris sa refection temporelle et spirituelle, que M. Duvigneau doit de nouveau voguer.
Cette fois-ei, it monte sur une grosse jonque d'une capacit6 d'enxiron quatre a cinq cents tonnes. Au milieu du pont de celle-ci
s'*elve un mat de vingt m6tres, qui soutient une immense voile
qu'on tourne au moyen de grosses cordes pour prendre le vent.
On oblique vers le sud, passe Hou-k'oo (la gorge du lac), et on
se trouve bient6t en plein lac Po-yang. II faut le traverser du
nord au sud sur une longueur de cent vingt kilometres : on
n'aperqoit pas les rives car le lac a une largeur de trente kilonmetres. En plein jour, on se dirait au milieu du lac de Tibdriade : partout des barques A voile d'of les pecheurs jettent
leurs filets et les retirent pleins de poissons grands et petits, sauf
certains jours oh ils travaillent jour et nuit sans rien prendre.
, J'arrangerai ca ! se dit Aymard Duvigneau en pensant qu'en
terre infidNle les missionnaires partagent un peu le don des
miracles de Notre-Seigneur. Comme le lac de Tibriade, le lac
Po-yang est une cuvette environn6e de montagnes. Mais, tandis
que celles de Palestine sont ddnudies et sous les plus eclatants
rayons de soleil n'offrent qu'un aspect de terre rougeatre, les
montagnes du Kiangsi apparaissent partout verdoyantes. Le lac,
ici, n'est pas alimente par des ac oued ), torrentueux en temps
de pluie et sees en etd. C'est, au contraire, en Wtd, au temps de
la mousson, que les fleuves roulent le plus d'eau. En hiver bien
srr, ils sont plus modestes, mais ils ont de l'eau toute l'annee :
ce sont le Po-kiang, le Shin-kiang, le Kan-kiang et le Iu-Shui.
Le Kan-kiang ddbouche au sud du lac : en le remontant on va
directement vers le Sud, on passe par Kian, par Kantchoo, et
au dela de cette ville on arrive bientSt a un endroit oh la riviere n'est plus navigable. On descend de la barque et on prend
les porteurs qui cheminent en montagne. On traverse alors une
passe entre les montagnes Tai-yu-ling et Kiou-ling et on arrive
a Num-yang sur une riviere. De lh, la barque mene a Shu-tchoo
qui se trouve sur le Pei-Kiang qu'il n'y a qu'k suivre pour arriver A Canton, et non loin de Ia h Macao.
C'est le chemin inverse que suivirent les anciens missionnaires d&s que la voie maritime leur fut ouverte. Matthieu Ricci
s'dtablit d'abord A Macao, de 1A il passa b Canton, s6journa quelque temps pas loin de cette ville, puis, dAs que ce fut possible,
remonta le Pei-Kiang jusqu'A Shu-tchoo. De lh it passa h Numang qu'il quitta pour escalader la passe. II prit la barque A
Kantchoo pour arriver A Nantchang ou ii sejourna un certain
temps. C'est la m4me route que suivirent apres lui tous les Jsuites, et lorsque nous succidAmes aux Jesuites franeais en
1783, c'est la route que suivirent tous nos missionnaires jusqu'en 1850. Ils ne perdaient d'ailleurs pas leur temps. Une fois
A Kantchoo les n6tres se trouvaient chez eux, et ils dvangdlisaient les chretientes en descendant le fleuve. C'est ce que fit

-

341 -

le bieuheureux Clet. par exemple. La route c6tiere etant infestee de brigands A cette dpoque, les charges de missions occidentaux aupres de la Cour de Peking passaient tous par Ia.
C'est pour cela qu'on appeia cette voie la a Route des Ambas.udcurs ,.

Le fait d'etre ainsi parcourue du sud au nord par les missionnaires qui penutraient A l'intdrieur de la Chine valut A la
province du Kiangsi d'etre edangelisee de bonne heure. Au debut du xvu*i siecle, le Pere d'Entrecolles rayonnait minme A f'intdrieur des montagnes en suivant les \oies d'eau. En 1712, de
'aotchoo il ecrivit & Paris une lettre dans laquelle il entretint
s-es lecteurs du marche de Kingteutclien et de ses travaux apostoliques dans cette localit6.
Ce marche (Tchen-tien, ville ou se tiennent regulirement
les foires) se trouve au Nord-Est de la province du Kiangsi
ilnission de M. Du\igneau) sur le fleuve Tchang-Kiang qui coule
d'est en ouest, vers le Po-Yang. II existait deja sous la dynastie
Tang (618-906) et portait le nom de Tch'ang-nan-tchen, le meme
que celui de la capitale de lEmpire, Tch'ang-nan. Poussds vers
le Sud par I'invasion mongole, les empereurs Song quitterent
K'ai-fong sur le fleuve Jaune pour s'etablir a Hang-tchoo dans
la province du Tchekiang, au sud du fleuve Yang-tze. Ils furent
Limerveilles de la beautd des services de porcelaine qui sortaient
des fours de ce marchM auquel les T'ang avaient donnd le nom
de leur capitale. Ils allirent eux-memes voir le site, et Fun
d'eux. King-teu, lui donna son nom qui est reste en usage jusqu'a aujourd'hui. Les Empereurs mongols qui succeddrent, ameliorerent les mnthodes de decoration. Les Empereurs Ming ddcriterent que 1'endroit serait une manufacture impdriale. pour
la fabrication de la porcelaine d'Etat (Koan-ts'eu). Les Tsing
continurrent leur protection.
En lisant la description de la porcelaine de Chine faite par
le Pere d'Entrecolles, les Parisiens 6carquillerent les yeux. Le
bon Pere leur envoya vases, matiriaux et procedes de fabrication. R.-H. Reaumur fit I'analyse des materiaux employes.
Deux eldments principaux : argile de Chine, ou kaolin, et pierre
de Chine. L'argile de Chine ou kaolin est une poudre blanche
tres pure, resultant de la decomposition du granit durant les
siecles. La pierre de Chine. en plus de la silice et de l'alumine
que contient dedj le kaolin, renferme du feldspath, potasse,
soude, oxyde de chaux et de magnesie. Argile et pierre de Chine
sont reduites en poudre tres fine, lav6es de toute impurete, pdtries en pate molle. La pate est faoonnde sur le tour en tout
ce que I'on veut. L'oeuvre d'art sortie des mains du potier est
cuite au four, puis peinte, vernissde et recuite A une forte chaleur. L'argile donne la plasticite et empeche l'eclatement durant
la cuisson, la pierre donne la transparence. Car la porcelaine
de Chine est en principe une c6ramique vitrifide et translucide.
Des qu'on connut les matdriaux et procedds de fabrication, on
exploita les gisements de kaolin de Saint-Yriex (Limoges) et,
en 1745, on fonda une manufacture a Vincennes. Celle-ci fut
transfdrde A Sevres en 1756, et devint propridte de Louis XV.
Le Pbre d'Entreyolles ne s'occupait incidemment de la porcelaine que pour interesser ses lecteurs A ses travaux de missions. II y avait a King teu tchen toute une population de ddracines qui y gagnaient leur vie par un dur labeur et qui manifestaient de l'intdrAt A la religion. ,( II y a IA, dit-il, un million d'Ames.

),
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n Les materiaux ntcessaires pour la porcelaine doivent etre
alnen3s de loin, mnlne le bois necessaire a la cuisson. Le coat
de la vie est eleBv. Cependant de nombreuses families pauvres
v troutent un emploi grace auquel elles peuvent subsister. Les
feumnes et les vieux, les infirmes et les aveugles, tous trouvent
14 du travail qui leur permet de vivre. Autrefois il y avait trois
cents fours seulement, il y en a maintenant trois mille.
II1
termine en disant qu'en tin mois il a baptis6 A King teu tchen
cinquante 'dultes.
Pendant que la jonque, doucement poussie par le vent, parcourt son chemin vers le sud, M. Duvigneau pense A tous les
missionnaires. Jdsuites et Lazaristes, qui l'ont precedd en cette
province du Kiangsi. Tout A coup l'embarcation gagne la rive.
Tous les matelots descendent et vont se prosterner devant une
idole A laquelte ils immolent un coq. C'est une ceremonie a laquelle ils ne inaiquent jamais lorsqu'ils passent devant la
, Bonne Mlere des Navigateurs n (Ta hai cheng mou). La jonque, peu apres, quitte le lac : on s'engage dans I'embouchure
u fleuve Kan et on descend a Nantchang, la capitale de la province. C'est une grande ville muree et un centre d'ceuvres importantes du Kiangsi septentrional : paroisses, 6coles, college
tenu par les Freres Maristes, orphelinat et euvres de la SainteEnfance dirigees par les Filles de la CharitA. Cinq confreres s'y
devouent : MM. Emile Frances, Jean-Baptiste Rossignol, JeanBaptiste Cheng, Louis Sa!avert et Alfred Hauspie. Juste le temp.
de visiter ces etablissements de mission of tout le monde, ddborde de travail, l'engage A ne pas aller plus loin. Et il doit
prendre une autre barque, celle-ci plus petite, pour s'engager
sur le Fou Ho (la riviere du Bonheur), afin d'atteindre, A cinquante kilomntres de Nantchang, Foutchoo (la prefecture du
Bonheur), oCl Iattend son , heureux , vicaire apostolique, Atgr
Casimir Vic. C'est IA que ce dernier reside depuis que, apres
1'6rection de la Mission du Kiangsi oriental, il a etd sacrd A
1'endroit meme, par Mgr Bray, le 24 janvier 1886.
Comme tout centre de mission, la residense 6piscopale de
Foutchoo est un microcosme religieux : grand et petit s6minaire, paroisse, dcoles pour les enfants, cat6chumenats, hospices,
orphelinat, Sainte Enfance. Les sdminaires forment les prktres
chinois qui tiendront les paroisses ; les autres euvres ont pour
but d'instruire les chritiens et d'amener les paiens au christianisme. 31. Duvigneau n'a qu'k ouvrir les yeux pour voir comment les oeuvres sont
utablies et dirigees. Pour ce qui est des
resultats, ils dependent d'abord des benedictions oue Dieu accorde et ensuite du zele dont font preuve les missionnaires.
Le mouvement, en mecanique, est op6r6 par la resultante
des forces. Le progres d'une mission depend en grande partie
de deux choses : la gentrositW de chaque missionnaire en particulier, - et le don du chef de la mission de coordonner toutes
les bonnes volontes vers le mCme but et d'entretenir le feu sacre. Mgr Vic a ce don. II n'impose pas sa volont6 : il gagne les
cceurs. Nd en 1859 dans le canton de Sainte-Genevieve (Aveyron),
il a do etre entraind ferme au travail. Rien ne I'arrete il est
toujours par monts et par vaux pour visiter les paroisses de
son vicarat. Quand, dans une paroisse, il trouve un missionnaire grelottant de fievre et deprime, il 1'envoie se reposer quelques jours au centre de la mission. Pendant ce temps, lui, s'attaque au travail laissd en retard, met tout a jour et relance
l'auvre. II est facile de comprendre que sous un pareil chef, les
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missionnaires auraient mauvaise grace de bouder devant le travail. Personne d'ailleurs n'y songe, et chacun tLche de faire de
son mieux dans son district.
Les districts du vicariat sont au nombre de quatre. D'abord
celui de Foutchoofou oh se trouve la residence dpiscopale .
M. Danjoux seconde Monseigneur h titre de vicaire gdndral. Trois
prltres seculiers s'occupent de la paroisse et des oeuvres. M. Duvigneau reste la un an pour s'initier au chinois. II sera remplac6 ensuite par M. Jean Reymers, originaire de Harlem (Hollande), venu A la mission apres son ordination en 1907. Trois
paroisses exitrieures dependent de ce centre : Tsong-jen, oh se
trouve cure M. Ramaux, et vicaire M. Scialdone, lequel est nd a
Naples, et est arriv6 en Chine en 1903 ; I-hoang, oh est curd
M. Natalis Clabault, un .Picard, arrive en Chine en 1892 ; Kinki,
,ilest cure M. Joseph Hermans.
Kien-tchang-fou,
Le deuxieme centre de district est situ6e
sur le meme Fou-ho (fleuve de la Felicit4), a trente kilometres
en amont de Foutchoofou, direction sud-est. A l'endroit meme,
le curd, M. Antoine Zamet, a avec lui deux pretres seculiers :
M. Abeloos, un confrere beige, s'occupe de la paroisse de Tsit"u : M. Pierre Tcheng. de Kiou-tou; M. van Rend Zwet, de
celle de Lu-ki ; M. Henri Crapez, de celle de Sing-lcheng ; et
M1.Alexandre Dellieux, avec deux pretres seculiers, dirige la paa
roisse de Nan-fong, toujours sur le fleuve de la a Felicit6d,
sud de la mission.
'ey.trdmitl
Le troisinme centre est t Kouei-ki, situ6 dans une plaine
entourie de montagnes, sur le fleuve Kouang-sin. Le directeur
est M. Claudius Gonon, n6 a Montmerid (Ain), le 18 avril 1872.
II a fait ses voeux B Paris le 14 avril 1895, a Wte ordonnd pretre
hShanghai le 1" octobre de la
le 4 juin 1896, et est arrive
meme annee. C'est sous sa direction que M. Duvigneau fait ses
premieres armes. C'est M. Francois Briant. originaire du Maineet-Loire, qui est cure de Y-yang. M. Poizat, ne dans le ddpartement de la Loire en janvier 1878, ordonne pretre et venu en
Chine en 1903, dirigeait la paroisse de Yu-chang ; b la paroisse
de Ho-koo, situee sur le fleuve Kouang-sin, en amont de Kouei-ki,
a environ trente kilometres de cette localitd. M. Freddric SageGraz (Autriche) en 1870, avait fait
der dtait curd. Ildtait n6d
la mission en septemles vceux le 16 juin 1892 et etait arriv4e
bre 1898. Un homme de poids au figurd et au physique : il
pesait cent vingts kilos, et d'une valeur morale inestimable.
Aussi demeura-t-il toute sa vie au poste de Ho-koo. qui devint
plus tard le centre de la Maison des « Lazaristes Francais ,,
apres que le vicariat eit passd h nos confreres amdricains.
Le quatribme district 6tait a Yao-tchao-fou, ville situde a
l'embouchure du fleuve Tch'ang-kiang, sur le lac Po-yang.
M. Francois Dauverchain en dtait le directeur ; c'dtait le plus
ancien confrere de la mission. Ne au Quesnoy (Nord), le 12 mars
1842, il avait fait les vCeux h Paris le 8 septembre 1867, ordonnd pr6tre en 1869, et etait arrive en Chine le 24 septembre 1879.
Se trouvant dans le Kiangsi oriental lorsque la division de cette
mission fut faite d'avec le Kiangsi septentrional en 1883, il y
6tait restO. Deux autres paroisses d6pendaient de lui : celle de
Teng-kia-pou oh dtait M. Charles Chasles, et celle de King-teutchen, I'ancien champ d'apostolat du Pere d'Entrecolles, oh 6tait
curd M. Louis Clere-Renaud. Celui-ci, nd b Lyon en 1866, ordonn4 en 1892, et arrivd en Chine en 1893, tout comme le Pere
d'Entrecolles, s'intdressa aux fours de ia porcelaine. II initia
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les potiers a la statuaire chretienne et leur tit fabriquer des
statuettes en porcelaine de la Sainte Vierge, saint Joseph, Sainte
Famille, Sacre-Cceur. 11 devait succder en 1912 conune vicaire
apostolique de la mission, A Mgr Casimir Vic, sacre a Foutcheou
par Mgr Bray, le 24 janvier 1886, et deced i Kashing, le 2 juin
1912.
De Foutchoo, Mgr Vic dirigeait, animait et soutenait ces
districts et paroisses qui, par les trois fleuves indiqubs, pen6traient a travers le territoire montagneux, en vue de convertir
a la foi catholique ce joli coin de Chine. M. Du\ianeau apportait
4 ce groupe actif sa part de dynamisme. II fallait d'abord apprendre le chinois : Ja connaissance de la langue est pour la
carriire du missionnaire la clef, Ie
Sesame, ouvre-toi , du
debut. II passa l'annOe 1905 a la residence de l'veque avec
MM. Danjoux et Briant. II disait la messe le matin a la paroisse
ou au shiinaire, prenait sa lecon de chinois d'un maitre, allait
et venait ensuite pour amorcer avec les uns et les autres quelques bribes de conversation. Au bout de six mois son &vEque
lui dit d'entendre les confessions des orphelines. A partir de ce
moment it pouvait voter de ses propres ailes, et quitter pour un
temps la vallee que la seule appellation Fou, bien que le caracthre employ6 pour 1'6crire, signifie simplement fcnir, designe aux
habitants de l'endroit. comme la source de tous les biens.
M. DUVIGNEAU

PART EN MISSION

En 1906, il est place comme vicaire chez M. Claudius Gonon,
a Kouei-ki ; il a comme compagnon M. RenB van Zwet. Le centre
dirig6 par M. Gonon comprend, comme tout 6tablisseinent de
mission en Chine. la paroisse et les oeuvres : catdchum6nats,
6coles, hospice, orphelnat. Il ne s'agit plus maintenant pour
M. Duvigneau, comme a la rdsidence de Mgr Vic, de voir comment fonctionnent ces wuvres. II lui faut s'en occuper. Son
cure. M. Gonon, n'est pas un emball. mlais son regard ferme,
proteg4 par de fortes arcades sourcilieres, a la faion de Raymond Poincar6, indique un homme de volontd. Je pense que
M. Duvigneau a apprecid ce confrere et qu'il a reVu de lui une
impression durable.
En 1907, il est toujours vicaire a Kouei-ki, mais it a un
nouveau compagnon, M. Joseph de Stolberg. Celui-ci, d'origine
allemande, est ne A Mankato. Minnesota (Etats-Unis), le t1 d&cembre 1877. II a fait les voux en 1901, est arrive a Shanghat
le 6 novembre 1902, et a W4tordonn6 pretre a Kientchang le
17 decembre 1905.
En 1908, ii est nonmmu
curd a Chany-tsing. 11 lui faut creer
la paroisse, car il n'existe qu'un noyau de chr6tiens. II faut mener de front le ministere, les courses pour visiter les chretientes eloigndes et 1'6tablissement, au centre de la paroisse, d'une
residence et d'une 6glise. Car il faut avoir pignon sur rue dans
cette localit6 oi se trouve le chef des Taoistes de toute la
Chine.
En 1909 ii revient a Kouei-ki vicaire de M. Gonon. C'est la
qu'il se ddvoue avec ardeur jusqu'en 1913. Mais il a I'avantage
d'tre toujours aidd et soutenu par son curd. II ne peut rester
isold, sa santd ne le lui permet pas. Cependant, en 1913, it quitte
Kouei-ki pour aller au sud de M1.h Sing-tcheng, h trente kilometres
I' est de Kientch'ang.
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L'ann6e d'apres, 1914, il est curd de Nan-fony, paroisse situie sur la riviere de la a Flicit6 ,, a quarante kilometres
all -ud de Kien-tch'ang. LI il se trou\e voisin des Missionnairee
Dliininicains espagnois, qui dvangelisent la province du Foukien. mais il ne les voit que rarement, car entre le Foukien et
la partie du Kiangsi qu'il habite, i y a les montagnes Ta-chinshan et les Yun-ling, ou collines de nuages.
entre
A Nan-fony, dans la vallee du fleuve de la ccFelicit ,,,
des montagnes qui semblent atteindre jusqu'aux nuages, le
pay-age, sous le chatoiement des rayons solaires, deroule sous
les veux du spectateur toute la gannie des tons du jade vert
qui tascine tant les Chinois. En Chine cependant, la beautd secnique d'un panorama n'est bien appreciee que si elle est suivie,
ou ineme de prdfdrence pr6ecd6e de la richesse matirielle. Et la
vallee de la « Felicitd , est d'une fertilite vraiment extraordinaire. On fait dans la rdgion de Foutchoo. Kientch'ang, Nan-fong
deux r6coltes de riz par an : l'une vers le 19 juillet, et I'autre
A !a fin d'octobre. C'est le buffle d'eau qui fait les frais du labuur ; puis les hommes, les femmes et les enfants, tous ensemble. enfonces dans la boue jusqu'aux genoux, se chargent du
travail de repiquage des plants. qui sont retires du semis. II
n'v a plus apres, qu'h faire deux ou trois fois le nettoyage des
nauvaises herbes : le soleil se charge d'amener le grain a maturite. Sur les terres Mlevtes que l'irrigation rie peut pas atteindre, on cultive la longue patate douce tres sucree (paichou). On
cu!tive aussi un peu la pomme de terre, mais le gout n'en eat
pas tres apprecie. En detinitive. c'est le riz qui dans le sud de
la Chine, est la nourriture de base de la population. Mais le
riz est simplement cuit h I'eau ; il n'v a pas d'autre fayon de
le preparer. Les differents gofits qui lui sont donnds \ie nnunt
de. mets d'accompagnement.
Un de ces mets ddlicats qui affectent agreablement le palais
des habitants de la vallde bienheureuse, c'est le a too-fou ,.Le
too-fou n'a pas de traduction 6quivalente dans le dictionnaire
franVais, au moins que je sache. Cependant, si le mot n'est pas
connu en France, la chose 1'est. Elle 'est depuis qu'un Atudiant
chinois de Sorhonne, il y a quelque quarante ans, apres a\oir
obtenu son dipl6me, la fit connaitre aux Parisiens. en la leur
\endant. Cet dtudiant, comme on dit en style protocolaire, avail
bien appris a connaitre notre pays. Les Parisiens, se dit-il, sont
presque aussi fins gourmets que les Chinois ; ceux-ci adorent
Ie too-fou, voyons si les Parisiens l'aiment autant. Si je vois
qu'ils I'aiment. ils me le paieront. 1I servit done quelques echantillons et vit que cela prenait. II monta alors une fabrique et
gagna autant d'argent qu'il voulut, retourna dans son pays a plein
d'usage et raison ,, bien pourvu d'une belle fortune, et depuis
ce temps-lk fut un des grands dirigeants de 1'Education et il est
iencore un des hommes importants dans ce d6partement au gou\ernement de Formose. Il s'appelle Ly tche tseng. C'est lui qui
a lance I Paris la fabrique de too-fou, fromage de haricots, ou
plutlt d'un haricot, le a soja , connu en Chine sous le nom de
hoang-too ,.Les Chinois preparent le too-fou, sous bien des
t,
formes qui comportent pour chacune un nom special. Et je
soupponne un peu M. Ly che tseng, afin de mieux exploiter la
delicatesse du palais buccal des gourmets parisiens, de s'4tre
double d'un bon cuisinier chinois. Qui sait, peut-etre ce dernier
venait-il de la a vallee bienheureuse * ?
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Un autre mets apprecid par les habitants de cette vallde de
bienheureux ,, c'est le poisson. Chaque village situd au bord
de I'eau possede plusieurs barques de peche qui vont et viennent
sur la riviere pendant toute la saison morte. Quand la riviere ne
donne plus beaucoup, on descend vers le lac. On en tire chaque
anine une enorme quantite de poissons. L'espece la plus apprecide dans tout le Kiangsi, c'est une sorte de saumon, appeld
khoui-yu ,, qui pese ordinairement de deux a trois livres.
Les Chinois mangent rarement de la viande. Mais quand ils
en llangent, c'est presque toujours la viande de pore. Cest le
plat des jours de fete. II la leur faut alors bien grasse, de
maniere que les enfants puissent se pourl6cher un peu les babines. Dans les regions chaudes, pour corser un peu le gout,
on ajoute toujours aux aliments quelques condiments sales ou
piment&s. Mais le fond reste toujours le riz : aussi manger se
dit , tch'e-fan , (manger le riz), de meme que boire se dit
a ho-tch'a , (boire du thI). En Chine le th6 est bien plus generalisd que le riz ; car si le riz n'est I'aliment national que dans
la moiti6 sud du pays, le thd se bolt partout. En buvant le the.
les Chinois se sont habitu6s 4 une chose qui les a preserves d'un
nombre incalculable de maladies : c'est l'ebullition de l'eau.
Les Chinois, par principe, boivent tres rarement de l'eau non
bouillie. On ne bolt ordinairement pas de Yin. Mais on ne s'en
prive pas les jours de fete. Le jus de Ia treille n'est pas appricie. c'est I'alcool de riz qui se boit en Chine du Sud.
On ne fera jamais admettre a un Chinois qu'il y ait un pays
oil on sache aussi bien preparer la nourriture que chez lui. Par
contre it admettra facilement qu'en Europe on bhtit les maisons d'une facon plus confortable. Cela vaut surtout pour ie
Sud de la Chine. Et cela tient en grande partie aux conditions
climateriques. Dans la vallde bienheureuse, tout comme dans
une grande partie du Sud, on commence par dlever toute la
charpente, les poutres reposant sur des colonnes. Apres cela on
rouvre la toiture avec des tuiles et on fait les parois avec des
debris de planches. Souvent mime on s'arrange pour que ces
parois soient mobiles. Car, pendant F1'td, lorsque la chaleur est
ttouffante, une fois que le soleil est un peu surbaiss6 A t'horizon, pour \entiler la maison, on enleve murs et cloisons. Quand
uue serie de maisons ainsi ouvertes se trouvent en enfilade, en
cas de pluie on les traverse comme une galerie. A 1'endroit dont
il s'agit. cette lMgeretd de la construction assure meme la soliditl de cette derniere. De la Saint-Vincent h la Saint-Michel,
plusieurs fois des typhons (tai-fong) qu'on appelle ailleurs tornades ou cyclones, traversent la region, culbutant les bitiments
qui r6sistent et laissant la plupart du temps debout ces batiients ouverts, comme on dit, a tous les vents.
Evidemment des constructions aussi legrres ne preservent
pas beaucoup de la chaleur environnante pendant que le soleil
fait rage en Rtd, ni du froid humide qui sdvit pendant I'hiver ;
cela n'est certes pas la situation iddale pour quelqu'un qui voudrait jouir de la vie. Mais M. Duvigneau ne reste pas toute I'annee, dans sa cagna 1eg6rement hAtie, assis A une table devant
son bol de riz.
Aussitft qu'A I'automne les gros travaux sont finis dans les
champs, il part derriere son domestique qui emporte sa literie,
et ils montent sur une barque qui met le cap vers une chrdtientO. Aussit6t que les deux h6tes sont assis, l'esquif se met en
<

-

347 -

marche, g6ndralement manoeuvrd par deux hommes d'equipage.
L'un tient le gouvernail et I'autre tire la cordelle sur la rive ;
quand ce n'est pas possible, on pousse A la gaffe. A certains endroits, dans le fond de la riviere, il y a des affleureinents de
granit : la barque butte dessus, chavire, et les missionnaires
prenant quelques gorgees d'eau, pi ssent par un moment d'incertitude. Mais les barquiers sont agiles et ils ont vite fait de les
renflouer, de quelques coups de rame les niener sur la rive et
de les passer a des porteurs de chaise.
1 y a habituellement trois porteurs pour une chaise : F'un
porte les brancards de devant, le second ceux de derriere, et le
troisieme, comme dans la chanson de Malborough, ne porte rien.
11 suit tout simplement, attendant la releve qui se produit tous
lis ,, (quatre a six kilometres), selon la peute
les six ou dix
plus ou moins forte de la route, et aussi selon le poids de P'hte
auguste qui se trouve dans la chaise. M. Du\igneau n'est pas
de ceux qui, selon le langage technique de la Faculte, out laisse
se ddvelopper entre le tissu 6pithelial de la peau et les fibres
conjonctives de leurs muscles une forte epaisseur de cellules adipeuses. Assis sur sa caleche, les bras croises, il n'a pas besoin
d'appuyer fort pour sentir ses c6tes au bout de ses doigts. Tout
poids plume qu'il est, aussitot que la inontee se fait trop raide,
i! descend et tient compagnie aux porteurs. 11 entre en conversation avec eux: d'oi sont-ils, quel Age ont-ils, depuis quand
font-ils ce metier ? ls sont heureux de lui repondre : si peu de
, nobles h6tes , qu'ils portent pensent a eux. Les portes et les
porteurs appartiennent g6neralement a des classes de la societe
tout a fait diffdrentes, et le port6 pense que la sienne est tellement superieure qu'il ne songe mime pas a s'interesser h son
porteur. Celui-ci d'ailleurs ne pense pas du tout a recriminer : ii
croit que son sort est fixe pour toujours par le destin (Tien li
you rming). Depuis le premier jour de la premiere lune jusqu'au
jour oh on monte au ciel le dieu de 1'tre (fin de I'annie lunaire),
i! dolt user ses forces & escalader les pentes des sentiers de
montagnes : c'est inevitable. Confucius I'a dit : pour qu'il y ait
de l'ordre dans la soci6te, il faut que chacun reste a sa place.
Moralement il accepte tout. Mais, h ce r6gime d'epuisement quotidien, l'usure des forces se produit vite. Voili pourquoi, tr's
vite, tous les porteurs en viennent a s'administrer le a coup de
fouet , axant la course. Ils allument par terre une lampette,
sortent leur pipe d'un coin de la chaise, se couchent par terre
en forme de aZ ,, et avec une spatule ils appliquent un grain
d'opiuni contre le bord intdrieur de la pipe qu'ils approchent
de la flamme en aspirant tout doucement le narcotique dont I'influx se repand lentement dans tous ;es membres du corps. Quelques minutes de repos pendant lesquelles ils eprouvent une
etrange sensation de bien-Utre : puis, d'un coup de reins, ils se
mettent debout en cambrant la poitrine, I'h6te etant montd dans
la chaise, des deux mains ils prennent les brancards que d'un
rapide retablissement ils hissent sur ies 6paules. Ils franchissent la premiere partie du chemin d'un pas rapide ; puis la
course se ralentit et le soir uis arrivent vidds a 1'rtape. La, apres
s'etre reposes un moment, ils viennent parler avec le Pere qui
leur a montr6 de l'int6rtt. Ils 6coutent avidement ses paroles
quand il leur dit que le Christ s'est incarn6 pour eux et qu'ils
sont homnmes comme les autres. Certains se font inscrire avec
leur famille pour le eatkchumnnat et apprennent A voir la via
sous un autre jour.
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'lhistoire du Pere Duvigneau dira peut-Stre quelqu'un ilabitucilement maitre de ses emotions, surtout vers la tin, est tris
editiante, mlais pourquoi, en pays de montagne, ne pas laisser

les porteuis tranquilles et louer un cheval ? Tout conine i arti-

ticier qui n'a\ait pas tird du canon parce qu'il n'en avait pas,
de mire le Pre Duvigneau ne louait pas de clheal parce que,
sur les pentes qui surplombent la vallee du " bouheur n, ii n'\

en avait pas. On rencontrait, occasionnellemient. une mule ,1A
idme plusieurs chargees de sacs. C'etaient les mules de la Gabelle qui venaient de Foutchoo. pour apporter le sel dans la rýgion. Lorsque, apres avoir decharge leurs betes, les muletiers
de la Gabelle revenaient a leur centre, ils ne demandaient pas
mieux que de tirer un passant d'affaire, moyennant le paiement
d'une somwle dont le montaut allait tout dans leur propre pochte.
Quelquefois aussi on voyait venir de loin une mule qui dtait
amuoncee par le bruit des grelots attachds a son cou. Elle allait
d'un pas Idger et rapide donnant un petit mouvement de va-et\ient au cavalier qu'elle portait. C'6tait un meudecin important
de la rigion. Une fois qu'un medecin, en Chine, a son nom aurooli
par la reconnaissance populaire, ii cesse d'etre considdre conume
un homne ordinaire. Car. dans l'esprit de cette population encore prservee de toutes les sophistiques nmodernes, pour avoir
pouvoir sur les maladies, ii iaui d'abord ttre un honnme de bien.
Apres leur mort, d'ici de lA, des pagodes sont Blevees en I'honneur de ces hommes de bien qu'on venere comme des ftres eminents (shien). Pas mal de ces , shien sse rattachent au mou\ement taoiste dont le chef est & Chang-tsing, la premiere paroisse de M. Duvigneau. Ce sont eux qui ont decouvert t 'ilixir
de lonygvite a dont la seule appellation a fait un succ6s A travers
toute la Chine depuis des sikcJes. On comprend alors que la mule
qui porte un de ces distributeurs de I' delixir , marche le pied
16ger et la t6te haute. M. Duvigneau, d6positaire du message
evang6lique, en cas de fatigue, pouvait, sans pour cela afficher
des pretentions exerbitantes, accepter l'offre que lui faisait un
distributeur de i'elixir de le porter un bout de chemin sur sa
mule. Je l'ai entendu mentionner la mule de l'6lixir, mais je ne
'ai pas entendu dire qu'i) s'en soil servi souvent.
Un moyen de locomotion moins princier que la chaise, et
plus commun que la mule, etait la brouette. En Chine, il y a
beaucoup plus de gens qui sont brouettes qu'il n'y en a de \ehicul6s en voitures. D'autre part, quelqu'un ne perd pas sa dignitO
pour etre brouett6. Car au lieu d'dtre, comme dit la chanson du
Pere Mathurin, o roul6 dans une brouette ,,,le brouette est
porte sur la brouette. laquelle n'est d'ailleurs pas tout A fait
Ie vhicule d6couvert par Blaise Pascal. En Chine, il est constitu6 par une paire de brancards dont la deuxieme moitid de la
longueur encastre une plateforme large de deux metres. Cette
plateforme est percee en son milieu d'une longue et large iente
dans laquelle se trouve une roue de cinquante centimetres de
rayon dont le moyeu est attache au-dessous des deux brancards.
De la sorte, tout le poids repose sur la roue au lieu de peser sur
les brancards. Mais la piateforme est divisee en deux : aussi.
generalement, pour maintenir I'equilibre on place un paquet de
chaque c6te, ou une personne et un paquet, ou deux personnes.
une de chaque co6t. En plaine, il est facile d'arriver au but sans
encombre ; mais sur les pentes du Kiangsi, il arrive plus d'une
rois que la brouette, en 6quilibre instable, perdre son poiygone
de sustentation et roule avec ses nobles h6tes dans le ravin.
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Dans le Kiangsi, la \voe normale c'est la riviere. Aussitlt
en chemin de i traverse ,,on est sujet a bien des aventures et
des retards ; on y met lc temps, mais on arrive, et la reception
chaleureuse qui attend le mnissionnaire, le dddommage de tous
les avatars qu'il a eus. II est logd dans la plus belle piece de
la maison du ( Well to do ) parani les chritiens. M. Duvigneau
m'a plusieurs fois expliqud la distribution des pieces d'une maison du Kiangsi. 1I disait que gntdralement le t salon ,,oi on
recevait les gens, 6tait au milieu. De chaque c6td habitaient les
membres de la famille. Le missionnaire dtait done log6 au , salon , et c'est IA qu'il recevait les chrdtiens. Evidemment, ils ne
pouvaient pas tous venir en meme temps pour les confessions.
\lais ils venaient par groupes et dtaient instruits a nouveau des
principaux devoirs du chr6tien, des fautes les plus communes
contre ces obligations, du devoir de s'en accuser, de les regretter
et de se premunir contre les occasions funestes de l'avenir. Le
missionnaire 6coutait ensuite les accusations, donnait les conseils approprids a chacun selon l'age, l'dtat, la profession. En
general le ministere du confessionnal ne se terminait guere
avant onze heures de la nuit. Le lendemain matin, sainte messe
et communion, exhortation apres l'dvangile a rester ferme dans
la foi, meme s'il fallait payer de sa vie pour la conserver. Le
missionnaire devant se deplacer d'un village A I'autre etait pressd
par le temps, il ne pouvait done pas se livrer A des d6veloppements de doctrine. Ces ddveloppements, pour la generalitd des
nouveaux chrdtiens, n'etait d'ailleurs pas necessaires. L'essentiel dtait de bien faire comprendre les points fondamentaux de
la doctrine chretienne et les graver dans les intelligences et
dans les cceurs. Pour cela il fallait y revenir sans cesse.
Pour parcourir les divers sentiers de sa paroisse en barque, A chaise, A mule et en brouette, il faut au missiunnaire de
I'intrdpiditd. Mais l'intrdpiditd la plus virile pour parcourir les
espaces ne servirait presque A rien, si le missionnaire n'dtait
doue d'une patience A toute dpreuve qui lui permette de s'enqudrir des difficultes morales de chacun de ses chrdtiens, de
lui donner une ligne de conduite appropriee et de lui rep6ter
A sati6te les grandes lignes des devoirs du chretien. Tous les
missionnaires zB!is savent les noms, I'age et la profession de
chacun de leurs chrdtiens, et connaissent les enfants par leurs
petits noms. Une affinitd mystdrieuse se cree entre le a pere
spirituel - et ses enfants qui est inddfinissable, qui se sent et
qui s'exprime par des larmes au moment de la separation. Cette
affinitd spirituelle est sentie plus intensement par le chrdtien
venu a 1'Eglise A l1'ge adulte, vis-h-vis du Pere qui l'a baptisd.
Pendant la tournee de mission, des paiens, mis par le jeu des
circonstances en contact avec l'Eglise et touchds par la grace,
demandent d'etre instruits. Le missionnaire, 4 chaque village oil
ii s'arrete, prend bonne note des demandes ; et au moment voulu
les postulants sont appelds au catechuminat 6tahli a la residence
paroissiale.
Dans la mission du Kiangsi oriental, le cat6chumdnat 6tait
ouvert A l'automne, apres les grands travaux. II durait jusqu'au
printemps. A ce moment, chacun retournait dans sa famille. II
reuenait de nouveau h I'automne suivant et 6tait baptisd a NoeL
C:es deux pdriodes de formation separdes par l'dtd s'appelaient
a chang pan nien, shia pan nien ,,(demie annee d'avant, demie
annee d'apres). Cette formation en deux fois diff6rait de celle
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du Kiangsi septentrional (Kiu-Kiang), qui se faisait en une p~riode continue.
Lorsque le cure de la paroisse admettait un catechumine
au baptime, il dtait moralement certain que le candidat avait
renonce a ses superstitions familiales et adhdrait aux principales v6rit6s de la religion catholique. Le plus difficile etait le
premier pas, I'abjuration des superstitions familiales. Le Chinois est un type d'humanite souverainement intelligent. Avant
mnme que le pretre ait fini de derouler la serie d'arguments destines A prouver que la divinite ne peut pas resider dans le
u poussah , ddpose sur une console placde dans un coin de la
maison, ni 'inme des ancetres resider dans la tablette ddposee
dans une niche suspendue au milieu du mur du grand salon face
& la porte d'entrde, ii vous declare qu'il a compris et que vous
perdriez votre temps h amener tout un renfort d'argunents.
Mais il reste le fail que la tablette familiale reprdsente toute la
lignee des ancetres et que devant elle doivent se prosterner tous
ceux qui se reclament d'une meme ascendance. Tous ceux qui
se prosternent devant la meme tablette forment une meme famille. Ceux qui refusent volontairement d'accomplir ce rite au
premier jour de I'an de chaque annde cessent en principe d'etre
comptds parmi les membres de la famille et par voie de consequence perdent le droit i l'entr'aide de la part de tous. Du jour
oil une famille chinoise renonce a se prosterner devant la tablette ancestrale, qui est le point de ralliement du clan, socialement parlant elle s'isole. De 1h la difficult6 d'obtenir des convertis cette rupture. Lk aussi, il faut, autant que pour graver dans
la memoire et dans le cceur les principales vdritds, de la patience.
La formation des enfants A 1'rcole de catdchisme est un
plaisir. Les petits Chinois ont 1'esprit tres dilid ; saisissent rapidement et ont une excellente m6moire. Mais il faut bien se rappeler que les intelligences vives sont gdneralement superficielles.
L encore, afin de planter profondement les principes de la religion. il faut beaucoup de douce tinacite.
Afin d'etre toujours aupres des siens au moment voulu, le
missionnaire dolt Atre doud d'une volonte dynamique. Pour faire
pneitrer la foi dans les ceur§, il lui faut de la patience ; pour
gouverner son troupeau, il doit avoir de la prudence et de la
maItrise de soi. Une chr6tiente noyde au milieu du monde paien
est aussi difficile i piloter qu'une barque au milieu des flots :
une mauvaise direction prise A la hte, un coup de rame donno'
maladroitement, et la marche peut ftre arretie et les passagers
condamnes h perir. C'est ce qui arriva a !a chretientd de Nantchang, en fdvrier 1906. Un chrdtien fut tud par un paien; aussit6t toute la chr6tient6 se reunit aupris du Pere Lacruche qui
dtait curd de la paroisse depuis un an, pour que ce dernier obtienne des autorites la peine du talion a l'dgard du meurtrier.
Ce missionnaire, nd en 1871, dans le Puv-de-D6me, ordonn4 pretre a Paris en 1896, et arrivd au Kiangsi en octobre de la meme
annde, n'dtait pas un nouveau. II se laissa pourtant entrainer
dans le mouvement de reclamation. Le prefet fut ddbordd ; un
lettr6 qui se faisait fort d'arranger I'affaire fut nomm
ne
sa
place. II vint trouver M1.Lacruche qui crut bon de maintenir
ses positions. Le prefet voyant ses demandes repoussdes, se retira dans une chambre de la residence du Pere et se suicida.
Aussitot, toute la ville se souleva, M. Lacruche fut massacrd.
cinq Freres Maristes furent tuds sur la vole publique. Pendant
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le massacre, un pasteur protestant se mit sur le pas de sa porte :
it fut execut4 sur-le-champ. Les Filles de la Charit6 durent a
'intervention rapide de M. Rossignol de traverser indemmes la
ville, deguisees. 11 est evident que le soulevement des paiens fur
pru\oqud par I'intransigeance des chretiens. 1I n'est pas sQr
que M. Lacruche eit pu la maitriser : en tout cas il est regrettable qu'il ne 1'ait pas fait. Cette alfaire de Nantchang demontre
la necessit6 pour le missionnaire d'etre toujours maitre de luimin'me pour etre un guide sar de son troupeau.
Parcourir un pays montagneux dans tous les sens, se depenser pour instruire catechumenes et chretiens, etre toujours sur
la breche pour protdger la chrdtiente, se dominer constanmient
pour ne pas permeltre a cette dernibre de courir des risques regrettables sont choses qui minent vite une sante, surtout quand
ces activiths se ddroulent dans un climat debilitant, comme
c'etait le cas dans la mission de M. Duvigneau. Ce missionnaire
avait une sante delicate : pour durer ii aurait fallu qu'il se menage. C'est ce qu'il ne savait pas faire. ,, Je visitais une fois ce
confrere dans sa residence, dit M. Jean Reymers ; c'dtait la veiUe
dune grande fete. Je le trouvais souffrant de la fievre, ce qui ne
l'empcchait pas de passer plusieurs heures ou confessionnal. Ce
devouement, cette abnegation et ce mdpris complet des commoditis personnelles firent une grande impression sur moi qui dtais
encore jeune missionnaire. a
En 1913, il fit une crise de tuberculose, et it fut atteint
d asthme persistant. 11 alia deux fois h Shanghai consulter un
docteur qui lui dit : , Inutile d'esperer une gudrison sans chan2ement dair et sejour en Europe d'au moins un an. ) II essaya
plus d'un an de vaincre le mal par le mnpris. Le depart de
Chine s'imposa.
EN FRANCE
Le 30 septembre 1914 ili crivait A Paris, de Marseille :
Je suis arrive hier, 29 septembre a Marseille par I'Amazone ;
j'ai dft rentrer en France pour raison de santd. Je suis en effet
atteint de tuberculose depuis deux ans, de tuberculose pulmonaire. A deux reprises, j'ai dt oblige d'dtre soignd d Slanghai.
Le docteur a constate qu'il me serait possible, moyennant un
sVjour en France d'un an ou deux, de reprendre le dessus.
31. Cuilloux, notre visiteur, a instruit de mon cas le Pare Fiat,
qui m'a permis le voyage. Apras la declaration de guerre, j'ai ete
j'ai 0t6 reformd dtns
rtat
appeld & Tientsin et & cause de mon
cette ville pour tuberculose pulmonaire. Je suis ne pros de
Bayonne, ai fait mes premieres etudes au Berceau, passe huit
ans & Nore-Dame-du-Pouy ai passe dix ans en Chine. Maintenant je me mets d votre disposition. a
On lui accorde quelques mois de repos et en 1915 il est
nomme aumbnier de I'ambulance de Gamarde, petite station
thermale dans les Landes. Cette ambulance est dirigee par deux
Filles de la Charite. II reste 1& deux ans. En 1917, il est place
au Berceau. Le 22 mai de cette annee, il 6crit au Superieur general : , Je suis rentrd en France en 1914, aprds avoir Wtd rdform6 pour tuberculose pulmonaire. J'ai 0td maintenu dans
cette situation en 1915. J'ai dgalement dtd soigne pour une crise
de dysenterie contractde durant mon voyage en mer. Depuis
1915, j'ai td l'aum6nier de l'ambulance de la Croix-Rouge a Gamarde, oft se trouvaient deux Filles de la Charite, et je me
i
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trouve actuellement au Berceau oi je m'occupe bien un ,eu.
Mais j'ai l'impression d'etre d'une utilitd bien minime, car dij
ans de Chine rendent quelqu'un irredmdiablement inapte auz
wuvres d'Europe. Je serais done heureux de regagner ma mission
du Kiangsi oit bien des missionnaires manquent d l'heure acluelle, et au cas oft cette permission me serait accordee, je serais heureux d'avoir d'avance un peu de temps pour preparer
mon voyage et passer quelques jours aupres de ma vieille m~re
que je n'ai cue que deux fois pendant huit jours. *
Le Superieur general Jui propose aussitot de prendre le
5 juin, a Marseille, le bateau en parlance pour J'Extrmine-Orient.
11 ripond qu'il est pret A partir au plus t6t, mais que le 5 juin
est une date vraiment trop rapprochde ; qu'ainsi il aurait juste
le temps de bondir h Marseille sans faire ses adieux a sa vieille
mnre et sans passer quelques jours aupres d'elle comme il I'espere. Le Superieur gnderal lui propose alors une aumSnerie oui
il pourrait rendre service en attendant le prochain bateau. , J'ai
bien requ votre lettre, repond-il, me proposant une aumdnerie
i Neuil-l'Espoir, dans la Vienne. J'accepte volontiers. J'ai rigld
ddfinitivement la question de I'ambulance de Gamarde, oit j'tais
depuis 1915, et j'ai dtd rforme numdro deux. A mon passage d
Paris, je vous demanderai cependant combien de temps je derrai rester a Neuil-l'Espoir. n
En etc 1918. une proposition de depart en Chine lui est
faite pour fin septembre. II r6pond le 8 de ce mois : a Je vous
remercie de la proposition de dipart avec deuz sursitaires en
partance prochainement, mais je ne voudrais rien prdcipiter,
d'autant plus qu'une lettre de Mgr Clerc-Renaud me recommantde
de ne pas partir d moins d'dtre tout d fait remis. Je ne coudrais pas qu'on me reproche de m'tre trop pressd et je vous demande un dilai d'un an. De cette faqon, je pourrai aussi revoir
une fois encore ma vieille mrre. Je fais cette demande daus la
plus entiere disposition d'obdissance
ala volontd de Dieu et
d'attachement aux Missions de Chine. ,
En septembre 1919, le Pere Verdier qui avail comme principe de mobiliser pour le travail actif dans les oeuvres de la
Congregation toutes les volontds disponibles, lui propose d'aller
au Berceau. II r6pond de Neuil-l'Espoir le 16 septembre de la
mnme annee : , Je reste cnfant d'obeissance, mais j'ai bien peur
de ne pas rdussir dans le travail que vous voulez me confier.
At. reste, je ne suis ici en France que pour reprendre des forces
pour repartir en Chine. M. Louwyck me proposa bien de partir
en 1918, mais je ne crus pas poavoir accepter, Mgr Clerc-Renaud
m'ayant pri6 de ne pas repartir avant d'dtre complitement remis.
Je eraignais d'etre, en effet, plulot un embarras qu'un secours
malyre la peine que j'acais de voir le vicariat du Kiangsi oriental manquer de personnel. Je ceux bien rendre service dans la
mesure oit je le pourrai, mais pour le Berceau, que je connais
bien pour y avoir passe dix mois, je crois que l'endroit ne serait
guere indiqud, d cause de la proximnit de ma famille. Je prefjrerais Marvejols. ,
Aussit6t apres, une invitation lui est faite pour Constantine. Il r6pond qu'il est pret A partir mais que, A Neuil-l'Espoir,
I'veique de Poitiers n'a pas donne de cure depuis 1917, qu'il
remplit cette fonetion depuis cette date que Monseigneur lui a
bien recommand6 de ne pas partir sans auparavant le mettre au
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courant de manibre a pourvoir A la succession, que, dans ces
conditions, il ne pourra 6tre pret avant le mois d'octobre.
Le P6re Verdier lui r6pliqua aussitOt qu'il a un grand ddsir
de donner satisfaction a Monseigneur 1'Eveque de Poitiers, mais
qu'il est oblige de l'envoyer a Oran pour le 23 septembre 1919.
I! se rend immddiatement a son poste : c'est Oran-Eckmiihl,
le s6minaire dioc6sain. Le sup6rieur est M. Paul Bouat. Les
confreres qui donnent l'enseignement sont MM. Eugene Hottin,
Paul Bonndry, Henri Hauspie, Louis Verriere, Antoine Lampe
et Albert Clamouze. Il se faiL difficilement a l'esprit des confrbres, de la maison et m4me du diocese.
En 1923, il est place a Beauprdau, maison du Pinier-Neuf
(Maine-et-Loire). C'est une petite 6cole apostolique : on assure
1I aux 6leves le vivre et le couvert, recr6ations, promenades, les
6tudes, formation spirituelle, la messe et les exercices de pidt6.
Les classes ont lieu au petit s6minaire diocesain. Trois confrbres : M. Francois Agnius, Joseph Chuzeville et lui-meme. II prend
part a la surveillance et A la direction spirituelle ; les deux autres confreres se chargent du petit travail d'administration. Le
poste est de toute tranquillite, le paysage est verdoyant, les habitants sont de charmants causeurs, et M. Duvigneau se plait
un moment h gotter la a douceur angevine , chant6e par le
pobte. Il ne faut pas croire cependant que ce beau coin de France
captive completement sa pensde. Sur la retine de ses yeux viennent de temps en temps se profiler les ombres chinoises des
grandes jonques, a la voilure majestueuse, du lac Po-yang.
Au printemps de 1924, ces ombres fugitives font place a
une r6alit6. M. Duvigneau rencontre M. Henri Crapez, un ancien
ami du Kiangsi oriental. Des la premiere entrevue, c'est le cri
de ralliement : , Kiangsi lao piao n, quelque chose comme le
. A moi Auvergne » du chevalier d'Assas. Chacun tira sa pipe
et la conversation se mit au pas de course a travers toute la
Chine. LA-bas les oeuvres n'avaient pas connu I'arr6t impose en
Europe par la guerre. Sans doute certains missionnaires avaient
Rtd mobilis6s en Europe; d'autres, partis pour se reposer,
n'avaient pu encore revenir. Mais ceux qui 6taient restds avaient
tenu le coup. Les chrdtient6s etaient florissantes et le travail de
conversion 6tait en pleine expansion. BientBt les missionnaires
6trangers seraient debordes de travail. II fallait A tout prix augmenter le clerg6 du pays et lui donner une formation supdrieure. C'est la raison pour laquelle les vicaires apostoliques
des Missions Lazaristes de la Chine du Nord avaient institu6 a
P6king un sdminaire rigional. M. Crapez lui-meme en etait le
superieur et le directeur. II avait A sa disposition des confreres
comp6tents et travailleurs, mais la tache dtait ardue. II 6tait
tomb6 malade, venait se reposer un peu en Europe et se proposait, en partant, d'emmener avec lui du renfort. Devant une
thche de d6vouement a remplir, la volont6 de M. Duvigneau
bondissait comme un ressort. II se proposa, puis. se repr6sentant
toutes les difficultds qui lui viendraient d'un dtat de santd tou.jours chitif, il se mit A trembler devant sa d6cision, comme saint
Pierre devant la servante. La pens6e lui vint aussi que, peutetre, il n'arriverait pas A maltriser I'art de faire passer la
science de sa tate dans celle de ses 6elves. Il recut sur tous ces
points tous les apaisements n6cessaires et il mit alors dans la
balance son esprit d'ob6issance et sa bonne volont6. Un ancien
de Chaja, M. Eugene Loiez, revenu en 1919 pour se reposer, et
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professeur & Gentilly, se mit de la partie. Le personnel pour
Chala etait renflou6. Un autre confrbre, M. Narcisse Gregoire,
revenu en France pour essayer de la Trappe, quitta Aiguebelle
et son chocolat, et se mit en route avec M. Crapez.
Ce dernier, grand, visage ovale orne d'une longue et belle
barbe blonde, au milieu de ces bonnes volontds dispersdes, jouait
le rule de catalyseur. Ce n'etait pas pour rien qu'il 6tait, avec
M. Emile Moulis, I'auteur d'un livre intitule Optimisme et Apostolat.
Arrive en Chine. M. Gregoire retourna a sa mission du
Yutchoo pour continuer a diriger ses chretiens A tcte dure, mais
fermement attaches a la foi et mime, ce qui lui donna du courage, pas mal attaches a leur cur6. M. Crapez conduisit . Chala
ses deux recrues : M. Duvigneau et M. Loiez.
CHALA

Qu'etait-ce que ce Chala, dont les deux syllabes sonnent si
clair ? La fondation de cette maison remonte au 2 juillet 1909.
C'est M. Guilloux, visiteur A ce moment-li de toute la province
de Chine non encore divis6e en nord et sud, qui est I'auteur de
cet 6tablissement, 6rig6 k sa demande par le sup6rieur g6neral.
La lettre circulaire du TrBs Honord Pore du 1" janvier 1909
annonqait : " Les postulants du Nord de la Chine ayant beaucoup
de difficultds d se faire au climat de Kashing, nous avons 0td
autorises par le Saint-Siege d ouvrir un seminaire interne dans
le Tchely (Hopei). LA, en effet, nos trois vicariats comptent
maintenant plus de deux cent dix mille chretiens et les vocations
ecclesiastiques s'y manifestent en proportion du mouvement de
conversions. Nous avons tout lieu egalement d'espdrer d'assez
nombreuses vocations pour la famille de saint Vincent. , Comme
il est aise de le voir par le texte cite, le dedoublement du s6minaire de Kashing est motive par deux faits : le developpement
des chr6tient6s confides aux Lazaristes en Chine, surtout de
celles du Nord, impliquant la nacessite d'un clerge s6culier et
regulier plus nombreux et offrant la possibilitd d'un recrutement plus abondant ; et, d'autre part, le peu d'attrait qu'exerce
la maison de Kashing, placde dans une region malsaine, vis-kvis des vocations pr6tes A entrer dans la Compagnie dans les
chretientes du Nord de la Chine. II fallait tenir compte de ces
dispositions, si on ne voulait pas s'exposer A manquer de personnel dans nos maisons du Nord. M. Guilloux alla lui-meme
sur les lieux. II acheta au vicariat de Peking un terrain situ6 a
Chala (ou She-men), A I'est du cimetiere Ricci et de 1'6glise des
Martyrs. Sur le contrat de vente. Mgr Jarlin donna I'autorisation d'am6nager le chceur de l'6glise et de s'en servir pour les
ceremonies du dimanche et des jours de fete sp6cialement. Sur
le terrain achetde
Mgr Jarlin, se trouvait, juste sur le bord du
chemin appeld ( Ma wei k'oo , une cour d'entrde, puis une seconde cour rectangulaire, entourde de bAtiments sans dtage,
dleves 1 par Mgr Jarlin, en 1904, pour servir d'ecole de cat6chumenes. M. Guilloux fit 6lever un 6tage sur le bitiment nord,
et au mois de juin 1909, il fit venir de Kashing le directeur du
sdminaire interne, M. Dutilleul, 1'6conome, M. Serre, le Frere
coadjuteur Tchao, qui avait deja fait les vaeux, cinq s6minaristes
clercs et deux s6minaristes frbres.
Le 7 d6cembre 1910, M. Desrumaux fut install6 par M. Guilloux comme visiteur de la province du Nord et sup6rieur de la
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maison de Chala. La division de la province de Chine en deux
fut ainsi relatee par le Pere Fiat dans sa circulaire du i" janvier 1911 : a Nos missions de Chine occupent une trop grande
&tendue pour qu'un visiteur puisse en faire rdyulierement la
visite officielle. Des reclamations respectueuses et motivees nous
out iedprdsenties a cet dgard. Notu avons jugd avec nos vindrables assistants qu'il y avait lieu d'y donner satisfaction. C'est
pourquoi, apres nous tdre assurds de l'agrdment du Saint-Siege,
comiae nous l'avions obtenu en 1889 pour la fusion de ious nos
vicariats en une seule province, nous avons procedd selon Les
droits que nous donnent les Dicrets a la division de cette mime
province. Nous avons done drigd une province dans le Nord et
une dans le Midi. La premiere comprend les quatre vicariats du
Nord avec la maison de Chala. rdsidence habituelle du visiteur ;
la scconde embrasse les deux vicariats du Tchekiang, les trois
du Kiangsi et la maison de formation de Kashing. M. Guilloux
Claude-Marie, reste charge de la province du sud, ainsi que de
la direction des Saeurs. M. Francois Desrumaux est nommd visiteur de la province du Nord. n
Comme prdvu, les vocations affluerent 4 Chala. En 1911.
etudiants cinq, s4minaristes neuf, freres quatre. On renforca les
cadres : M. Desrumaux, superieur, M. Dutilleul, directeur des
seminaristes, et pour I'aider, MM. Serre, Alphonse Hubrecht et
Chretien Jansen. On adjoignit, au nord, une troisieme cour, avec,
a l'ouest et au nord de celle-ci, deux grands corps de bltiment
h deux 6tages. Un troisiine bitiment, & l'est, ajout6 plus tard,
dexait fermner cctte cour qu'on appela desormais a la cour du
Nord ,,.On acheta deux terrains contigus au premier qui, avec
celvi-ci, constituerent une propridtd de soixante-douze u mous
s
ou quatre hectares et demi.
En Chine, les agrandissements successifs sont signe de prospk:ritd d'une inaison. Et la prosperite ou, mime, la simple apparence. n'a jamais repouss6 personne. En 1912, 4tudiants onze,
stfinaristes dix-huit. En 1915-1916, etudiants dix-neuf, sdminaristes seize. En 1917, etudiants vingt-cinq, seminaristes neuf,
freres coadjuteurs neuf. On avait atteint le c top ,. En 1918,
atudiants vingt-trois, seminaristes trois. En 1920, M. Desruinaux quitte Chala pour aller h Tien-tsin s'occuper de la procure. MI.Flament fut nomm6 superieur A sa place et installe au
diut de fevrier de cette annie. Les chiffres sont : 6tudiants
quatorze, pas de s6minaristes. En 1921, 6tudiants neuf, seminariste un.
En 1918, a la demande des vicaires apostoliques de Yunglini.-ftou et de Tientsin. NN. SS. Geurts et Dumond, on avait
recu ai Chala leurs grands seminaristes pour la philosophie. Ils
utaient six ou sept. Ils 6taient separes des Lazaristes et ne se
1l'6glise et
trouvaient avec ces derniers que dans les offices
en classe de philosophie. Cela dura jusqu'en 1921.
Pendant la visite que fit M. Cazot, fin 1921, celui-ci d6cida
que les postulants Lazaristes seraient a nouveau envoyss a
Kushiing, pour laisser la place aux seminaristes du clerg6 s6culier. En 1922, les autres vicaires apostoliques envoybrent leurs
grands seminaristes. Desir de grouper les Btudiants eccldsiastiques en vue d'6conomiser le personnel enseignant, d6sir d'autre
part, de sdlectionner ce dernier, furent les deux raisons qui
amenerent la creation du Siminaire Regional de Chala. Car,
c'cst cela qu'dtait desormais la Maison de Chala, ou plus exactemient, ce h quoi elle servait.
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Pendant cette mnmne visite, dans une reunion des cingq t.ques lazaristes au Petang, presid6e par M. Cazot, leurs Excellences demandcrent qu'une ecole des hautes dtudes de Theologie
fut ouverte. Mgr Jarlin proposa, comme local, son propre grand
seminaire reste vide par le fait du ddpart des grands seininarisles a Cha!a. Le but etait de donner une formation plus complete i ceux des clercs qui manifesteraient les aptitudes voulues
pour des etudes prolongees en vue d'obtenir des dipl6mes academiques.
Un an apris, en septembre 1922, M. Rene Flament 6tait
nomm6 directeur de Fl'cole et superieur de la nouvelle maison.
II quitta Chala et vint s'installer dans l'etablissement designd
avec cinq elv\es dont Mgr Chow, notre confrere, arche\vque de
M131.
Crapez, Prdeost
Nantch'ang. De Chala, ou ils denieuraient,
et Dimitriadd s venaient donner des cours. En 1923, les Peres
Benedictins americains, mandds par la Propagande, fondaient
'Universite Catholique, dans laquelle une facult6 de Thdologie
devait ctre etablie. Apprenant cela, M. Flament, de peur de porter ombrage a l'Vtablissement, ou m6me au projet d'6tablissement de ladite facult6 de Th6ologie, demanda aux autoritds interessees que 1'ecole des Hautes Etudes fut supprinmee. La demande
fut accordee ; les eleves retournerent done dans leurs vicariats
et 1. Flament fut nomni cure de la paroisse du Sit'ang, a
Peking.
A M. Cazot qui s'ltait niontr6 favorable h 1'ftablissement de
l'ecole des Hautes Etudes, les vicaires apostoliques avaient dclard que 1'envoi h Chala de deux jeunes confrbres, laureats
d'une universit6 romaine, serait desirable en vue d'assurer 1'enseignenent avec compdtence et donner un petit relief extericur
. la nouvelle institution. En 1922, arriverent a Chala de Paris,
deux docteurs de Rome : MM. Georges Prevost et Gr6goire Dimitriadcs. Ils ne purent faire part de leur science aux cinq tlIves des Hautes Etudes que pendant un an, mais ils resterent
acquis au seminaire r6gional.
Entre temps, ce dernier avait perdu M. Flament. Quand il
etait parti pour les Hautes Etudes, ii avait fallu le remplacer.
Juste i ce moment-la, un missionnaire du Kiangsi, M. Henri
Crapez. se trouvait libre a Kashing. II avait montr6 li de l'aptitude a diriger un seminaire. M. Desrumaux le denianda A
M. Guilloux qui consentit a le ceder. D'autre part, Paris le
nomma supdrieur de la maison de Chala. II la dirigea a partir
de l'automne 1922. Au debut de 1924, it tomba malade et demanda d'aller passer quelques mois en France pour se reposer,
ce qui lui fut accorde. Et voil4 comment ii fit, en son pays natal,
la rencontre de MM. Loiez et Duvigneau, qu'il ddcida a venir
renforcer le personnel enseignant de la maison qu'il dirigeait.
Cette derniere &tait ainsi constituce : supdrieur, M. Henri Crapez ; professeurs : MM. Jean Riera, Marie-Remi Lignier, Aymard
Duvigneau, Eugine Loiez, Gr6goire Dimitriades, Georges Prdvost, et cinq Frdres coadjuteurs. Les sdminaristes dtaient
soixante-dix environ. II v avait en moyenne douze ordinations
par an. Les professeurs se repartissaient I'enseignement de la
facon suivante : M. Riera professait la morale, M. PrBvost le
dogme, M. Duvigneau l'dcriture sainte, M. Dimitriades la philosophie, M. Lolez les matieres secondaires. M. Crapez assurait la
direction externe des sdminaristes, faisait les lectures spirituelles et surveillait I'administration de la maison dont s'occupait M. Lignier, qui dtait dconome.
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En l'absence de M. Flament, dout 1'enseignement etait uaiverfellement estime, le professeur le plus golt6 dtait M. Riera
qui possddait bien sa matiere et avait l'avantage de connaitre
la langue et Jes coutuines du pays. M..Prdvost ne connais-ait
ni le pays ni la langue. II etait porte aux ddveloppements thdoriques et surchargeait son expos4 d'une erudition inutile. Mais
il avait l'esprit clair et avait le souci de bien se faire comprendre de tout le monde, ce qui etait bien appricie. M. Diritriades, tres aimable mais reserv6 et assez distant, ne semile
pas avoir bien pris. M. Loiez. mtine apres son repos en Euope,
etait ddlicat de santd, avail un debit de voix faible, mais 4tait
attirant par sa douceur. M- Duvigneau. lui, dtait un chercheur
infatigable. Une question n'dtait censee etudice pour lui, que
lorsqu'il en possddait tous les tenants et aboutissants. Et ii procedait t,d la chaine , ; une question elucidee, il passait a la
\oi.ine de droite, puis A celle de gauche. II meublait son esprit
de connaissance et les classait. Je n'ai pas rencontre d'exemple
plus typique du fouilleur des sikcles passes, qui s'est cre6 en
France vers les 1900, pour une histoire soigneusement basee sur
des documents, eprouvds et scrutds.
M. Verhaeren nous est t6moin que M. Duvigneau avail, sous
la direction de M. Coste, fait de bonnes etudes philosophiques.
Le cours qu'il a suivi, j'imagine, devait comprendre comme partie
principale la logique. II serait tout naturel. dans ces conditions.
de penser que l'exposd d'une question et sa discussion eussent
ete conduits par lui avec ordre. enchainement. calme et mesure.
C'dtait tout le contraire qui arrivait. AussitSt que M1. Duvigneau ouvrait la bouche pour exposer un probleme ou minme
une serie de faits, il ne pouvait s'empkcher de prendre de
grands ddtours, deroutant ainsi ses auditeurs et quelquefois
se perdant lui-niene. A ce moment IA, un delve posait une
question; celle-ci ddclenchait chez le professeur une reaction
qui s'exprimait par f'arriv\e. en cavalcade d6sordolnne. de tout
un escadron d'arguments. Chacun de ces arguments frappait
d'estoc et de taille, et faisait place a un autre sans que l'interlocuteur puisse donner la replique. L'6tudiant chinois. habitue
das l'enfance A se possdder, n'est pas comme le jeune Europeen
devant une difficultd, en dtat d'agitation musculaire. II se retire
de la bagarre academique d&s qu'il voit que le partenaire s'enflamme, quitte 4 revenir piquer ce dernier quand ii y pense
le moins. En attendant, M. Duvigneau triomphait, et a<sic difficultas ezsufflatur ).
Son expose done inanquait de calme, de mesure et d'enchatnement. Mais il dtait vivant. Le professeur se cabrait facilement devant une resistance, et comme il avait, selon une expression mnridionale, la , tOte pros du bonnet ,,il elevait bien un
peu la voix a cette occasion. Mais les classes ne prenaiert presque jamais mauvaise tournure : une bonne galejade, suivie
d''clats de rire, venait tout arranger.
Le Chinois est un plaisant humoriste qui s'amuse de petites
saillies de caractere dont il est le tdmoin et n'y attache guere
d'autre importance. Quant a 1'enseigneinent de M. Duvigneau,
il avait le ddfaut, afin d'6tre plus complet, de trop compliquer
les choses. II aurait gagn6 & Wtre plus precis, plus direct : un
exposd limid A l'essentiel, pour commencer, aurait eu des chances d'dtre mieux compris et surtout mieux retenu. Au lieu de
cela, il s'efforgait comme cela paraft, en effet, souhaitable, de
donner tous les ddtails de personnes, de lieux, de circonstances
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de temps et d'influence. Les 6elves m'ont dit qu'ils realisaient
difficilement toutes ces donnees. II leur aurait fallu pour cela,
avoir une longue preparation afin d'acqudrir les connaissances
prdliminaires d'ordre historique et gdographique. Ce qui n'aurait
pu se faire par une description sommaire, car le thdetre dans
lequel s'est ddroulde I'histoire de notre sainte religion est I'Oecident, un monde presque inconnu pour quelqu'un n6 dans
I' " Empire du Milieu ) on mcme, apres la r6volution de 1911,
dans la " Republique des Fleurs ,.
Plus tard il reconnaissait que pendant son enseignement
a Chala, il avait sous-estime la difficuitd, pour un Chinois, de
realiser dans son esprit un tableau exact representant le concours des influences qui ont entoure les principaux faits historiques de notre sainte religion ; ces faits ayant lieu dans des
pays dont les mceurs. les habitudes, le langage sont inconnus
dans la patrie de Confucius.
C'est pour aider les 6tudiants ecclsiastiques a realiser la
trame des principaux faits de I'histoire religieuse dans leur
cerveau qu'il rd6dita l'Histoire de l'Eglise en latin de Mgr de
Vienne, lequel s'attacha surtout, en rddigeant son livre, A faire
connaitre clairement les grandes lignes sans s'encombrer de
d&tails.
L'enseignement de M. Duvigneau, dans 1'esprit de ses elv\es,
n'*tait pas cote a sa valeur, a cause de ce manque d'adaptation.
Je l'ai constatd, en causant avec eux, alors qu'ils 6taient deja
prEtres. Is le prdferaient comme directeur spirituel, au moins
ceux qui s'adressaient a lui.
En 1927, il fut nommd assistant du superieur, sur la demande de ce dernier. II n'apporta qu'un concours limit6 dans
la direction gendrale de la maison. 11 avait des vues assez personnelles h ce sujet et elles 6taient plut6t discutdes par les
autres confreres. II tenait, d'autre part, assez a son point de
vue. Comme confrere, il 6tait boute-en-train, et, en recreation,
mettait de la vie dans la maison, ce qui n'Wtait pas un mince
avantage dans un etablissement plut6t fermd oi l'horizon est
necessairement un peu 6troit.
D'annee en annie, dans cette maison apparemment si calmne,
des changements se produisaient. Au debut de 1926, M. Lignier
6tait parti. A la fin de cette annde-lk, M. Georges Prdvost fut
autorisd a quitter la Chine definitivement pour I'Europe. En
1927, M. Henri Nauviole, du vicariat de Tientsin, fut adjoint au
corps professoral. En 1928, 31. Flament revient y prendre sa
place.
Cette m6me annie, le Nord de la Chine fut rattach6 au
Gouvernement de Nankin. Tchang-tsouo-lin, marechal et chef
du gouvernement de Pekin, poursuivi par les armdes du gouvernement central, repasse la Grande Muraille pour regagner
Moukden, la capitale de la Mandchourie. Une bombe, placde dans
le wagon oi il 6tait assis 6clata avant que le train arrivat en
ville et causa sa mort. Cette bombe est suppos6e venir des Japonais qui se vengeaient du manque de bravoure du Marechal de\ant la poussde des Sudistes vers le Nord. Quand ces derniers
arriv6rent a Pekin, ils amenerent avee eux un certain nombre
d'iddes rdvolutionnaires que leur avaient fournies les communistes qui avaient dirig6 le Mouvement nationaliste depuis 1923
jusqu'a 1927. Cette ann6e-la, le mar6chal Kiang-kai-sheck, par
un acte d'autorit6, avait dissocid le Mouvement nationaliste du
mouvement spdcifiquement communiste. Mais les doctrinaires
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communistes qui se trouvaient dans le corps professoral des
Universitds de P6king profiterent de I'arriv6e des troupes du
Sud, pour lancer, sournoisement, des manifestations d'dtudiants.
La jeunesse des Ecoles, mAme des Ecoles libres, fut indirectement influencde.
A Chala, entre sdminaristes de differents vicariats, il se produisit des froissements qui entrainerent 1'expulsion de quelques
tetes un peu surchauffdes.
La santd de M. Crapez 6tait restde precaire. Ce confrere,
a la fin de l'annde 1928, se retira b la procure de Shanghai. II
fut remplace comme supdrieur de Chala par M. Paul Corset,
procureur de la mission de Tientsin. Au d6but de l'ann6e 1929,
M. Duvigneau demanda A son supdrieur I'autorisation de se
faire operer d'une hernie, et se fit hospitaliser dans ce but &
l'h6pital Saint-Michel. En vue de l'op6ration, le docteur lui administra une injection lombaire d'anesth6sique. Celle-ci opera sur
le coup. Le m6decin s'apergut alors que par erreur il avait
force la dose. Au lieu de procdder A I'operation, il attendit avec
anxietd que le malade revint A lui. L'attente fut longue, mais
le rdveil se produisit. Les intestins furent d6sormais paralyses,
et ces derniers n'etant plus douds des mouvements vibratiles
necessaires pour I'dvacuation, il fallut A l'accident6 de deux &
trois heures A la selle, tous les jours, pendant le restant de
sa vie.
M. Desrumaux, le visiteur de la Chine du Nord, l'envoya se
reposer en France. Il y resta une bonne partie de l'annee 1929,
toute I'annee 1930. II en revint fin 1931 en compagnie de
M. Vanhersecke, lequel avait assistd & l'Assembide gd6nrale A
titre de deput&.
A son retour. il fut placd A la Maison de Peking, le 29 dcembre 1931. Comme il etait ddsormais affligd d'une infirmitd, il
ne pouvait plus se livrer au ministere et difficilement au travail
du professorat. D'autre part, A I'imprimerie des Lazaristes du
Petang, le Frbre Maes, Ag4 de soixante-dix-huit ans, sourd, rhumatisant, pouvait difficilement assurer la direction de l'imprimerie. M. Duvigneau fut rattachd A cette derniere en vue de se
mettre au courant. Il se mit done au travail et s'occupa principalement de la correction des 6preuves des livres et pdriodiques qui s'imprimaient. Apres avoir pris avis de son Conseil,
M. Desrumaux le nomma, A la place du FrBre Maes, directeur
de l'imprimerie, et il fut install6 le 1" juillet 1932.
A L'IMPRIMERIE DES LAZARISTES

En 1861, Mgr Mouly, vicaire apostolique de Peking, fit
un voyage en Europe. A son retour en 1862, il en rapporta
une petite presse A bras. Dans une de ses lettres, Monseigneur
dit que cette presse lui avait Mt4 donnde par un chanoine de
Turin nommd Ortaldo. Le Frdres Maes disait que c'dtait un don
de Louis Veuillot.
Quoi qu'il en soit de l'origine exacte de la premiere presse
quant au donateur. on sait qu'aussitbt arrivee & Peking elle
fut mise A contribution. Quatre livres europ6ens portent la date
de 1864. On se servait de la presse comme on pouvait. La composition se faisait directement sur le plateau de la presse. Cela
venait de ce que les missionnaires n'dtaient pas au courant
de cette technique et que les Chinois de PMking et du reste de
la Chine, ignoraient encore tout de la typographie avec carac-
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teres mobiles. Jusqu'a cette date, en effet, comme d'ailleurs dans
le reste de I'Empire chinois, 6 la petite imprimerie des Lazaristes qui existait mnme avant Mgr Mouly, on se servait des
u planches en bois , (bois dur) sur lesquelles itaient graves les
caracteres. Nous avions herit, des Peres Jesuites k qui nous
avions succedd, une strie complhte de ces planches, sept cents
en tout, qui, gra\ves des deux cotes, imprimaient quatorze cents
pages de la collection de la cc Vie des Saints ,. Cette serie de
planches conservxe jusqu'a notre depart de Chine, avait encore
servi apres 1900. II faut avouer que les sept cents planches
tenaient une place importante, et pour une , edition ,, ncessitalent un stock de papier considdrable. Aussi lorsque la pratique de l'impression en caractlres mobiles fut connue des Chinois, ils adoptlrent cette invention de Gutenberg et renonerent
peu a peu & l'usage de l'imprimerie specifiquement chinoise qui
remonte a la dynastic des T'ang (618-906).
Les caracteres metalliques dtaient un progres incontestable sur la planche en bois ; encore fallait-il savoir s'en servir.
Mgr Delaplace exposa a Paris ses difficultes. La, quelque temps
apres on designa un Frire coadjuteur pour se mettre au fait
du metier, afin d'aller a Peking s'occuper avec comp6tence du
travail d'impression devenu une necessitd. C' tait le Frere
Maes. 11 arriva a Shanghai le 23 f6vrier 1878; A Peking, le
13 mars de la meme annie. C'est 1h qu'il fit les vceux le 17 septembre 1878. II apportait de France une bonne sant6, un temperament A ne pas trop s'en faire, quelques connaissances techniques, de la bonne volontd et une presse a bras. plus grande
que celie de Mgr Mouly, et dont on se servit jusqu'en 1951.
Avec ses quelques connaissances techniques et surtout son
sens pratique, le Frere Maes eut vite fait de lancer I'imprimerie.
Les deux presses, celle de Monseigneur et la sienne, ne suffirent bientot plus. En 1885, il fit venir de France une presse
mtcanique. Elle 6tait de dimensions telles qu'elle ne pouvait
passer par la porte, et a peine contenir dans les deux petits
( kien n (piece de trois metres sur trois) de l'imprimerie. On
6largit done la porte et on agrandit un peu I'ddifice.
En 1886, le transfert du PMtang au nouvel emplacement fut
decide. Sur le terrain du Si che k'ou, donne en echange par
l'Impdratrice Tze-Si, on se hAta sous la direction de M. Favier,
procureur de la mission, de bUtir gglise, seminaire, residence.
Derriere la cathedrale, un bMtiment de trois doubles kiens, aver
6clair6 au nord et au sud par de granddpendances, fut deev\,
des vitrines : c'est 1 que fut logec I'imprimerie. Pendant la
revolte des Boxers en 1900, la residence du Pdtang fut assidgee ;
les assaillants, de la pagode de Tchan tan seu, transformbe en
forteresse, avec leurs petits canons Krupp, faisaient pleuvoir
les boulets sur les maisons et meme l'eglise. 11 fallait riposter,
et pour cela il fallait des munitions. Pour en faire on ne pouvait pas se contenter de faire fleche de tout bois, il fallait du
fer. On employa ainsi pas mal du materiel de I'imprimerie.
Lorsque la revolte fut calmde, la Chine parut pacifiee pour
longtemps. Mgr Favier, qui avait I'habitude de voir les choses
en grand, attribua a l'imprimerie tout le carr6 de terrain situd
A l'angle sud-ouest de la residence du P6tang. Les travaux de
batisse commencrent au printemps de 1901. Le grand bAtiment
comprenait dix-neuf kiens de un tchang (trois metres) de long
sur trois tchangs de profondeur. La partie est de ce bAtiment
fut affect6e aux travaux d'impression proprement dite ; la par-
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tie ouest aux tra\aux de reliure et au dipot des livres. Un large
couloir, sur lequel s'ouvrait la porte d'entree separait ces deux
parties : on avait desormais la place pour respirer, evoluer et
placer les machines. Pendant que le nouveau b&timent se construisait, le Frere Maes etait en Europe. 11 partit dis I'automne
de 1900. << Le siege,.me dit-il un jour, m'avait donnd un choc
tel. que je ne pouvais surmonter l'impression de profond digoft
ressentie & la pensde que si le PMtang avait idt pris, tous les
assidg6s auraient 'te aneantis jusqu'au dernier, en endurant
peut-etre des souffrances atroces. Lorsque le calme fut rdtabli,
dans les murs du PNtang le cauchemar d'une mort dans les tortures me poursuivait toujours ; je demaandais d partir en Europe, avec I'intention, une fois-la, d'y rester ddfinitivement. Je
partis done. Arriv e
Hongkong, je fus pris par la nostalgie de
Pilingj : javais une envie folle de recenir, mais je fus entraind
par mes compagnons de voyage sur le bateau pour la France.
Une fois a Paris, le spleen du Frere Maes se dissipa complitement et le terrible cauchemar cessa, la nuit. de banter son
cerveau. 11 reprit le gout des choses pratiques. II acheta une
nouvelle presse a bras, une petite presse a levier, une presse a
pedales, une presse mecanique, un moteur a petrole pour mettre
cette derniere en action, et tout le mat6riel necessaire pour
i'installation d'une fonderie de caractires.
En 1911, on est A 1'rtroit. On construit quatorze kiens de
batiments qui s'ajoutent aux grandes constructions de 1901. En
1925, achat de la troisieme presse mdcanique et d'un nouveau
tmoteur a petrole. A l'Exposition Vaticane de la mnme annee,
l'imprimerie des Lazaristes, A cause de son influence missionnaire par la diffusion des livres catholiqucs chinois et 6trangers,
reioit le dipl6me 4 Bene merenti n et la medaille de bronze.
L'annee 1928 voit I'arrivie des armnes nationalistes et le transfert du gouvernement central h Nanking. P6king devient u Peipiny ,,, et cesse pour un temps d'etre capitale politique, mais
elle reste toujours la capitale intellectuelle de la Chine, avec
1'Universit6 nationale (Pei-ta). Peking reste aussi la capitale
de l'Eglise de Chine, avec L'etablissement de la delegation apostolique au palais de Naitzefou. Le rayounement de I'imprimerie
peut encore s'6tendre.
Le 30 juin 1932. le Frere Maes qui a reellement fond6 eet
etablissement et I'a dirig6 depuis le 14 mars 1878. se retire pour
ceder la place b M. Aymard Duvigneau. Celui-ci fut solennellement installe le 1" juillet. Nut doute qu'on lui fit une grande
fete. A ce moment-la, en Chine, on savait faire les choses. D'autre part, M. Duvigneau, incapable de faire du ministere et meme
*de faire la classe k cause de ses infirmites, devait ktre content
d'itre place , l'imprimerie. Pour diriger celle-ci, qui etait visible
de son bureau, vrai petit 4 palais des glaces du musee Gr6vin, il
n'a\ai besoin que de sa t te.
Celle-ci, cependant, avait besoin d'une petite adaptation.
Comme il arrive souvent aux intellectuels qui passent de la rgion un peu 6levde des etudes h la direction des choses pratiques, ii prit, du premier coup d'oeil, comme disent les Anglais,
une vue un peu simpliste des choses. En regardant, en effet,
comment tout 1'dquipement fonctionnait, il constata que I'impression de quoi que ce fft tenait A deux choses : mettre sous
la presse caracteres, encre et papier blanc. et faire tourner la
prr-sse. La premiere opdration etait trbs simple ; quant A la seconde. en y regardant de pros, on voyait que le rouleau m6tal-
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lique qui accomplit le travail de pression est relid A un axe, ce
dernier h un grand volant, le volant est entourd d'une courroie,
laquelle entoure un autre petit volant, lequel est rattache a un
autre axe qui. lui, est relid au moteur. Et celui-ci, une fois en
mouvement, fait tout tourner.
Quand M. Duvigneau eut ainsi realisd l'interd6pendance des
pieces principales, et la mise en marche par le moteur, il pensa
avoir assimil6 toute la technique, ou presque, de la marche de
l'imprimerie. II y avait bien la fonte des caracteres, le manienent de la presse a bras et de la presse b pddales : mais, 1k
encore, deux ou trois sdances d'observation attentive lui rv\elerent le fin mot de l'affaire. II poussa alors un soupir de soulagement :
Je
o vois clair, dit-il ; apres tout, il n'y a l& rien
de sorcier., La question technique rdsolue, ii se dit : passons
maintenant aux problemes sociaux des ouvriers. Et il eut 'idee
de donner a chacun un salaire familial. Pour cela il dressa la
lisle complete de la famille de chaque ouvrier.
II etait en train, comme on dit, de faire fausse route. Un
agronome ne peut devenir ministre de la Marine, un secrdtaire
se transformer du jour au lendemain en ministre des Centrales
electriques et rcussir dans une charge qu'ils ne connaissent pas,
que s'ils rencontrent des collaborateurs ddvoues et ont la sagesse
d'ecouter les conseils de ces derniers. M. Duvigneau passa du
professorat de Chala a l'imprimerie du Petang et ne s'egara pas
grAce A 1'aide precieuse qu'il trouva dans ses collaborateurs,
et a leurs conseils dclairds qu'il sut suivre. Ces collaborateurs
avaient fait leurs preuves sous le Frbre Maes. C'6taient d'abord
les trois Freres coadjuteurs : le FrBre Joseph Van den Brandt,
venu en Chine en 1903, d'abord placd A Kantchoo dans le fond
du Kiang-Si, puis transf6rde
I'imprimerie du Pdtang peu d'ann6es apres ; il connaissait hien la ville et la chrdtiente de
Peking, la maison du Pdtang, chacun des ouvriers et avait la
pratique du metier. Le Frbre Koan, originaire de Peking, connaissait bien le milieu, dtait ing6nieux et 6tait fort habile de
ses doigts. Le Frere Etienne Tchang, originaire du diocese de
Wei-shien, au sud de Shuntefou, dtait A l'imprimerie depuis de
nombreuses anndes. Son caractere liant et son don inn6 de la
parole le predisposaient & la vente des livres. Un des emplovis
etait comptable, un autre chef imprimeur. un troisieme diait
chef relieur. Ce dernier, nomm6 Tchang, dtait capable en voyant
un manuscrit, de dire combien de pages imprimees il donnerait, de calculer les frais de papier, de carton, de cuir, d'encre,
de journdes de travail. Le FrBre Van den Brandt, nanti de tous
ces renseignements, refaisait le devis et 6tablissait le prix pour
un livre imprimd sur bon papier, sans coquilles, relid tres solidement en bon carton et dos recouvert d'un bon cuir venant
de Londres. Toutes les ambassades faisaient relier leurs-livres
au Petang : les prix dtaient fort raisonnables et la reliure etait,
comme la peau de chagrin et... certaines langues, absolument
inusable.
Les cadres de I'etablissement 6taient parfaits. Les ouvriers
connaissaient en gdndral leur metier. Ils avaient tous fait leur
apprentissage sur place, s'y succedant de pore en fils (au pluriel). Comme ils se mariaient entre families, ceux qui n'dtaient
pas freres, dtaient beaux-freres, ou cousins, ou parents dloignes,
ou allies de quelque facon ou au moins amis. Tout le groupe
d'ouvriers formait une famille patriarcale dont le FrBre Maes
etait le grand-phre. Le Jour de I'An et le jour de la fete patro-
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nale de ce dernier, toute la grande famille, y compris les femmes
et les enfants, meme ceux qui dtaient A la mamelle, venaient
presenter leurs voeux au - Lao Sien-Cheng o. Le brave vieux,
attendri jusqu'aux larmes en voyant sa famille spirituelle endimanchee lui souhaiter, vibrante de joie, encore dix mille anndes
de vie (Wan soui, Wan soui), faisalt tomber sur elle, en meme
te!mps que ses prieres, une pluie de b6nddictions temporelles.
Cet esprit de famille qui, en Chine, dans le bon vieux temps,
dtait le fait de tous les groupements chretiens, ressemblait a
celui qui chez nous, au moyen Age, r6gnait dans les m6tiers et
corporations. C'est de cet esprit que sont faits les joints qui unissent les pierres de nos cathedrales. Pour que cet esprit conservit toute sa force, il aurait fallu que l'autoritd du a Maitre a
s'exerce avec une certaine fermete. C'est ce qui manquait dans
les derniers temps a la direction du Frere Maes. II ne voyait
guere plus dans ses ouvriers que de bons enfants qui lui donnaient bien des consolations. Et peu a peu des habitudes se
creýrent d'exploiter ces dispositions paternelles. De temps en
temps, I'un ou I'autre, quelquefois plusieurs A la fois, faisaient
des absences de deux ou trois jours. En revenaut, on donnait
presque toujours des ,,raisons majeures , : le phre ou la mere
etait mort, le fils ou la fille s'dtait marid, ou bien un enfant
etait ne a la maison. A l'un de ceux qui invoquait ce dernier
motif pour la troisieme fois dans le courant de la meme annie,
le FrBre Maes, trouvant qu'on tirait un peu trop sur la corde,
demanda un jour : ( Tu as combien d'enfants d la maison ? J'en ai un. - Et les autres ? - AA ! oui, fit l'interlocuteur
un peu embarrass6, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est toujours le
memne !.'
Non seulement les absences Rtaient fr6quentes, mais le travail lui-meme dtait peu efficient. La journde etait de huit heures : quatre le matin. et quatre Iapres-midi. Tant le matin que
I'apres-midi on entrecoupait le travail de vingt minutes de
pause pour boire un peu d'eau et casser la croute. La cloche
6tait sonnee pour la cessation du travail et pour la reprise. On
obDissait prestement h la premiere injonction et tres lentement
k la deuxieme. Pendant le travail, on lanternait. Des abus
s'6taient glissds : certains ouvriers volaient du plomb, d'autres
du papier, d'autres meme des livres qu'ils allaient vendre au
bazar du a Tung Nan che tchang ,.Un ou deux de ces derniers
fumaient, en cachette, de l'hdroine.
Ce relachement general 6tait cause que le ddveloppement
normal de l'imprimerie etait arretd. On arrivait A peine a couvrir les depenses courantes. C'est sur cet 6tat de choses que les
collaborateurs immddiats de M. Duvigneau attirerent son attention : y mettre ordre pressait beaucoup plus que la question du
salaire familial. Plus familier avec les problemes sociaux
qu'avec ceux d'une saine dconomie. il aurait peut-etre dit,
comme bien d'autres : a Allons de l'avant, de 1'argent on en
trouvera toujours.
Cependant, il se souvint qu'un ministre
frangais avait dit : , Faites-moi de la bonne politique, et je
vous ferai de bonnes finances. ,
On commenga par un travail de nettoyage; on renvoya
quelques inddsirables. Comme il fallait s'y attendre ils firent
de la resistance. Une fois partis, du dehors ils crderent des
ennuis, firent intervenir des protections, dont certaines autorisdes. M. Duvigneau c6da bien pour certains cas; dans l'ensemble il tint bon.
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On restaura ensuite ce qu'en pays conumuniste on appelle
i la discipline du travail , ; l'ob6issance a la cloche et 'activit4 au travail furent exig6es. II est difficile de remonter un
courant d'habitudes ddjb 6tabli. Pour en crier un nouveau, on
recut de jeunes apprentis que l'on forma et dont certains devinrent des ouvriers consciencieux et bien formds.
Dans une economie restreinte comme dans utne grande, pour
qu'une affaire tourne bien, ei surtout se developpe, il faut
\eiller aux d6penses, activer le travail et favoriser la production. Concernant ce dernier point, I'equipement de l'imprimerie
dtait insuffisant. Les moteurs i petrole furent remplaces par
la force electrique. Cette innovation fit passer les depenses pour
force motrice h un quart de ce qu'elles etaient, et le rendeinent
des presses fut augmente. La fonte des caracteres prenait beaucoup de temps : on acheta une linotype. Cette dernitre arriva
d'Allemagne au moment oh se produisait l'invasion japonaise.
On n'a\ait personne pour la monter. Le Frere Koan etudia les
gravures envoyees par la maison qui f'avait vendue, emboita
toutes les pieces, mit la machine en marche et s'en servit tous
les jours pour imprimer les revues qui exigeaient une impression rapide. Le Frere n'avait qu'a appuyer avec les doigts sur
les lettres du cla\ier et toutes les operations necessaires pour
la composition d'un mot : fonte du plomb, coulage dans la matrice, et mise en place sur la planche se faisaient autom0i.iquement. A lui seul. il faisait ainsi le travail de quatre <, compositeurs ,.
De la sorte )es machines allaient plus vite; les ouvriers
aussi; l'impression des livres ne trainait pas. Le travail venant
de l'exterieur affluait. Les Lazaristes de la Province faisaient
imprimner les instruments ou le fruit de leur travail; on rdeditait des ouvrages, et le directeur lui-mkme en composait quelques-uns.
En 1939. on flta le soixante-quinzieme anniversaire de l'imprimerie. Depuis la fondation, plus d'un million cinq cent mille
livres et brochures etaient sortis de ses presses. Cette imprimerie. pendant ce laps de temps, a pernis pour tout le nord
de la Chine, la diffusion des livres chinois necessaires pour I'instruction des chr6tiens, pour le chant, les prieres, pour les tracts
apologdtiques et la propagande aupres des paiens. Les Annales
des Missions, edities chaque annee par M. Planchet, ont fait connaitre, annie par annee, le developpement de I'Eglise de Chine;
le Bulletin catholique de Peking, fondd par M. Clement, coordonnait, mois par mois, les nouvelles de tous les vicariats indistinctement ; le Sacerdos in Sinis, de M. Clement 6galement, tous
les mois aussi, faisait connaitre les decisions de Rome concernant le travail des missions, donnait des conseils de pastorale et
traitait des cas de conscience pratiques.
Concernant )a Chine en g-ndral et chaque mission en particulier, de nombreux ouvrages d'histoire ont 6t6 publis, - quelques-uns d'une grande valeur, comme le Peking de Mgr Favier,
et Grandeur et suprdmatie de Pdking, de M. Alphonse Hubrecht.
Des livres scientifiques sur la langue chinoise, le mandchou,
le thibetain, le mongol, - mkme un ouvrage sur le Hakka d'un
missionnaire de Java, - ont Wte imprim6s. II fallut composer
et fabriquer sur place des matrices spdciales pour les lettres
alphabdtiques de ces diverses langues. L'un des catalogues de
la Librairie nationale, le Catalogue de la Bibliotheque du P -
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tang, par -l. Hubert Verhaeren, furent publies. L'imprimerie
6tait un instrument de rayonnement intelleetuel. M. Duvigneau
l'a compris et il s'v est dUvoud. C'itait d'ailleurs pour lui la seule
forie d'apostolat en Chine que lui permit sa sante.
Les ouvrages composes par lui-mime sont les suivants :
1" Notiones Scripturne Sacrae : Introductio generalis. Auctore A.-B. Duvigneau, C.M.. Pekini, 1929. Vol in-8* de XLIII,
184 pp.
2* Notiones Scripturae Sacrae : Introductio specialis in libros Novi Testamenti. Auctore A.-B. Duvigneau. Pekini, 1930.
Vol. in-8* de v, 720 pp., 6 cartes.
3" L'Expansion Nestorienne en Chine d'apres Marco Polo.
A.-B. Duvigneau, C.M., Peiping, 1934. Vol. in-8* de vi-90 pp.
Illustrations, 4 pp.
4' Cartographie chinoise, 6 propos de Mathieu Ricci. A.-B.
Duvigneau, C.M., Peiping, 1935. Vol. in-8*, broch6, 32 pp.
5* Saint Thomas a-t-il portj I'Evangile jusqu'en Chine ?
A.-B. Duvigneau, C.M., Peiping 1936. Vol. in-8° de iv-71 pp.
6" Les Sinim d'lsaie seraient-ils les Chinois ? A.-B. Duvigneau, C.M.. Peiping 1936. Vol. in-8* de vi-65 pp.
0
7° Nouvelle Bdition du pr6cedent, Peking. 1938. Vol. in-8
de vin-70 pp.

8° Figure de Missionnaire, Theodoric Pedrini, Prdtre de la
Mission, protonotaire apostolique, musicien de la Cour impdriale de Peking (1670-1746), A.-B. Duvigneau, C.M., Peiping,
1937. Vol. in-8" de iv-59 pp.
9* Prdtre Jean : legende on histoire ? A.-B. Duvigneau,
C.M., P6king, 1938. Vol. in-8" de rv-76 pp.
10° Le Catholicisme en Chine au moyen dge : Jean de Montecorcino et les Franciscains. A.-B. Duvigneau, C.M., Pekini,
1942. Vol. in-8' de vi-319 pp.
Aprbs la mort de M. Philibert Cl6ment, survenue sur la fin
de 1933, M. Duvigneau devient le directeur et r6dacteur du
Sacerdos in Sinis et du Bulletin catholique de Peking. II entretient une nombreuse correspondance avec les missionnaires de
Chine a qui il donne des renseignements d'ordre religieux et &
qui il en demande. Il corrige les 6preuves des livres et revues
qui paraissent I l'imprimerie. Il reeoit la visite d'un grand
nombre de sp6cialistes des questions sinologiques, r6pond h
leurs questions et, t l'occasion. discute avec eux. C'est un travailleur infatigable.
LES TEMPS

SONT DURS

Toute cette activit6 se d6roule, A partir de 1937, dans une
atmosphere d'hostilitds. Les Japonais occupent la moitid orientale de la Chine. Cette scission anine, naturellement, de grosses
difficult6s pour la transmission des lettres, pour 1'envoi des
livres vers la partie non occupee, et meme les diverses regions
de la partie occupee qui vivent divisees les unes des autres.
II v a dgalement de nombreux empechements pour les communications avec l'etranger : tout est contrld par l'occupant, qui
est tris mifiant h l'dgard des etrangers, de peur que, par lettres
et revues, ne parviennent a I'exterieur des renseignements qui
pourraient porter prejudice aux operations militaires, a la , pacitication des esprits ,, ou au prestige de l'occupant. Ce dernier
essaie de son mieux de faire croire qu'il est partout bien recu
par le peuple chinois h 1'dgard duquel il n'emploie que des
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moyens pleins de mansu6Lude. Pourtant, 6 I'int6rieur de ce
rideau de fiction, les faits sont tout autres : les missionnaires
souffrent tout autant que leurs chretiens et ils sont bien plus
exposes. Quelquefois, dans leurs lettres, ils disent leurs souffrances et leurs ennuis. De 1a, pour M. Duvigneau la nicessite
de bien faire attention a sa correspondance, s'il ne veut pas
exposer I'imprimerie & etre ferm6e.
A cette atmosphere de suspicion et aux ennuis qui en dcoulent. s'ajoutent de grosses difficultis d'ordre economique.
L'4tablissement a et6 6quip6 pour accroitre son rendement et
voilA que ce dernier est arrWtd, faute de debouchds. La clientele.
A cause des barrieres imposees par les militaires japonais, est
limitde au nord de la Chine. Les commandes out beaucoup diminu6 de ce fait. D'autre part, le prix du papier, encre, carton,
cuir a augnmehti de jour en jour. L'inflation arrive avec sa compagne : la vie chore. II faut augmenter les salaires. Le nombre
des ouvriers n'a pourtant pas diminud : personne ne desire
partir. Oi aller ? Les imprimeries chinoises travaillent au ralenti et ferment les unes apres les autres.
A partir du 8 decembre 1941, date de la declaration de la
Guerre du Pacifique, la Chine est completement coupde de
1'dtranger. Les requisitions en territoire occupd se font plus
fortes. En 1942, a cause de la s6cheresse, la recolte en Chine
du Nord est maukaise. Au printemps de 1943 c'est la famine,
et les pauvres gens a Peking meurent sur les trottoirs. Naturellement le prix des denrees monte en verticale, et on n'en
trouve pas. M. Duvigneau, la mort dans I'Ame, est oblige de
licencier une partie de son personnel. Ce dernier, qui, aux plus
beaux jours, a dtd jusqu'A plus de soixante, ramend ensuite
A quarante-cinq, est rddu-it une trentaine et meme A un chiffre
moindre. Ceux qui sont ainsi exclus font valoir qu'on doit renvoyer tout le monde ou personne. Ne voyant que leur cas personnel, ils oublient qu'il faut tacher de sauver l'4tablissement
en marchant avec un personnel reduit, en vue de reprendre
plus tard. Devant les representations qui lui sont faites, M. Duvigneau laisse voir sa nature sensible devant le malheur. Je
crois qu'apres avoir renvoyd ainsi un nombre important d'ouvriers, il les aurait tous repris au risque d'etre reduit a quia
et d'etre oblige de mettre la clef sous la porte. Mais ses collaborateurs l'aident et le soutiennent : il tient bon.
Les ouvriers qui restent se montrent raisonnables : ils travaillent de leur mieux et se contentent d'un salaire reduit. Et
lui, ii fait tout ce qu'il peut pour trouver du travail. On reddite
des ouvrage chinois comme le (<Tsung Tou Kin Pen , ou livre
de prieres, des ouvrages en latin, comme l'Histoire eccldsiastique de Mgr de Vienne, I'Ordo pour les pretres seculiers et les
Lazaristes composd par M. Desrumaux. M. Verhaeren continuait
a publier son Catalogue de la Bibliothbque du Pdtang. On imprimait le Bulletin et les travaux du Centre Franco-Chinois ;
des travaux en langues dtrangBres des professeurs de l'Universite nationale, des prdposds & la BibliothBque nationale. Les travaux du Pere Mostaert, C.I.C.M., sur la litterature folklorique
mongole du Plateau des Ordos dtaient publi6s au fur et A mesure qu'ils etaient prets. Cette publication de ses livres a l'imprimerie des Lazaristes avait valu au Pere Mostaert, qui faisait
autoritA en litt6rature mongole, d'etre dispense de 1'internement et autorise & vivre avec nous au Petang, afin d'etre a meme
d'assurer la parution de ses travaux. Les Japonais, A ce moment
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la, espBraient qu'apres la conquete de la Chine, ils pourraient
faire celle de la Mongolie, du Turkestan, et construire une
ligne de chemin de fer transasiatique jusqu'A Constantinople.
La connaissance du mongol, d'apres leurs calculs, serait un jour
necessaire, et les ouvrages du Pere Mostaert etaient avidement
6tudies par des specialistes, tel Monsieur Kin-Shi (Imanishi) que
j'ai connu de plus pres en prison apres l'effondrement du plan
de conquetes. Bien sur, le Pere Mostaert ne s'occupait pas de
ce plan japonais.
Etant donn6 le champ restreint dans lequel evoluait la production de l'imprimerie, on ne pouvait pas faire mieux : mais
lt s'arritait la science economique de M. Duvigneau. II ne connaissait, comme nos ancetres de France, que le travail et le
bas de laine. Le has de laine, en l'occurrence, c'6tait la banque.
Ii y deposait rdgulibrement son avoir ; mais au lieu d'y mettre
coiime nos ancetres, des louis d'or, il ne d6posait que des billets
de la a Banque Fiderale , qui avaient diminu6 du quart, du
tiers et quelquefois des deux tiers, quand il les retirait. Je
lui fis plusieurs fois remarquer que dans ces circonstances ii
fallait transformer le papier requ en quelque chose de plus
stable. II me rdpondit & chaque fois que pareilles mesures portaient atteinte . la confiance que les citoyens d'un pays devaient
attacher A la monnaie. Pour la m6me raison, ii fallait que ses
collaborateurs insistent pour obtenir de lui l'autorisation d'augmenter les prix des publications, et encore dans des proportions
parfois ridicules. L'abonnement du Bulletin de P6king, lequel
etait mensuel et comportait dans les quarante-huit A soixante
pages par numdro. cottait pour une annie une somme equivalent & une centaine de francs d'aujourd'hui. II est vrai que
ce taux ddrisoire n'dtait maintenu que pour la presse religieuse.
II acceptait qu'on fit payer, au prix courant, les ouvrages profanes.
Un missionnaire italien me disait un jour : a Mon 6vdque
dit souvent : pour faire marcher les weuvres des missions, il
faut avoir un cil dirigd vers le ciel, et l'autre fix~ sur ce que
l'on entreprend., La conduite terrestre de l'imprimerie etait
surtout I'affaire des collaborateurs de M. Duvigneau; toute son
activitd a lui dtait dirig6e vers ia propagation de la foi. A cette
fin it subordonnait tout au point d'oublier les circonstances mat6rielles qui conditionnent, ici bas, les ddvouements les plus
sublimes.
Tout entier & son travail quotidien de redaction, de correction des dpreuves, de correspondance, de conversations avec
les externes & son bureau, de discussions des affaires courantes,
d'etude acharnee et de ses devoirs religieux, ii ne pensait pas
a lui-meme et traitait ses indispositions, ses maladies et ses
infirmit6s par un remade unique : le mepris. II avait pourtant,
a la suite de sa crise de tuberculose au Kiangsi, un asthme tres
prononc6 qui faisait entendre sa respiration, quand ii marchait,
k vingt pas; une bronchite opiniAtre qui, pendant I'hiver, lui
valait de longues quintes de toux des qu'il s'exposait au vent
glacial venant de Mongolie (Si pdh fong) ; une grosse hernie
nguinale retenue par un bandage; une paralysie abdominale
qui lui 6tait venue par accident, et une double cataracte des
yeux qui 6tait h ses debuts. II portait tout cela, le sourire aux
lI\res. ( II en a une santd, le P&re Duvigneau, me disait souvent le Frbre Van den Brandt ; si j'avais eu seulement le tiers
de ce qu'il a, ii y a longtemps que je serais cuit. ,
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A\ec cela i lie manquait . aucun des exereices en corn-

nuui. Le matin, a quatre heures et demie, quand nous etions

deja tous a genoux prets a commnencer la priere, il ouvrait la
porte de la chapelle, et faisait entendre une respiration aussi
bruyante que celle d'un soufflet de forge, tellement la marche
depuis le fond de l'imiprierie qui 6tait a une distance d'une
bonne centaine de metres, 1'avait epoumonne. Aprcs l'oraison,
i: refaisait le trajet jusqu'a la cathedrale, pour dire la uesseLa temperature n'y etait pas des plus climentes en hiver. I1
disait la messe A un autel lateral, pros de celui de la Sainte
Vierge, le Frere Van den Brandt la lui servait. 11 y avait toujours un grand nombre de chretiens qui, se trouvant dans le
ct6l est du transept, se tournaient vers lui et communiaient
qui se sentait a
de sa main. It disait sa messe avec une pidti
l'accent de sa voix.
M. Anymard Duvigneau prenait ses repas avec tout le monde et
assistait aux recreations dans la grande salle du IPtang, quelquefois bien froide. Pendant la guerre, sous l'occupation japonaise et
les tracasseries quotidiennes qu'elle entrainait, sans parler des
nouvelles d'Europe qui, comme autant de messagers du saint
homme Job, nous apprenaient a chaque fois une catastrophe de
plus A I'Occident, l'atmosphere morale ne baignait pas dans le
soleil. Sans un effort commun pour lutter contre le milieu depriniant les volontes se seraient petit a petit debilitdes. Les recreations dtaient le moment de la journee ofi on oubliait tout.
Le nmotto , n'6tait pas tout A fait celui d'un dvdque frangais
de Chine h ses missionnaires : c Faites les fous, mes enfants,
pour ne pas le devenir n, mais on tachait de se rapprocher de
cette directive. Les deux p6les magnCtiques, ;genrateurs du rire,
6taient MM. Routaboul et Duvigneau. Une fois mis en marche,
its s'envoyaient des provocations et des r6parties, qui, tout en
dvitant d'etre caustiques, piquaient suffisamment I'adversaire
pour l'obliger a parer le coup et preparer une nouvelle flMche.
M. Duvigneau. en I'occurrence, etait decor6 par M. Routaboul
du titre de , Grand industriel ,, et M. Duvigneau d6corait son
adversaire du titre de a Grand ap6tre du Hou Teh'u ,, localitd oi ce dernier avait 6tW missionnaire. Le theme variait tous
les jours, il 6tait sugg6r6 par I'un ou l'autre des spectateurs
inidresses. Le Pere Jdsuite Teillard de Chardin 6tait des notres.
II jouissait reellement de notre jeu, riait comme un enfant et,
apres avoir laiss6 un peu de repos aux deux acteurs, intervenait
pour cr6er un conflit qui rerettait ie feu aux poudres. Dans
le feu de Faction, ii recevait lui-mlamme des eclaboussures mais
il savait se montrer fort beau joueur et mettait autant de bonhomie a encaisser qu'il montrait d'adresse dans la provocation
qu'il lan;ait. Quaud ce Pere, aussi simple que savant, a quitt6
le P6tang, ii a dit : , Que de belles journ6es j'ai passdes ici ! ,
Le PIre Teillard de Chardin regrettait ce milieu volontairement joyeux. Son depart nous pri\ait aussi d'un animateur.
Ii est vrai que la fin du contlit mondial s'annoncait par les victoires des Allies, et chacun se sentait le cour plus leger. On
pensait qu'aprbs la guerre les Japonais retourneraient chez eux
et que les missions reprendraient leur travail comme auparavant. Les Japonais partirent bien, mais nous emes la guerre
civi!e et les louges autour de Ptking, avec un petit glacis entre
eux et nous.
La situation 6conomique de Fimprimerie se mit A dvoluer
vers le pire. Le dollar de la Banque Centrale, partant de cin-
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quante mille pour un dollar americain, degringola progressi%ement et finit comme le mark allemand apres la premiere
guerre. Naturellement la vie chore augmenta dans les m4mes
proportions. M. Duvigneau accepta alors de transformer quotidiennement ses billets en grain qu'on distribuait aux ouvriers, et en dollars americains, que l'on chaigeait le jour de
la paie des employes. Et I'imprimerie continuait.
En 1946, I'arri\vee A Peking du cardinal Tien fut cdlebrIe
par le clerg6 et les fideles. Le vicariat apostolique devenait
archidiocese. Le petit seminaire fut reorganise ; une 6cole d'infirmitres au PMtang fut ouverte; un bureau pour la traduction
de livres religieux (Pieny Koan) fut crd6. La relance des conversions par un apostolat dirige vers la classe intellectuelle fut
discutee. Le Bulletin catholique de PMking relatait fidelement
tout cela afin de fournir des motifs d'esperer a tous les missionnaires disperses dans le territoire chinois et qui etaient aux
prises avec des difficultes tous les jours accrues. Le Bulletin,
d'autre part, publiait les comptes rendus des missions et faisait
connaitre au monde exterieur les conditions pathdtiques dans
lesquelles vivait 1'Eglise de Chine. II ne paraissait pas tous
les mois ; 'encre 6tait mauvaise et le papier 6tait A peine bon
pour de 1'emballage. N'empeche que pour les g6nerations futures
les numdros qui ont paru a ce moment-l& seront une precieuse
source de renseignements.
Cette dpoque, de la fin de la guerre japonaise a l'arrivee
des communistes, fut pour la santd de M. Duvigneau des plus
drprimantes : I'asthie s'aggrava, la paralysie abdominale aussi;
la cataracte des yeux ayant ,cmorti ;, le docteur Szuniewicz
Lazariste), opera avec succs un ceil, le docteur Wei, fils de
\Vei pei tcheu, oculiste form6 A Louvain, lui opera l'autre
une annie apres. Les deux operations n'apport6rent qu'une modeste amelioration et occasionn6rent des lesions dans les tissus
internes des yeux qui amenarent de violents maux de tete et
la necessite de nouvelles interventions.
Le Frere Van den Brandt, qui, pendant toute la guerre japonaise et la guerre civile avait supporte, aux cot6s de M. Duvigneau. le poids du jour et de la chaleur, et s'etait ddvoud sans
iompter, fut atteint de faiblesse generalisee, de paralysie pro-ressive des muscles des jambes, et d'oedeme des chevilies. II
dut etre hospitalise.
En octobre 1948, les communistes etaient maitres de la
ilandchourie. II etait evident que 1'ArmBe Rouge allait ddferler
sur Peking. M. Thebault, arrive en Chine depuis un an, fut
inoinnel directeur de l'imprimerie. II logerait dans la chambre
dieM. Duvigneau qui, en face. prendrait celle du Frere Van den
Brandt, qu'il pourrait assister dans ses divers deplacements devenus difficiles et A qui il pourrait demander conseils et lumieres necessaires pour s'initier a la charge assez difficile pour un
ii.issionnaire inexperimente, comme 1'est ndcessairement un
nouvel arrive d'un an.
M. Duvigneau se prnta volontiers a ce rdle de mentor qui
lui '.tait demand6. Mais avant perdu la vue, ou h peu pros,
i! perdit assez vite contact avec l'dvolution rapide qui se proiu isait. Son esprit aussi s'assombrit. Comme tous ceux qui, habiut'?s toute leur vie a une grande activite, se sentent, le jour
o~! ils sont mis en disponibilite, des hommes diminues, M. Duvimiwau, seul dans sa chambre, allong6 sur un canape, se mit k
Jaire le tour de ses infirmites, et. peut-etre pour la premiere
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fois de sa vie, il en pesa tout le poids. Cette constatation,
comme c'est sou\ent le cas, n'andantit point sa volontA. II se
disait tres probablement en lui-mnme : " Priv6 de ma vue,
j'aurais encore pu faire marcher l'imprimerie, mais on a mis
quelqu'un de plus jeune pour faire face aux communistes quand
ils arriveront. , A partir de ce moment les communistes furent
sa b4le noire. II interrogeait tous ceux qui venaient le voir ou
ceux qu'il rencontrait dans ses courtes randonn6es. ( Avec les
communistes, ce sera terrible, disait-il, nous y passerons tous. a
II n'etait pas le seul a parler ainsi. Un gendral iusse de t'Enmpire me disait : a Les Russes blancs partent pour I'Argentine
et les Allemands qui se croient obligds de rester boivent deux
bouteilles de whisky par jour pour se maintenir dans un dtat
d'inconscience aussi complete que possible a I'dgard des evnements prochains I
LES COMMUNISTES

Comme il fallait s'y attendre, apres avoir pris Tch'angtch'oun, Moukden, Kintchow et toute la Mandchourie, et avoir
int6gr6 dans leurs rangs la grosse partie des troupes nationalistes qui s'etaient rendues, pendant le mois de novembre 1948
les forces rouges entrerent dans la Grande Muraille, deferl&rent dans la plaine du Hopei et investirent les deux grandes
villes : Tientsin et P6king. Le 13 decembre, nous entendimes
la canonnade et les rafales de mitrailleuses. Le lendemain, je
sortis en ville. Sur le mur nord du passage entre la Montagne
de Charbon et le palais imp6rial, un 6tudiant facetieux avait
colle une affiche reprdsentant 1'enceinte de la ville entourde
d'une chaine portant sur le devant du dessin un gros cadenas
bien fermd.
Ceux qui n'avaient pas. comme moi, vu l'affiche n'eurent
aucune peine cependant a rdaliser que la ville etait assi6g6e,
surtout lorsqu'on trouva difficilement du pain, sans parler de la
viande et des 1egumes, et que des quartiers de la ville furent
ddpourvus d'eau et de lumiere. On ne pouvait mdme pas sortir
de 'a ville pour enterrer les morts. Repousser les assaillants
dtait impossible. L'armde assidgde de Fou-tsouo-i avait, disaiton, trois cent mille hommes ; les communistes pouvaient, s'il
I'avait fallu, jeter sur les remparts de Peking trois millions de
a volontaires ,. En Chine, devant une impasse, on ne se laisse
pas r6duire en miettes, on entre en pourparlers, on donne &
ladversaire, toute la substance et il laisse les apparences,
moyennant quoi on peut dire : le vainqueur a acceptd les conditions et la face est sauve.. C'est ce qui arriva a Fou-tsouo-i.
Fin janvier 1949, les communistes entraient triomphalement
dans P6king. Le 1" octobre ils y dtablirent le Gouvernement du
Peuple, et la ville redevint capitale de la Chine.
Et voilk que six cent millions de Chinois dtaient pris dans
la souriciere communiste. Tout au plus pouvait-on se demander
si l'on pourrait conserver la libertd de circuler dans l'dtroit
espace qui nous dtait rdserve. M. Duvigneau, de peur de heurter
quelque camarade au service de. Mao tze tung, ne sortait jamais
plus du Petang, sauf pour ailer & I'h6pital Saint-Vincent tenir
compagnie au FrBre Van den Brandt. Si, en allant ou venant,
il apprenait quelque fait terrifiant. il disait alors : ( Voyezvous ; je l'avais bien dit que ces gaillards-lb dtaient capables
de tout. En France, apres la premiere guerre, des que le parti
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communiste fut etabli, ils formerent des cellules dans toutes les
usines importantes, et chaque cellule envoya un representant
a Moscou pour se former. De retour de Moscou, ou ils a\aient
pris ie viruo et 1'art de le comnunuiquer, ils excitaient les ouvriers aux pires exces. Les chefs communistes chinois ont de
mImne pris A Moscou les m~thodes sanguinaires de decourager
toute resistance. Nous avons de beaux jours en perspective. )
A Peking, les communistes chinois marchaient a pas de loup
pour nous offrir les beaux jours de Moscou. Ils commencerent
par etablir I'dtat civil et classer les habitants de Peking d'apres
es classes sociales auxquelles ils appartenaient : ouvriers, petits bourgeois, capitalistes, imperialistes, et enfin les reactionnaires de toute sorte qui se font les laquais des capitalistes
et des imperialistes. Lorsque le classement fut fait et qu'on eOt
log6 chaque individu dans sa categorie, on entreprit une action
methodique contre chaque sorte de r6actionnaires. Pour les
reactionnaires cl6ricaux, le lever du rideau eut lieu & I'H6tel
de Peking. Devant les representants des divers Ordres religieux
et des dioceses, le 25 janvier 1951, Chow en lai, ministre des
Affaires etrangeres, d6clara que dans I'Eglise catholique se cachaient des agents des imperialistes et de Kiang kai shek; que
le devoir de tout vrai citoyen 6tait de les d6noncer. La presse,
bien orchestree. se mit aussitot en branle, approuva pleinement
les paroles du ministre et suggera quelques noms de traltres
au pays, dont le premier 6tail l'archeveque de Nanking,
.Mgr Yu-pin. a un vaurien cache sous le respectable manteau de
la religion ,. Pendant les vacances du premier de l'An chinois,
les elIves de l'ecole moyenne de filles Koang-hoa furent r6unies
dans I'auditorium pour des seances d'accusation. Un soir, un
bon vieux chretien, vient me trouver et me dit que sa fille,
d'une quinzaine d'ann6es, a Wtd retenue A l'ecole pendant deux
jours et deux nuits ; qu'une camarade est venue discretement
t'avertir que la jeune fille en question a 6te mise a genoux sur
1'estrade de la salle, les bras en croix, pendant des heures ;
qu'elle a pleur6 de douleur, mais n'a rien revedl ; que d'autre
part certaines 6leves ont lance une accusation gendrale contre
I'imprimerie du Petang, disant que c'4tait un instrument de diffusion d'idees reactionnaires.
Quelques jours apres, les ouvriers imprimeurs sont ras.emblds dans une maison du quartier. LB ils sont accueillis par
un representant du Syndicat des ouvriers (Kung houi). Ce dernier leur dit qu'ils doivent se faire inscrire au syndicat et il
,iinumire tous les avantages qu'il y a. II ajoute que ceux qui ne
se 'eraient pas inscrire feraient montre de sympathie pour les
reactionnaires et les imperialistes. Aussit6t, deux ou trois ferments, bien aiguilles et rdchauff6s d'avance se leverent pour
applaudir A la proposition ; les tildes suivirent et les opposants
crurent hon de ne pas montrer d'opposition. L'imprimerie des
I.azaristes 6tait inscrite dans les cahiers du syndicat des ou\riers de Peking.
C'6tait desormais le Syndicat qui devait la diriger. On
enleva aussitat la pancarte qui etait sur la porte d'entree pour
mieux souligner le changement de rdgime. Et on se mit a r6organiser 1'administration interne : un des ouvriers fut choisi
comme chef un autre comme sous-chef, un autre comme comptable, un quatrieme fut preposd au restaurant, un cinquieme
aux logements, un siximine aux relations avec 1'ext6rieur. L'ad-
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ministration devenait ainsi autonome et les biens appartenl~it.un
ii !a collectivite, le tout sous la surveillance du Syndicat.
L'acte de spoliation etait fait. II s'agissait maintenant de
le justifier de\ant la Communaut6 catholique et de montrer que
ceux qui etaient spolies, les Lazaristes, ne meritaient pas autre
chose. C'est alors que commenqa toute une serie d'accusations
contre I'ancienne direction de l'imprimerie. Le Frere Maes, qui
l'avait fondee, peso au poids des nouveaux principes, fut considird comme un pauvre here (et incentus est minus habens;.
Mais il etait mort, et on passa a M. Duvigneau. Tous les m6faits
conmiis depuis son arrivee furent enumeris, dtals et discutes :
cela demanda plusieurs seances. Car il fallut faire des calculs
compliquds pour savoir h combien se monterait le dommage
subi par l'ouvrier a Tchang ,, qui, ayant Rte remercid en 1932,
avait perdu trois mois de salaire, avant dO pendant ce temps
chercher un nouvel emploi. A cause de cela, un de ses enfants
etait tomb6 malade pour n'avoir pas la nourriture suffisante
que la gene economique du pere ne permettait pas d'acheter.
Pour soigner I'enfant, la mere avait dd pousser ses forces a
bout : une nourriture insuffisante, A cause des trois mois de
salaire en blanc de son mari. ne permit pas de reconstituer ses
forces. et elle aussi tomba nalade. Tant et si bien que lorsque
le nouveau salaire arriva, la sante de la mere dtait compromise
et celle de l'enfant aussi. VoilA pourquoi, maintenant, Tchang
devait travailler pour trois afin de nourrir a la maison plusieurs
personnes invalides. Si ce malheur n'dtait pas arrive, Tchang
aurait pu chaque annie mettre de c6td plusieurs milliers de
dollars, qui, mis en banque a intdret compose, auraient constitue
avec le temps, une somme permettant de bitir une jolie maison
et nourrir convenablement une famille pleine de sant6. Tout
cela c'etait 1M.
Duvigneau qui en dtait la cause. Et ce n'etait
pas seulement un cas isol6, mais ce qui s'etait passe pour l'un,
s'etait aussi passe pour chacun des autres ouvriers, meme pour
ceux qui n'avaient pas Wt4 renvoyds, lesquels avaient df vivre
d'un salaire insuffisant pendant la guerre et 'apres-guerre.
Conin;e ii fallait s'y attendre, une demande commune fut
faite au gouverneerient pour une peine exemplaire a M. IDuigneau. La deimiande fut transmise au Syndicat pour Rtre annotes
et remise au a Gouvernement ,.
J'invitai alors -M. Duvigneau t quitter l'imprimerie et a
\enir loger avec les autres confreres europeens du Pdtang : nous
etions en train de nous installer dans une espece de 4 ghetto ,
derriere la cathddrale. Pendant la semaine sainte 1951, en effet,
M. Ly Kiun Wu, le vicaire gendral en charge du diocese depuis
le depart du cardinal en 1918. m'axait dit que quelqu'un du
, Bureau des Affaires religieuses , d6pendant A cc moment du
ministere de l'Education et des Affaires culturelles (Wen Boa
Kiao Yu Pou). lui avait transmis I'ordre d'obliger les missionnaires 6trangers du PMtang a vivre s6pards des chretiens et des
prdtres seculiers, de maniere a ne pas laisser ces derniers subir
I'influence des religieux 6trangers. II ajoutait : , II faut supprimer l'influence des JRsuites, des Lazaristes et de la Socidte
du Verbe Divin ces gens-la nous ont fait un grand mal en soutenant la r6sistance des chrdtiens. ),
I1n'y avait pas de resistance A opposer a cet ordre. Je dis
a M. Ly Kiun Wu : ( apres PAques nous nous rassemblerons
au nord de la cathddrale et nous y menerons la vie de Char-
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treux. , II 4tait evident que le Gouvernement, decide i supprimer la resistance des catholiques, voulait supprimer aussi linIluence des missionnaires etrangers et se debarrasser d'eux. Nos
jours 6taient comptLs. Tous les postes importants tenus par des
6trangers furent confids 4 des confreres chinois. Et les confirere
6trangers furent avertis de se tenir prets pour partir au cas
oui ce serait necessaire.
L'ordre de partir fut donne vers le 10 juin. Chacuu alla A
la police faire sa demande d' c exit visa ,,,
et nous attendimes.
II fallait habituellement un mois environ. Nous pensions qu'en
prenant ainsi les devants, on eviterait d'irriter la police communiste, et ainsi on dpargnerait bien des souffrances aux confreres. De par ailleurs, les Sceurs europdennes etaient toutes
parties, sauf quatre qui avaient, du reste, demand6 aussi A partir. Pour les confreres chinois et les Sceurs chinoises nous ne
pouvions atre d'aucun secours : nous leur donnions plutot des
ennuis.
VeFs ie 20 juillet, tous les confreres du Petang recurent le
Sris.na sauf M. Duvignpau et moi. 1. Duvigneau devait attendre que son cas fut decide en haut lieu. Pour ce qui me concernait, j'avais demand6 molln c permis de sortie ,,deux semaines apres !es autres, de mani6re B partir le dernier. Je pensais
done que pour ce qui me concernait il n'y avait pas lieu de trop
me faire de mauvais sang rualgrl ima condamnation en jugement
populaire le 16 juin comine riactionnaire (cf. Annales, t. 119-120,
pp. 225-231). Sur M. Duvigneau circulaient des bruits de pr6parations pour une rnise en accusation. Mais nous nous gardions
bien de le mettre au courant de ces rumeurs. It etait tres pessimiste, et se figurait que les Rouges nous en voulaient A mort :
, Vous perrez hien, \ous verrez bien ! , II priait tous les jours
avee ferveur.
Le 25 juillet, c'6tait le jour de la fete patronale de M. Huysmans. Le PBre Lebrun, de Scheut, 6tait venu nous donner quelques nouvelles : nous le retinmes. M. Cartier, superieur de
Chala, 6tait venu avec deux canards ; nous y fimes honneur.
Malgr6 le manteau de plomb que chacun sentait peser sur lui,
ehacun faisait son possible pour mettre une note de gaitte dans
ce petit repas de fite. M. Duvigneau, lui comme les autres,
oubliait tout et se montrait content.
A 2 h. 30, la police du Bureau central venait au PMtang
arreter plusieurs confreres et pr6tres s6culiers. J'etais du nombre. A partir de ce moment-lI, je vecus A la prison de Ts'ao lan
tze, jusqu'au soir du 21 avril 1954, date de mon expulsion de
Chine (cf. Annales, t. 119-120, pp. 225-249). Arriv6 k Hong Kong,
j'appris que les confreres du P6tang, au lieu d'etre autorisis A
quitter la Chine, avaient ftC, A partir du 29 juillet, maintenus
strictement chacun dans sa chambre. La nourriture etait apportee A domicile, et les sorties jusqu'aux toilettes se faisaient sous
escorte. Le 8 septembre 1951, M. Huysmans vint rejoindre les
repr6sentants du PMtang & Ts'ao lan tze. M. Thebault eut I'honneur de recevoir un traitement particulier. Et MM. Verhaeren,
Duvigneau, Joseph Gastoet Louis Gaste restlrent chacun dans
sa chambre et furent interrog6s jour et nuit. M. Duvigneau en
arriva A un point de d6pression telle qu'il fut transfdrd dans
la chambre de M. Verhaeren. Celui-ci put ainsi l'aider et le consoler.
Au printemps 1952, quand ii ne put plus rien tirer d'eux,
le Gouvernement communiste les fit partir pour Tientsin d'oi
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ils furent emharqu6s pour Hong Kong. De I~ ils partirent par
bateau sur Marseille. A Singapour M. Joseph Gastk mourut
d'6puisement, et fut enterr6 lh.
Entre temps, la nouvelle de la liberation des vivants fut
connue en Europe. Le 28 avril 1952, Mile Duvigneau demanda
i la Maison-M~tre des Lazaristes A Paris des nouvelles de son
oncle. A Marseille, ses compagnons furent dirigds sur Paris.
et lui sur Notre-Dame du Pouy, & Dax.
DAX
M. Paul Joppin dcrit de cette maison : , J'Itais ici quand
itest arrive en juillet 1952. 11 fut tout de suite place a I'infirmerie. J'allais encore assez souvent le voir. II parlait et avec
beaucoup de vivacitd. Mais pour qui ne connaissait pas les jvgnements et les personnes dont ii parlait, itetait assez difficile
de le suivre. Itparlait naturellement de ses souffrances sous les
Rouges, mais relativcment peu. Crainte ou autre chose de ce
yenre ? II disait beaucoup de bien d'un de ses gardiens. Et pourtant, de sa reclusion, it avait garde un souvenir terrible puisqu'il en avait encore des cauchemars et c'est dla 'explication de
son agitation et de ses cris la nuit. II croyait entendre la foule
chinoise pousser, sous sa fenetre, 4 son adresse, des cris de mort.
Quand it est arrive, it avait encore l'usage de ses membres, de
certains du moins, et y voyait encore quelque peu. II passait
la grande partie de son temps dans son fauteuil, fumant de
temps en temps sa pipe pour laquelle diverses personnes lui
envoyaient des munitions, entre autres une dame de Paris. Je
ne l'ai pas vu lire.
SA ce moment, it ne disait plus, je crois, la messe ; mais
it allait y assister la chapelle de l'infirmerie. II arriva un jour
une histoire qui illustra sa vivacitd de caractfre. Un confrdre,
ennvyd de l'entendre tousser pendant sa messe, n'ayant pu lui
faire donner I'avis par un autre, il le lui donna lui-mdme. Ce
qui lui valut en retour une charite fort bien administrde et fort
bien documentde. Cette vivacite de caractere ne faisait que mieux
apprdcier la patience, certainement hiroique, que supposait le
support silencieux d'une vie sans aucun agriment et de grandes
souffrances. N'ett-ce 6td que ce souffle haletunt qui dtait le
sicn !
a En 1954, les Saurs commencerent d s'occuper de l'infirmerie. M. Duvigneau ne quittait plus le lit, et ii etait presque
completement aveugle. De plus, it avait perdu I'usage de la parole, sinon sous forme d'emissions de voix indistinctes. II semblait reconnaitre les personnes, - son frere, sa niece - sur le
moment. Mais quand ensuite on lui demandait s'il avait vu teUe
personne, it niait, ne se rappelant plus. II continuait a dtre trBs
patient, non sans donner encore des preuves de sa vivacitd de
caractere ou de sa force de volont6 ; par exemple dans tel refus
de manger. On l'entendait encore se plaindre la nuit.
, Une abstention de nourriture, deux ou trois jours avant
sa mort, laissa prevoir celle-ci qui cut lieu le 1" mars 1956,
peu avant 'aube. Mgr Matthieu, qui avail mari6 sa niece, donna
'absoute aux obseques, et consacra, dans la Semaine religieuse.
un petit article au ddfunt. n
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CONCLUSION

M. Aymard Duvigneau, tant au Bercrau, oft ii a fait ses dtudes secondaires, qu'A Notre-Dame-du-IPouy, oi ii a passe par la
formation du seminaire interne, et a poursuivi ses 6tudes philosophiques et theologiques, s'est prdpar6 sdrieusement h la vie
de missionnaire. II s'est montre un el6ve ardent A l'6tude. II a
fermement fixd son cceur a sa vocation, avec un grand attachesaint Vincent et une tendre d6votion A la Sainte Vierge.
iwent
Missionnaire, il a dpuisd ses forces dans la province du
Kiangsi, dont il a toujours parld avec affection. AprBs avoir, par
un sejour prolonge en France, colmat4 les breches faites dans
sa sante, il s'est applique a l'enseignement du grand sdminaire
regional de Chala. LA ii n'a pas suffisamment su apprecier la
receptivite actuelle de ses ~M1ves, et au lieu de leur faire assimiler goutte A goutte la science qu'il avait accumulde dans son
cerveau, ii la leur a servie en quantit6 trop abondante pour
qu'ils en aient pu faire I'assimilation. C'6tait une erreur d'adaptation qui aurait, au moins dans une certaine mesure, 6td corrigee avec le temps, si, encore une fois, la maladie ne l'avait
contraint A un second repos.
A l'inprimerie des Lazaristes du Pitang, alors qu'il paraissait physiquement condamn&4 l'impuissance, il a pu mettre
ses facultes et ses ressources en plein rendement. Cela a et6 df
en grande partie au devouement de ses collaborateurs immddiats,
capables et d6voues. De son c6td, il a eu la sagesse d'appr6cier
I'aide et les conseils donnes. Sous sa direction, pendant vingt
ans. l'imprimerie des Lazaristes a eu un notable rayonnement
intellectuel et missionnaire. 11 a mis au service de ce rayonnement une 4 t.le bien faite et bien pleine ,, comme disait
Montaigne, une volonte tenace, un d6sinteressement absolu, et le
sacrifice complet de sa personne. Tout cela avec le sourire et
dans la joie.
A la fin de sa vie cette joie est devenue interieure surtout.
Ayant perdu la vue, il a perdu contact avec le monde extdrieur ; il s'est plong6 dans une longue meditation dont 1'Eglise
de Cline avec son passd, son present et son avenir dtait sfrement le theme principal. Je lui ai fait une visite en septembre
1955. Quand je lui ai dit d'oft je venais et qui j'6tais, je lui
ai fait l'impression d'un revenant. II ne me voyait presque pas,
mais il reconnaissait ma voix. Conjuguant alors ses souvenirs,
il se mit A se soulever, a gesticuler des mains et A dire : , Ah I
oui; ah ! oui, oui, oui ! , II n'a pu exprimer clairement ce qu'il
iessentait. Ses yeux allaient et venaient dans le vague. Le visage
etait dmacit
et la peau completement exsangue.
Mais sa figure osseuse et volontaire ne donnait pas l'impression d'un homme abattu. C'est que ce frele corps, nd sur
un point des dunes de la Gascogne, puis battu par toutes sortes
de tempktes au point d'en etre brise, abritait une ame forte
qui puisait sa vie spirituelle aux sources les plus authentiques
du christianisme : I'Evangile du Christ et la doctrine vincentienne. Le chene de Ranquines, pres de la maison natale de saint
Vincent, battu par des sitcles de tempetes, reste toujours debout.
M. Duvigneau, qui a grandi sur la m4me terre, etait de cette
trempe-la.
A l'heure actuelle surtout, la personnalitd de cet apitre
ne peut gubre entralner derriere lui le grand nombre. Pour les
missionnaires retour de Chine, ii n'est pas difficile de constater,
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en elTet, dans la societe moderne d'Europe, une baisse de l'ideal
chrdtien et une tendance vers la jouissance terrestre. Quand
cette derniere semble A peu pres acquise, chacun laisse les aspirations interieures de son rme se cristalliser autour d'une
et alors, adieu a I'esprit de sacrifice et
a beata mediocritas ,,,
au d6tachement de soi.
Pour blever les masses humaines de plus en plus eugluees
dans leurs environnements terrestres et les mettre a mnme de
marcher sur le chemin du ciel, il faudra, encore plus que par
le passe, des leaders 6pris d'ideal et determines a mettre toutes
leurs forces au service de leur foi.
C'est a Fun ou l'autre de ces ap0tres que le Pere Aymard
Duvignieau pourra servir d'exemple.
Hippolyte TICHIT.

MADRID
SAINT-LOUIS-DES-FRANtAIS
JUBILE

SACERDOTAL DE MONSIEUR
(9 juin 1956)

LE RECTEUR

Et exaltavit huniles... Une fois de plus cette parole evangelique vient de se raaliser. Un humble Lazariste se voit exalte.
M. Andre Azdmar, recteur de Saint-Louis-des-Frangais de Madrid, depuis vingt-cinq ans, fetait le 9 juin ses noces d'or sacerdotales.
Dans son humilite, i! aurait voulu cdl6brer.sans bruit, sans
6clat, dans le recueillement et la priere, en famille seulement,
cet heureux anniversaire... II hie pouvait en etre ainsi. Un
Recteur doit savoir abandonner ses preferences et se plier aux
circonstances, pour le plus grand bien des ames qui lui sont
confies ; et voila pourquoi, M. le Visiteur, apres bien des tentatives, reussit A obtenir de M. Az6mar, son consentement pour
une celebration publique de ce double jubil6.
Ce fut en fait un triduum, car le recteur de Saint-Louis-desFrancais de Madrid est administrateur de l'oeuvre tout entiere,
et cette oeuvre comprend en plus de l'dglise nationale, un hopital tenu par ies Filles de la Charite et un grand college de jeunes
filles il d6passe actuellement le millier d'dleves - confi6
6galement k nos Sceurs.
Le vendredi 8 juin fut consacrd au college. En cette fete
du Sacr&-Geur. la journ&e d6buta par une grand'Messe que
c6lbra le jubilaire et au cours de laquelle il eut la satisfaction
de distribuer la sainte communion h de tres nombreuses anciennes 61•ves. En Espagne, et h Madrid plus qu'ailleurs peut-6tre.
il est dtonnant de voir combien les elBves restent attachdes au
college oui elles ont passd leur enfance. Puis ce fut la presentation des v\oux de ces anciennes. personnes de tous Ages, dont les
enfants ou les petits-enfants ont pris la place sur les banes
actuels de classes nouvelles.
Un peu plus tard, le corps professoral, une trentaine de
demoiselles presque toutes licencides, se joignit au personnel
subalterne du college pour offrir b son tour ses souhaits, oh !
combien sincrres, au Pore Recteur et deguster. selon la coutume,
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petite coupe de vin espagnol. Dans I'aprbs-midi. M. Azemar
avait la surprise de voir evoluer, sur la scene du college, de jeunes .le6ves qui lui representerent quelques episodes de sa vie a
Madrid.
Ce fut le lendeniain, 9 juiin ia 'h6pital Saint-Louis-desFraniais que M. le Recteur celebra le cinquantieme anniversaire
de son ordination sacerdotale. II monta A fautel, servi par ses
deux vicaires (MM. Poupy et de Saint-Palais). Dans I'assistance,
en plus du personnel de la uaison : Soeurs, infirmiires, nalades,
on remarquait M. le Consul de France & Madrid, les , ddputes o
de 'CEuvre de Saint-Louis. les nombreux nmdecins qui desser\entl'h6pital.
Apris la messe, les petites allees du jardin virent circuler
une foule inaccoutumee. C'est dans ce cadre de verdure, de
fleurs et de fraicheur, que Steur Gerard, la superieure, a\ait
voulu rdunir tous les amis presents. Une fois de plus. le docteur
Covisa, mddecin-chef de I'hOpital, rappela les nombreux merites
de M. Az6mar et tout ce que Lh6pital et tant de personnes lui
devaient et pour quelques-uns ce n'dtait rien noins que la vie.
Un lunch fut servi et I'authentique champagne frangais, bien
apprecid i Madrid, aida les visages a s'dpanouir encore davantage.
Pour pernnettre a plus de membres de la colonie francaise
de Madrid et aux nombreux amis de Saint-Louis de s'unir au
Pore Recteur pour remercier Dieu, la fete principale avait dt6
reportie au dimanche 10 juin, anniversaire du jour oui M. Azemar celdbra sa premiere messe.
Les dimensions exigues de notre petite eglise nationale posaient un probleme : comment recevoir le monde qui se presenterait ? La substitution des prie-dieu par des chaises fut adoptee, le nombre de places fut ainsi double, malgrd cela beaucoup
de personnes durent rester debout dans les allees. Bien avant
le debut de la messe, 1'dglise dtait dej& comble. Des gens qui
ne fr6quentent guere I'Eglise, 6taient venus i Saint-Louis, non
en curieux mais par sympathie, timoin cette parole d'une personne qui, comme pour s'excuser, s'adressant au consul de
France avouait : " Oh ! moi. je ne mets pas les pieds a 'eglise,
mais j'ai voulu assister & cette messe, car le Pbre Azdmar est un
chic type. ,
A 12 heures, le Pbre Azeinar montait a l'autel, assistd, comme
diaere, du R.P. Tgnace, cure de Vallecas, et superieur des Prres
Assomptionnistes. et d'un Monfortain comme sous-diacre, le
Pere Robert. Dans le choeur, le baron de La Tournelle, ambassadeur de France A Madrid, representait la France : c'est A elle, en
effet. qu'appartiennent les int6rets materiels de l'CEuvre.
De chaque cOt6 de I'autel, une belle couronne de pretres :
tout d'abord M. Charles Philliatraud, visiteur de la province de
Toulouse, M. Job, directeur des Filles de la Charitd a cornette
en Espagne, M. Pouget, vicaire general du diocese d'Angouleme,
qu'accompagnait i Madrid, M. Glinadel. supdrieur du grand sBminaire d'Angouleme. Le R.P. Constantino, O.P., directeur du cdltbre pdlerinage de la 1 Peiia de Francia ,, pres de Salamanca,
des Oblats de Marie Immaculee, des Assomptionnistes, et des
confreres Lazaristes de la province de Toulouse.
A la tribune de l'orgue, les chanteuses habituelles avaient
laiss6 la place aux Filles de la Charit6 venues tout exprýs de
la Maison Centrale pour executer les chants en cette fete de
famille.
une
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Apres r'Ivangile, Mgr Boyer-Mas fit I'eloge de notre vendre
jubilaire. En voici du reste le texte, 6coute jusqu'l la fin etmalgrd I'affluence, dans un silence impressionnant plein de recueillement :
Cher et vindrd Monsieur Azdmar,
Dans le mime temps que je m'adresse A vous, en prdsence
de Dieu que vous servez, du Christ dont vous etes le pretre depuis un demi-siecle, je veux rassurer cette humilitd si veritable qui revet de modestie votre personne et vos ceuvres, comme
d'une robe sans dechirures ni taches, sachant bien que a l'Eglise,
au dire de Bossuet, n'a rien de plus illustre, parce qu'elle n'a
rien de plus cache ,.
Cependant, en faisant votre dloge, je serais bien en pair
acec la sinedritU, autant qu'assur6 de la ratification unanine de
tous reux qui vous connaissent et ne font, en ce moment, qu'un
cwur et qu'une dine pour vous offrir I'hommage de leur respect
ct de leur rvndration. Mais, a la veritd, ce serait tenir ici un
lanyage humain et dans la maison de Dieu, nous ne pourols
"'tre que les ministres de sa divine parole.
Parlerai-je done du sacerdoce unique de Jdsus-Christ ? II
scmble bien qte 'exaltation de nul autre myst&re ne convienne
darantage a In cedrmonie de ce jour. Mais la sublimitd de cet
in:puisable sujet me decourage et la brievetd du temps qui m'est
accordd me fait craindre de ne pouvoir que l'effleurer si maladroitement que nous en resterions tos dus.
Et que dirions-nous de ce sacerdoce et du mime coup, de
nous-memes, nous prdtres, pauvres pecheurs, vos frrres, quand
le saint Cure d'Ars qui penetrait si habituellement les mysteres
de 'infinie mis&ricorde ne savait que s'ecrier : 0 mes freres,
que Je pretre est quelque chose de grad ! Le pretre ne sc comprendra bien qu'au Ciel... Si on le comprenait sur la terre, on
mourrait non de frayeur, mais d'amour , et son silence et ses
larmes etaient toute l'eloquence de son sermon.
Au fait, pourquoi sommes-nous rdunis ? Mon Pere, quel est
le saint objet de votre priere, et Lintention de votre messe ;
dans le recucillement de votre dme, itla flamme de votre cwur,
qu'allez-vous voir dans le memento des vivants et des morts ?
Cette fdte. qui est une messe, rien qu'une messe, c'est a la
demorial de votre consecration sacerdotale et de votre
fois le
premiere messe, il y a cinquante ans ! In memoriam mirabilium'
Mes freres, vous surtout, pretres, pardonnez-moi de parler
pour vous. Jamais je n'en ai appeld aucun a man Pere ) avew
plus de vdritd qu'en donnant ce nom de force et de douceur a
31. Azimar. Je demande 4 Celui qui fait diserte la bouche des
cnfants, de mettre sur mes livres les seules paroles qui monteni
de vos cwurs et du mien.
C'dtait, il y a cinquante ans, vous ai-je dit Andrd Aztmar,
da appel de l'archidiacre,jetait sur les dalles de la chapelle de
Saint-Lazare, d Paris, ses vingt-cinq premiers printemps, comme
une gerbe d'dpis mars de renoncement, et le Maitre de la moisson ea agrdait l'offrande. 1 Lve-toi d'entre les morts ; le Christ
sera ta lumiere. - Et, tremblant du sacrifice consomme, it allait,
aux pieds de l'dveque consdcrateur courber la tWte sous I'imposition des mains qui le faisait pretre a jamais. Le lendemain
de ce jour 6ternel, it montait, tout comme aujourd'hui et tous
les matins de sa longue vie, ia Iautel du Dieu qui remplit de joie
sa jeunesse ; celle de l'amour du Christ qui ne connatt pas de
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soir, qui ne saurait vieillir. Introibo ad altare Dei,... ad Deum,
qui laetifical juventutem meam !
Or, mes freres, nul ne choisit de son propre mouvement
d'etre le trait d'union entre Dieu et les hommes. Le Christ ne
s'est pas donnd lui-mdme la gloire du pontificat, mais il l'a
regu de Celui qui lui a dit : , Vous dtes mon fils. , Pour ce
divin sacerdoce, it faut 6tre appele par Dieu.
Andre Azdmar entendit cette vocation au foyer tres chrdtien
de ses parents, ddj& riche de ses vingt generations de vertus
domestiques, requises, selon Lacordaire, pour que Dieu accorde
& une famille 'honneur du sacerdoce.
Dans cette maison bien assise au soleil du Languedoc, d
ces frontieres des Cdvennes et de Provence, qui mari les bi6s
d'or, les grappes vermeilles et l'accent fruitd qui donne de 'etprit a tout le parler de nos terres mdridionales, fleurissaient les
traditions religieuses et patriotiques de l'ancienne France, ou,
tout simplement, de la France fiddle d sa mission. L'aind s'appelait toujours Louis. comme notre saint Roi, qui fut dgalement le
plus grand ; un autre s'appelait done Andrd, comme l'apdtre premier appeld sur la plage de Tiberiade.
A mesure qu'il montait dans la vie, cet enfant qui, ddjd,
nacaut au cteur que l'amour du Christ et des ames, en qudte
d'un modele pour mieux servir la Charitd intdgrale, fut ravi par
1'eremple d'un saint du grand siicle frangais, rdunLssant en sa
personne les plus hautes vertus francaises et la plus eminente
sainett sacerdotale I'ap6tre et le serviteur des pauvres : Vincent de Paul !
anns la solitude de Prime-Combe, ii alla se former aux disciplines eccldsiastiques des Messieurs de Saint-Lazare et ainsi,
puiser c sa source cette save chrdtienne dont le clergd de France
s'est nourri et d laquelle ii doit sa sdevre beautd.
PIresque au lendemain de son ordination, les abominables
lois aussi anti-franqaises qu'anti-religieuses,dont le sinistre et
ridic tul Emile Combes porte la monstreuse paternitd, le chassercnt ainsi que plusieurs milliers de ses frbres religieux ou
reli eiuses.
It emporta son 6vangile et son calice sur les lointains rivages du Pacifique, au Chili, oi, naguere et avec une grande dmotion, j'ai retrouvd les traces benies de son apostolat.
Iluit ans apres, le tocsin du 2 aoat 1914 retentissait jusquat pied des dpres escarpements de la Cordillerc des Andes.
Sa patric dlait en danger. Elle appelait tous ses enfants et ce
ne s'rait pas ses fils rdpudids qui manqueraient au faisceau
vaimtueur de l'union sacree.
I'ar le premier bateau en parlance pour I'Europe, M. Azdmar vient rejoindre son rdgiment. Pretre-soldat, formule nouvellc permise par Dieu, sans doute, pour placer I'Eglise de
France au niveau d'une dgalitd mal comprise, peut-dtre, mais
qui devait lui permettre de se faire mieux entendre, mieux comprendrc, et de se rapprocher d'un peuple auquel le laicisme
avait ddja fait et devait faire tant de mal. Trois mille six cents
pretrrs et religieux mdlerent leur sang & celui de leurs compatriot," qui tomberent dans l'immense hAcatombe. La mitraille
epar!,,i
cotre vie, mais la ,mdaille militaire et la croix de'
gucr,, rinrent attester votre bravoure.
\lpri's le defild de la Victoire, dans les avenues de Strasbourg reconquise, vous repreniez les combats pacifiques de
l'Ermniile. D'abord d Prime-Combe, ensuite d Notre-Dame de
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Alarccille.

a Limoux : ici et lI pour relecer d'antiques sanctuaires de la Vierge et y rappeler les pelerins.
C'est t N.otre-Dame de Marceille que j'ai eu l'hoatr'ur de
vous connaitre, it y a plus de trente-cinq ans. C'est alor.s et I(
que naquit ma ceneration pour vous.
Ah ! ne croyez pas, mes fr&res, que j'exprime de la sorte
une vague impression de mon adolescence. II s'ayit d'un .sotrcpnir prdcis, que je suis seul d poucoir rappeler pour moi-mnme une confession dans ce sanctuaire qui abrite I'image antique
d'une Madone noire, comme on en a tant trouvces dans tes .-ilIons de la douce France et a laquelle ma mere m'arait consacrd
a ma naissance.
Et contnment nle errais-je pas une marque de la protection
fidele de la Divine Grdce, dans cette disposition providentielle
qui ma fait rous retrouver ici. recteur de Saint-Louis, p.re spirituel des Francais de Madrid. Apris un apostolat missionnaire,
1 Lille rt i Lyon, cous y Otes 'enu en 1931, il y a done ringtcinq aus, de sorte qu'aujourd'hui nous cdldbrons a la fois vos
noces d'or sacerdotaies et vos noces d'argent de rectorat a SaintLouis.
Comme I'a si bien rappeld hier le Docteur Covisa, accv' M6re
Girard. soneimule, d'un aussi admirable devouement, it renourela en peu de temps toute l'(Euvre de Saint-Louis-des-Frangais,
l'htpital comine le college, conduisant l'un et I'autre 4 une
e.rtraordinaire prosperitd.
Mais alors eclata cette terrible revolution qui bouleversait
I'ordre social, brulait les dglises, versait le sang des dveques et
des prdtres, rejetait dans les cacernes des montagnes ceux dont
le monde n'dtait pas digne.
Vous. Espagnols, qu'il protdgea, qu'il secourut de son ministere sacerdotal, je fais appel t votre tdmoignage. M. Azemar aurait pu se retirer dans son pays, comme on le pressait de le
faire. II n'y songea pas un instant. Ce ne fut pas, cependant,
Ie courage dejd dprouvd sur les champs de bataille de la Grande
Guerre qui le fit rester a son poste, mais le zele des dmes, la
foi et la charitd. Exposd a tons les pdrils, dans la rue et dans
les ruines de son dglise, ii demeura pour le soin des dimes, la
protection des innocents et la reconciliation des malheureux
exerqant jusqu'au bout la mission que l'dvdque de Madrid lui
avait confide, comme d celui qui etatt dans les meilleures conditions de la parfaire : vicaire gdndral du diocese.
L'esprit de vos missionnaires, Messieurs, celui des Clet et
des Perboyre soufflait ici et si la gloire du martyre, s'dtait presentee, elle aurait simplement combld les vcwux de votre frire.
Mais Dieu voulait sans doute conserver aux Franrais de
Madrid le Pere dont its auraient besoin dans une tres prochaine
et extrdme circonstance.
A peine dteinte en Espagne, la guerre reprenait sur Aos
frontieres de l'est pour couvrir ensuite et ravager presque tout
e monde entier.
Nouveau Henri de Savreulx, le Pire Recteur, relevait cependant les ruines de notre chapelle nationale, dont le cardinal
primat des Gaules venait de faire la solennelle dddicace.

L'Espagne, heureusement

4pargnde cette fois, et qui avait

dejdj&
y si largement I'impdt du sang d la haine, a l'orqueil
et d I impidtd des hommes, devait servir de refuge et de passage
d des milliers de Francais. Ils etaient tous les fits d'une m-nme
patrie, vaincue, humilide, enchainde, mais sans parler de quel-
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ques sltheureux. tyares, tous ne voyaient pas de la mime maniere leur devoir enrers elle. La division qui les accompagnait
en decd des IPyrndes, pendtra les ambassades, troubla la rue,
s'arr,:ia au seuil de Saint-Louis, non pas d'elle-emme, certes,
miais par le prestige sacerdotal du Pere Azdmar, soutenu par
l'admirable comprdhension de l'dveque du diocese. Et tous, ainsi,
nous pumes venir prier pour la France, pour nos morts, pour
la paix, recueillir au pied de l'autel le gage de la reconciliation.
Mes freres, ces paroles qui retiennent votre attention depuis
trop lonytemps sont pourtant bien courtes, bien faibles et bien
insuffisantes pour cdldbrer les solennitls sacries de ce jour.
Mon Pere, nous chanterons avec vous le Te Deum, qui est
le Iantique de la reconnaissance et de l'esperance.
Discernez chacune de nos voix chantant cette grande et majestueuse priere. Les voix fraternelles des pretres, celles des
fidltes de tous les fils de votre dne sacerdotale, particulierement ; les voix aux accents cirginaux de vos Swurs et Filles de
la Charit6.
Et A elles toutes se mele le chaour celeste de tous ceux que
vous avez sanctifies et conduits jusqu'au seuil de leur eternite,
les remettant dans le sein de Dieu, pardonnes et pacifies dans
le baiser du Christ.
Loud soit Dieu qui vous a permis de courir sur le stade
evaigelique une si longue course au service de sa connaissance
et de son amour !
Loud soit Jesus-Christ, terme de votre espirance et Luin:',ne cotre recompense.
Assis au pied de cet autel, deux fois jubilaire, comme Elie
ia'ombre du yenevrier, rous allez manger cette nourriture dans
la force de laquelle vous avez marchd et vous continuerez d marcher jusqu'd la montayne de Dieu. qui est le Christ.
Ce ne sera peut-tdre plus avec le mouvement fougueux de
la jeunesse physique, mais d'un pas str, comme nous vous voyons
passer, d la manibre d'un homme de courage, de libertd et d'honnear, entraind par le mime elan de ferveur et de penitence qui
a toujours confercd a votre allure ce caractere d la fois austere
et attrayant.
La souffrance, les deceptions, la lutte, le sacrifice, la decouverte des misbres du monde qui n'ont plus de secret pour vous,
cous font depuis longtemps discerner, comme le faisait Monsieur
Vincent, ce qui est important de ce qui ne l'est pas.
Conduisez-nous lonytemps, montrez-nous le chemin d'un reyard lumineux et doux.
Que Dieu bdnisse le veu de nos ewurs dont j'emprunte Vexprss'ion 4 un vieux cantique jubilaire de chez nous :
Ecoute le troupeau qui t'implore,
Prolonge la dur6e de ses augustes jours
Quand on est bien-aim6
Quand on est v6ndr6
Amen.
On doit vivre toujours.
Son discours termin6, 1'orateur demandait A I'assistance de
s. lever pour Bcouter la lecture d'un tdlegramme envoy6 le
6 juin de la Secrktairerie d'Etat de Sa Saintet6, adress6 & Son
I:.\ellence R6verendissime Monseigneur Antoniutti, nonce apostolique h Madrid, et ridig6 ainsi : ( Occasion noces d'or sacer(dlitalesRevdrend PAre Andre Azdmar, recteur dglise Saint-Louisdis-Francais,Madrid. Sa Saintetd felicitant paternellement mdri-
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tant jubilaire longues anndes service Eglise, lui eavoie tout c~aw
gage continuation abondantes grdces, benediction aposlolique
tmplorde. - Dell Acqua, substitut. , Le dernier evangile termind, on enchainait le Te Deum. C'est
alors qu'un courrier ddp4ch6 par 1'evechi, se prdsentait purteur
d'une lettre de Mgr Eijo Garay, evique de Madrid, et dont
Mgr Boyer-Mas donnait lecture apres le Te Deum.
En voici la traduction ; elle rivelera, elle aussi, une partie de
1'influence exercee par notre cher confrere dans le milieu eccl&siastique espagnol.
Le Patriarchedes Indes Occidentales,
Evdque de Madrid - Alcala.
RBvdrend Pere Andre Azemar,
Mon tres cher P&re Azemar, puisque, d mon regret, it ne
m'est pas possible d'etre prdsent en personne oi I'on cdlebre vos
noces d'or sacerdotales et celles d'argent de votre apostolat eA
Espayne, je vous adresse ces quelques lignes pour vous montrer
qu'en esprit je suis au milieu de vous et tres spdcialement d votre
c6te. Au c6te d'un ceur qui a toujours eu un si noble et si loyal
attachement pour moi, son pauvre prilat, qui le chdrit tant et
I'a tenu toujours en si haute estime.
De tout cwur, je rends grdces d Dieu Notre-Seigneur, pour
tant de grdces qu'll a repandues sur vous au cours de votre vie
sacerdotale si feconde et specialement pour tant et tant de bien
qu'll vous a permis de rdaliser en ma Patrie bien-aimde, dont,
avec raison, je puis dire que maintenant elle est dgalement la
v6tre, sans diminution aucune de l'anour pour cette chore France
qui fut votre berceau.
Et remerciements d vous pour votre apostolat parmi nous,
par votre vie sacerdotale exemplaire, qui fait I'ddification de
tous, par de si constants travaux d'dvangdlisation et de direction des esprits, par votre collaboration si intime avec moi aux
jours oi je vous pris comme vicaire g6enral pour le bien de
tous, au cours de cette dpoque tragique qui fut le martyre de
Madrid.
Dieu veuille que nous puissions vous voir toujours parmi
nous, car votre bloignement nous causerait une peine amere et
douloureuse d nous tous qui vous aimons tant.
Jamais nous ne pourrons vous payer tout le bien que vous
avez fait & Madrid. Dieu seul peut vous recompenser selon vos
mdrites. Non, ce ne peut dtre l'actuelle demonstration de notre
estime et de notre affection, ni la Croix d'lsabelle la Catholique
par laquelle l'Espagne a marqud votre poitrine pour que vous
n'oubliez jamais combien cette Espagne vous considere. Ce sont
l1 bien faibles tdmoignages en regard de ce que vous mdritez
et de l'estime of nous vous tenons.
Ma plus abondante benediction pastorale pour vous et pour
tous ceux qui ont le bonheur de vous entourer en cette heure
solennelle, et pour vous encore une accolade tres etroite de celui
qui se dit v tre ami tres reconnaissant et tres affectionne.
j Leopold Eijo GARAY,
Patriarche des Indes Occidentales.
que de Madrid - Alcala.
10
Madrid Madrid
10 juin
juin 1956.
1956.
Avant la sortie de l'6glise eut lieu le long et combien emotionnant defile au pied de I'autel oi chacun des assistants put
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feliciter personnellement le Pere Recteur et recevoir de ses
mains I'image-souvenir.
La cdrdmonie religieuse achev-e, c'etait au tour du Gouvernement espagnol, de rendre hommage . M. Azemar pour ses
vingt-cinq ans de feconds travaux en la capitale hispanique.
M3.Condd, professeur de droit international b la Facult6 de Madrid, remettait au recteur de Saint-Louis, au noin de Son Excellence le Chef de 1'Etat, les insignes de commandeur de I'Ordre
d'lsabelle la Catholique, faisant remarquer que c'est une dignitd
dont le nombre est limit6 et que par une faveur tres speciale
M. Az6mar recevait avant le temps, car pour l'ordinaire, elle ne
s'accorde que le 18 juillet. M. Conde voulut 6galement commenter en quelques mots le geste qu'il allait accomplir ; voici la traduction de ses paroles :
< II y aura bient6t dix ans, le ministere des Affaires dtrangtres me fit l'honneur, immdritd mais tres agrdable. de representer 1'Etat espagnol d l'(Euvre de Saint-Louis-des-Frantais.Au
cours de ces annees j'ai appris d la connaitre et d l'aimer.
C'est une ceuvre admirable qui croit d'elle-meme par le
souffle vivifiant de la Charitd. Aujourd'hui, j'y suis si intimement attachd que, plus que reprdsentant d'une de ses parties
foIdatrices, je me vois incorpord comme membre de la famille.
A la tdte de Saint-Louis it y a le Pere Azemar. Je sais que
si je me permettais de faire quelques-uns des nombreux eloges
qu'il mdrite je blesserais gravement son humilitd ; c'est que le
Pere Azdmar est le modele accompli d'une des vertus les plus
sublimes et les plus vdritablement chretiennes : I'HumilitM. C'est
un homme, un prdtre admirable, petri d'humilitd et d'une profonde spiritualitd.
Par sa main amie, je me suis incorpord personnellement a
la grande famille de Saint-Louis-des-Francais.Par sa main sacerdotale tous mes enfants sont entres dans le Corps du Christ.
11 leur a administrd le saint baptdme.
Respectant la modestie du Pere Azemar, je ne vais pas faire
suo eloge. Mais, ayant requ du ministere des Affaires dtrang&res
la mission de lui remettre la plaque d'lsabelle la Catholique, je
ne peux pas passer sous silence le sens que renferme cette decoration.
Isabelle la Catholique a dtd, d'une certaine maniere, le
" pendant , de saint Louis en tant que modele des Gouvernants
clhretiens. Par la concession de l'Ordre d'lsabelle la Catholique
au Pere Azdmar, le Gouvernement espagnol veut reconnaitre publiquement ses qualites de bonne administration et son rectorat
e.remplaire a la tete de i'(Euvre de Saint-Louis. II veut payer,
en quelque sorte, avec ce gage public d'affection, les bienfaits
suns nombre que la charitd sacerdotale du Pere Azemar, son
amour genereux, son apostolat evangelique ont prodigue aux
Franqais et aux Espagnols sous le patronat du saint roi de
France. »
I1 etait 2 h. 30. 'heure des dejeuners a Madrid. Une table
de trente couverts nous accueillit, presid6e par M. 1'Ambassadeur de France, president de I'(Euvre de Saint-Louis-des-Francais.
Le soir, & 21 h. 30, Mgr Lahiguera, Bv&que auxiliaire de
Madrid, retenu par une journee pastorale tres chargee, apportait un ultime t6moignage d'affection et venait fdliciter le jubilaire, dans les locaux memes du Rectorat. en pr6sence de M. le
Tisiteur et des confreres.
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Tout a une fiti. Apres ce triduum de fetes, apris ces jours
iil Ml. Andre Azeiar, humble et digne fils de saint Vincent,
s'est vu exalte, la vie ordinaire a repris son cours normal &
Saint-Louis ; puisse-t-il se faire, selon les voeux de beaucoup,
que ce soit lungtemps encore sous la houlette de son \veir6
pasteur actuel.
Eugene POUPy.

Marc-Antoine DURANDO
22" mai 1801-10 decembre 1880)
Les progres de la Cause du vendrable Marc-Antoine Durando ont amene M. Guerrino Medri, a mettre sur pied cette
esquisse biographiquedu u Saint Visiteur de Lombardie (26 septembre 1837-10 decembre 1880). Les Annales ont jadis lonyuement evoqud cette belle figure vincentienne. On le constatera
sans peine par les refdrences dont ces pages ont 4t6 saupoudrees, suivant le desir de leur auteur, d qui sont dus remercienments et felicitations.
F. C.
Avant d'esquisser les traits les plus saillants de la vie et
de la physionomie de M. Durando, jememe suis donntla peine
de fouiller dans notre biblioth6que. En feuilletant les Annales
d'antan recouvertes d'une v6ntrable poussibre, j'ai trou\x
la
traduction frangaise de la premiere biographie italienne de notre Serviteur de Dieu, 6crite par M. Francesco Martinengo. En
voici le titre : M. Marc-Antoine Durando, Pretre de la Mission,
visiteur de la province de Lombardie (ainsi appelait-on alors la
province de Turin). Mais qui se souvient encore de cette vie et
de son auteur ?
Depuis sa mort :qui eut lieu il v a soixante-quinze ans)
que de changernents se sont ave6rs dans le monde entier et aussi
ans notre petit monde, pour employer une expression de l'auteur de Don Camillo ! Si M. Durando revenait, il ne reconnaitrait plus sa province. Et pourtant c'est bien lui qui I'a tir6e
d'une situation presque d6sesp6r6e et lui a donnd un nouvel
essor. II est done bien juste de faire revivre un instant cette
merveilleuse figure de Lazariste qui honore la province de
Turin et notre Conmmunaut, tout entibre.
UN ORAND VIS1TEUR

Marc-Antoine Durando naquit a Mondovi (Pi6mont), le 22
mai 1801. Son pore dtait un avocat fort estimd. Deux de ses freres, Giovanni et Giacomo, furent d'abord de vaillants g6n6raux,
puis le premier devint senateur, le second ministre des Affaires
etrangeres.
Marc-Antoine suivit une route bien differente. A dix-sept
ans, il entra dans la Congregation de la Mission et commen.a
son seminaire. le 18 novembre 1818. Au lendemain de son ordination sacerdotale (12 juin), par Mgr Fanzoni, dvbque de Fossano (1824). on I'envoya A Casale Monferrato, oil il precha ses
premieres missions. En vain il demanda d'etre envov6 en Chine.
En 1829, lorsque son visiteur I'appela A Turin, i'l eait ddjh
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connu par son eloquence et ses vertus. L'annee suivante, en
effet, le Trbs Honord Pere le nommait supdrieur de notre maison de Turin ; il dtait Ag4 de trente ans II donna beaucoup
de missions qui eurent un notable retentissement. On I'appelait
Padre santo (Pere saint), comme autrefois M. Martin, dont il
posstdait les talents oratoires et I'austerite. II precha aussi plusieurs retraites au clerg6 et aux laiques.
En peu d'anndes la maison de Turin avait repris et d6velopp6 toutes ses ceuvres. On savait tres bien que c'dtait M. Durando I'auteur de ce renouveau. Aussi personne ne s'6tonna
lorsque, malgre ses trente-six ans, il fut nomm6 visiteur de la
province de Lombardie (26 septembre 1837).
Desormais la vie de M. Durando ne fait qu'un, pendant quarante-trois ans, avec 1'histoire de sa province. Le panorama
qu'il avait sous ses yeux n'etait pas des plus consolants. Il y
avait du relAchement et. en outre, il soufflait un peu partout
un vent de fronde qui menacait s6rieusement I'esprit religieux
et les ceuvres. On pourrait dire, en paraphrasant le titre d'un
film de Rossellini : Province au zdro. Ce serait peut-6tre un
jugement trop sommaire, mais assez vrai. II fallait une poigne
dce fer. EUe ne manqua pas & M. Durando. II ne recula pas
devant les mesures les plus sdveres. On s'y attendait. Son pr6d6cesseur, M. Michel-Ange Castagna, qui avait d6missionn de
guerre lasse, disait en riant : , Maintenant, je vais me mettre
h la fenktre pour voir ceux qui sortiront de la Congregation. s
II en sortit plusieurs en effet, mais ce furent des esprits brouilions et turbulents. Apris cette operation chirurgicale, le corps
tout entier commenga A se mieux porter. Les vocations auginentbrent, les dtablissements aussi (A la mort de M. Durando,
ils 6taient le double). Deja, en 1845, M. Etienne &crivait dans
sa circulaire : a ...un bel avenir est r6servd a cette province.
Les sujets y sont nombreux et capables : on y compte trenteneuf 6tudiants et vingt s4minaristes, tous d'une consolante
esperance. ,
-M. Fiat, A son tour, a pu dire tres justement de lui :
IM. Durando a ete en Italie pour les Lazaristes et les Filles
de la Charite ce que le Pere Etienne a Wt!pour nos deux families
dans le monde entier. ,
Pour ne pas depasser les limites de ces quelques pages,
je passerai en revue tres rapidement ses oeuvres les plus importantes.
Avant d'etre visiteur, il introduisit & Turin l'CEuvre de la
Propagation de la Foi qui venait d'etre fondee a Lyon.
En 1833, il appela en Italic les premieres Filles de la Charit6, qui se r6pandirent bien vite dans toute la peninsule. Mais
que d'obstacles il rencontra ! Si la cornette 6tonnait, le genre
de vie des Soeurs, qui arrivaient de cette ccFrance rdvolutionnaire , et que I'on voyait un peu partout dans les rues et sur
les places, dans les palais et les taudis. scandalisait ceux qu'on
appelle les gens de bien. Un certain ecclesiastique, plus prude
que prudent, arriva A dire : a Si M. Durando se confessait h
moi, je me croirais oblig6 de lui refuser I'absolution. , Lorsque
le coupable l'apprit. ij se contenta de sourire.
C'etait lui naturellement qui dtait chargd de la direction
d,-s Filies de !a Charite. II 6tait leur confesseur, directeur de
conscience, pr6dicateur et supdrieur. Ii se d6pensait tellement
pour elles que ses confreres disaient aux Sceurs d'un ton de
reproche : ( Mais vous voulez I'assommer, notre bon Pere I .
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Ce fut lui qui etablit l'Association des Dames de la Charitd
a Turin en 1835. M. Durando, surtout dans ce secteur, merite
vraimeut le titre (c'est ainsi qu'on i'appelle frequemment en
Italie) de petit saint Vincent, parce que, comme son Fondateur, il rdussit & rdunir autour de lui les dames de la noblesse
turinoise et a rdaliser des ceurTes grandioses. En 1879, & la
veille de sa mort, ii y avait, k Turin seulement, plusieurs centaines de Dames.
A catl de ces dernieres, il institua les Anges Gardiens qui
correspondent aux Louise de Marillac, et le Patronage de l'Enfant Jesus (je crois qu'il fut un prdcurseur), qui rdunissait les
enfants des Dames et qui avait le mime but que nos Louisettes
d'aujourd'hui.
Les Enfants de Marie Immaeule lui doivent elles aussi,
leur existence en Italie. Selon M. Tonello, historien de notre
province, ii obtint I'drection canonique de la premiere Association en 1846, toujours t Turin. Les groupes se multiplierent
rapidement A la suite de 1'expansion des Filles de la Charitd.
M. Durando s'occupait persoiiellement de nombreuses associations.
En mmie temps il fut prid par I'archeveque de Turin de
naissante : les Madecomposer les RBgles d'une communault
leines, fonddes par la marquise de Barolo. II en accept-a la direction spirituelle, la croyant provisoire : elle dura trente-deux
ans !
Lui-mimie. vers la tin de son existence (ce fut sa derniere
institution) devint le fondateur d'une nouvelle congrigation de
femmes : les Nazzarene, qui furent ses Filles pr6f6r6es. L'histoire de Jacob et de Benjamin se repete. Tout pere a un amour
de pr4dilection pour son dernier-nd. (Cf. Annales, t. 106-107,
pp. 42-4t ; t. 116, pp. 180-181).
Comme saint Vincent, ii n'enjamba jamais la Providence
et se trouva, presque A son insu, a la thte de cette nouvelle
Communaute. II avait rencontre plusieurs jeunes filles qui ne
pouvaient etre acceptees dans les congregations existantes, bien
qu'elles souhaitassent ardemment de se ddrober aux dangers
du monde et de satisfaire leur ideal de perfection. C'est pour
elles qu'il realisa cette institution. Aux trois voeux ordinaires
les Nazzarene en ajoutent deux autres : celui qu'on appelle de
la Passion et le vceu d'accomplir ies oeuvres charitables selon
les regles de ieur communaut6. Elles se d&vouent dans les cliniques, veillent les malades a domicile, s'occupent des enfants
abandonnres. Leur direction est confide au supdrieur de Turin.
On a dxjk vu que malgrd ses nombreuses taches (Cf. Annales, t. 110-111, pp. 368-399), M. Durando travaillait surtout pour
sa province. Mais je n'ai pas parld des difficults qu'il eut &
surmonter & I'extlrieur. En 1848, le duc de Parme chessa nos
confrgres de Plaisance et de Bedonia. En 1851, le gouvernement
piemontais s'empara de la plus grande partie de notre 6tablissement de Casale Monferrato. Puis l'annde terrible arriva. En
1866 toutes les Congrdgations religieuses d'hommes furent supprimbes d'un trait de plume. L'orage anticlIrical causa bien
des ruines. M. Durando, lui, lutta courageusement et sauva plusieurs maisons ; il russit meme a en fonder une nouvelle &
Chieri.
II ne faut pas oublier un episode, regrettable sans doute,
mais qui prouve combien M. Durando aimait sa Congregation.
Apris la Rdvolution frangaise et la chute de Napoleon, la situa-
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Lion de la Communaut4 etait chaotique. C'est alors que d'aucuns
chercherent, avec l'appui de quelques cardinaux romains, k.
spparer les provinces italiennes de Paris. Si le danger fut conjuri, le mBrite principal en revient a M. Etienne, mais notre
Serviteur de Dieu l'aida plus que tout autre, soit en defendant
eloquenimment sa cause, soit en 6loignant des rebelles ceux qui
hesltaient.
L'HOMME

M. Mlartinengo a trace de M. Durando ce croquis : u II avait
une taille au-dessus de la moyenne, mais l'habitude, contract6e
des sa jeunesse, de marcher tete basse et epaules l6gerement
voltees. lui enlevait une partie de cet avantage. Sa t4te 6tait
grande et bien faite, son visage ovale, son nez legerement aquiin, sa bouche petite et ordinairenient ferm6e. Son regard meditatif. comme celui d'un homme habitu hArdflnchir longuement, prenait dans la conversation un je ne sais quoi d'investigateur ou de suppliant. Sa deUarche etait grave et recueillie,
ses mianitires d'une politesse exquise ; ii parlait lentement et
A \oix basse, et sa mise 6tait toujours propre et decente. ,
Le portrait qui suit, d'une Fille de la Charite qui le connaissait bien, est encore plus complet et suggestif : < Ce qui
ravissait le plus dans ce saint homme - dit-elle - c'etait un
certain inaintien et une maniere de faire que je n'ai jamais
trou\xs chez aucun autre, une courtoisie toujours exquise et
une profonde humilit6. Grave et digne lorsqu'on traitait avec
lui. il ;tait en nmime temps timide et reservd comme un enfant
qui semble solliciter un regard ami, une protection pour sa
fail.'(sse... A sa facon de parler et de rdpondre vous eussiez
dit un jeune ionnne timide et bien dievd qui n'oserait pas
hau.iser la voix en pr6sence de ses parents... ,
On est bien surpris d'entendre parler de timiditl6 propos
d'un homnme qui commanda pendant presque toute sa xie et
qui tint ft•'reient dans ses mains le gouvernail d'une provinrce. De prime abord cet aspect de son caractere peut sembler
agaan•t ou tout au moins antipathique. On aime dans un
horiiue l'assurance et un air degag6. Mais qu'on ne s'y trompe
pas. uou\ent la timidit6 est une manifestation superficielle du
caira';tre qui recele une volonte de fer et une fermete in6branlable, qu'on ne trouve pas dans les personnes impulsives
qui se jettent tete baissee dans l'action, mais qui changent
didle ou qui se decouragent facilement. C'est bien le cas de
M. lDurando. Peu d'hommes furent aussi hardis que lui dans
ses 4nttreprises et aussi volontaires que lui dans la r6alisation
et da ns I'affermissement de ses ceuvres. Un de ses confreres
disai,. en faisant un jeu de mots : , Dur-ando est dur : son nom
Ie (di suffisamment. , Toute sa conduite prouve qu'il etait tres
ienOirique. II s'agissait plutSt de retenue que de timiditd.
\ais cornme it savait joindre la douceur A la s6verit6 ! Les
tniirnaiges ne manquent pas. Surtout envers les malades, il
avait des attentions tres delicates.
'M. Durando n'etait pas un lettrd. Son iloquence etait prena i'., mais dinu6e des apprkts litt6raires. Son style indelgant,
ses pf.riodes souvent boiteuses, sa ponctuation anarchique, son
vocaiulaire ou foisonnent les mots barbares et mal formds (ce
sont s-s propres termes) trahissent une regrettable absence de
cult•ure. Mais cp defaut (a!ors plus commun que de nos jours,
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surtout dans le Piemont), n'avait guere d'importance a c6td
des qualit6s exceptionnelles dont ii 4tait pourvu.
M. Durando fut un homme d'action. Son activit6 deneure
extraordinaire parce qu'elle etait guidde par un esprit lucide
et 6tayde par une volontd qui ne faiblit janais. D'un coup d'oeil
il 6%aluait une situation et n'hesitait pas a agir. Il ne manqua
jamlais son coup. Peu de religieux, lors de la spoliation (incameration) des biens du clerge, surent administrer avec autant
de prudence et d'habiletd que lui. D'un oeil, pourrait-on dire,
il regardait le ciel. de I'autre. it suivait le cours de la Bourse.
II crivait au supdrieur de Casale Monferrato : c J'ai peu de
confiance dans les actions de la ville : plusieurs ont dcjh fait
faillite et d'autres vont faire la m~me fin. A Turin, les actions
de Livourne n'ont pas de chance aupres des agents de change;
ne 1Achez pas celles du canal de Cavour; Ca ne vous donne
maintenant que le 4,5 %, mais quand on les a achetees elles
Rtaient basses... ,
Ce qui faisait de lui un homme d'action singulier, c'dtait
aussi sa puissance de travail. On ne le voyait jamais oisif. Point
de vacances. II travaillait partout, meme en voyage, avec acharnement, niais, comme saint Vincent, sans se presser et avec
ordre.
Nous a\ons parle de sa prudence. II dut 1'exercer bien
des fois. L'atmosphere politique du Pidmont etait surchauffee.
Plusieurs de ses confreres voulaient se jeter a corps perdu dans
ia milde. L'un d'eux avait m4me dtd choisi comme candidat
au Parlement. M. Durando fit toutes les ddmarches possibles
pour le faire dchouer. Avec l'aide de Dieu. et grace au cours
des kvdnements, il y rdussit.
II avait bien raison de s'opposer a la participation de ses
sujets a la vie politique. On savait que le Gouvernement en
avail contre 'Eglise, A laquelle M. Durando voulait rester fidele.
quelle que fat I'attitude du Saint-Siege. Voici comment il resumail sa pensee a cet 6gard dans une lettre a son frere, le genjral : a Tant qu'il s'agit d'opinions politiques plus ou moins
hardies, on peut se faire des illusions sans danger; mais quand
ii s'agit d'une loi qui viole jusqu'au droit et qui entraine les
peines de I'Eplise, alors j'ai peur et il me semble qu'un pere
de famille doit trembler. n
LE SERVITEUR DE DIEU

Au temps ofiparaissait la premibre vie de M. Durando
aurait pu douter de ses vertus, bien qu'il ne soit pas facile on
de
leurrer le monde par des apparences de saintetd. Celle-ci pdnetre tellement un Rtre que tout geste, tout mot en est marqud
au coin. Celui qui n'est pas saint peut mettre le masque de la
saintetd, mais ii ne tardera pas asasphyxier et devra le ddposer
au moins quelquefois. surtout s'il est continuellement
expo.6.
comme M. Durando, au regard attentif de nombre de
Eh bien ! tous ceux qui 'ont connu lui reconnaissent une gens.
perfection hors de l'ordinaire.
Mais, abstraction faite des tdmoignages de ses contemporains. ce qui nous certifie en derniere instance la saintetd de
M. Durando, c'est le jugement de 1'Eglise, qui lui a accorde
le
titre de Serviteur de Dieu. Apres sa mort, en
effet, on ne tarda
pas h1avoir des nouvelies de graces et de bienfaits
par
son intercession. Le proces diocesain fut commence obtenus
en 1928 ;
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dix-neuf ans apres, sa cause fut portee i Rome qui doit se prononcer sur I'heroicitd de ses vertus (Annales, t. I10, p. 486,.
On a pr6sentd au Saint-Siege trois miracles. II y a lieu d'espdrer que dans un avenir tres prochain, nous pourrons \vnerer
publiquemient notre confrbre. Dans ce but nous prions tous les
lecteurs des Annales de demander au bon Dieu qu'il glorifie
le plus trt possible ce parfait initateur de saint Vincent, son
Serritcur bon et fiddle.
Guerrino MEDRI.

ARRAS
TRICENTENAIRE DE L'ARRIVEE
DES FILLES DE LA CHARITE (1656)
ET CENTENAIRE DE L'ARRIVEE DES FILLES DE LA CHARITE
A L'INSTITUTION DES SOURDS-MUETS ET DES AVEUGLES
(octobre 1855)
Le 16 juin 1956, Arras cel6brait le tricentenaire de I'arrivie
des Filles de la Charite. En effet, c'est le 30 aoOt 1656 .que
notre bienheureux pere saint Vincent, envoyait Sceur Marguerite Ch6tif et Socur Radegonde Lenfantin pour Rtablir la (c CHARITE n dans notre ville. (cf. Pierre Coste : Le grand Saint du
grand siecle, t. I, pp. 517-519).
A cette occasion, notre saint fondateur, le 30 aout 1656, fit
aux partantes ine conference pleine de saveur que nous avons
le bonheur de posseder encore. Nous pouvons la lire dans les
Confirences aux Filles de la Charite, edition 1952, pp. 615-618.
Cet anniversaire meritait d'etre solennis6. Done. au matin
du samedi 16 juin, une grand'messe solennelle fut chantde, dans
I'6glise Saint-Gdry, par M. le Cure de la paroisse. Des Sceurs
de differentes maisons du departement vinrent grossir le nombre des cornettes arrageoises et remercier avec elles le Seigneur de la Charite.
La chorale des aveugles de l'Institution se fit entendre dans
la belle messe en mi bemol, de Dubois. accompagnee A l'orgue
par un ancien Bleve.
M. le Chanoine Trefelle, cure-archipretre de la Cathddrale.
en une fort belle allocution, exalta I'oeuvre g6niale de bont4 et
de charit6 de nos Saints Fondateurs. S'inspirant aussi du film
Monsieur Vincent, il nous fit revivre certains passages dmouvants, tel que celui des enfants trouves ; nous redit les conseils
A la petite Soeur Jeanne, visiteuse des pauvres. et en terminant
nous laissa comme consigne les paroles de notre Bienheureux
PBre a la reine-mbre qui lui demandait :
( Monsieur Vincent, que faut-il faire, pour faire quelque
chose ? - Davantage, Madame, davantage..., nous sommes terriblement ndgligents. Au cours de l'apres-midi, pour remercier les Sceurs venues
des autres maisons prendre part h nos joies de famille, quelques
Bleves exdcutbrent un choix de numdros de la sdance du lendemain. Les petits sourds et sourdes parlkrent. les grandes dans&rent et les aveugles chanthrent.
Le tout fut tres simple, mais tout le monde fut ravi, et
cellc. qui requrent et tous ceux qui donnerent.
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Le lendemain dimanche 17 juin, ce fut fete a 1'Institution
des Sourds-Muets et des Aveugles, celebrant ce jour-li le premier
centenaire de l'arrivee des S(eurs dans 1'rtablissement.
Le programme de la journee comportait une grand'messe
dans la matinee, la reunion de nos anciens et anciennes delves
sourds-muets et aveugles, dans des agapes fraternelies, la r6ception des personnalitLs religieuses et civiles ddvouees a l'ceuvre, et pour cl6turer, une sdance recreative au cours de I'apresmidi.
Les cours de l'Institution permettent I'organisation de cerdmonies ; tout avail 6te pr6vu pour les realiser A 1'exterieur.
La grand'messe de 10 heures fut done celdbree dans la nouvelle cour des gargons sourds. Une statue en pierre de saint
Vincent dominait I'autel dress6 sur une vaste estrade. II n'y eut
pas assez des huit cents places assises, tant I'assistance dtait
nombreuse.
M. Payen, notre Respectable Pere Directeur, prit place au
chaeur avec un nombreux clerg6. La Soeur Visitatrice s'installa
aupres de nos plus petits et apprit ainsi pendant cette messe
a que les petits sourds-muets 6taient parfois bien dissipds x
(cest que c'est bien long une grand'messe et un beau sermon
lorsqu'on a six ou sept ans et que 'on n'entend rien), mais qu'ils
etaient surtout tres attachants ,.
Dans le recueillement et la priere la liturgie se diroula.
Les aveugles executent la messe des Anges, afin de permettre
a la foule de participer A la priiere chantde.
A 1'evangile. Igr
Leger, directeur de l'Enseignement libre
diocesain d'Arras, exalta la charite du Christ lui-mmne, en
faveur des petits et des infirmes, et remercia les Filles de la
Charit, de tout ce qui se fait dans cette maison depuis cent ans,
au noin et pour I'amour du Christ.
Le cantique Dieu est Puissant, de Rudnick, termine la c&reimonie religleuse de la matinee.
Apres la messe, tous les l8eves, garcons et filles, se group&rent pour remercier MAgr Leger d'avoir bien voulu accepter
d'etre des nOtres en ce jour. Et pour traduire leur gratitude, ils
offrirent & Monseigneur, en souvenir de ce centenaire, un livre
reli6 dans I'atelier de l'Institution. Tres touch6, Monseigneur,
remercia avec simplicitd et bonte.
Puis les personnalit6s visiterent 1'dtablissement.
Le diner 6tait a peine termind que nos Bleves se reunissaient a nouveau pour dire a Notre Respectable Soeur Visitatrice, la reconnaissance dont leur coeur debordait en ce jour.
C'6tait la premiere rencontre, mais elle fut si heureuse, que les
enfants dtsirent bien la voir se renouveler, comme ils en manifesterent le ddsir dans un de leurs compliments.
A 15 h. 30, seance recreative offerte par les elBves aveutgles
ouu sourds. Placee sous le haut patronage de M. G. Phalempin,
prefet du Pas-de-Calais, elle ddbuta sous la presidence de
Mine Phalempin, entour6e de M. le docteur Tondre, directeur dpartemental de la Sant6, de M. Marnet, directeur d6partemental
de la Population. et de Madame, de M. et Mine M. Hodencq, tous
inspecteurs de la Population, des docteurs de 1'etablissement, de
Notre Respectable Pere Directeur, de Notre Respectable Steur
Visitatrice. Une assistance nombreuse, composee de personnalites devoudes ih 'oeuvre, des parents le nos 616ves, de nos anciens
et anciennes, apprecia le programme vari6 (choeurs, musique,
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danses folkloriques, gymnastique. ballets), qui fut execute par
nos elves.
M. le Pr6fet, retenu & Lens par une visite ministerielle.
arriva vers les 5 heures, accompagu6 de M. Catoire, depute, ancien ministre de la Sant4. Acclame h sa descente de voiture par
les accents de la jeune fanfare du patronage de la paroisse, it
ecouta debout, I'hynne national que nos aveugles jouerent au
piano et aux violons, sit6t aprbs.
Avec une attention tres marquee, M. le Pr6fet entendit le
compliment d'un jeune aveugle. Puis I'allocution de M. I'abb6
Lartisien, aum6nier de l'Institution, presenta l'auvre d'dducation
qui s'y accomplit actuellement. M. le Prdfet rdpondit en termes
emus et sympathiques.
A l'issue du compliment a M. le Prdfet, une petite sourde
offrit h Mme Phalempin une gerbe d'ceillets roses et rouges, tandis que d'autres el6ves remettaient a M. le Prefet, a M. Catoire,
et A quelques autres personnalites, en souvenir de ce centenaire,
quelques belles reliures r6alisees dans notre atelier.
M. le Prefet et Madame ne voulurent pas quitter la maison
sans la visiter, pour la mieux connaitre. Avec grande simplicit6, mais avec un reel intlert, il s'initia h nos methodes d'6ducation, a la rdeducation auditive sans cesse en progres. Tous
les travaux d'61ves exposes A la salle des fetes, retinrent particulierement I'attention.
II etait plus de 20 heures lorsque M. le 1'r6fet et sa suite
nous quitterent, heureux et charmes de tout ce qu'ils avaient
vu dans cette maison.
ALLOCUTION DE M. LE CHANOINE

TREFELLE

Archipretre de la Cathedrale d'Arras,
donnee en l'4glise Saint-Gary, le samedi 16 juin 1956
h l'occasion du tricentenaire de l'arrivee des Filles de la Charite
a Arras
Mes Freres,
II &taitjadis au doux pays de France, un homme surprenant
aIn varitW, an destin prodigieux, qui devait 6tonner son si&cle
par les realisations les plus hardies, et qui n'a pas fini, semble1-il. de nous etonner.
Fils de la terre, toute sa vie, il se declarera un paysan, oui,
mais d la maniere de Charles Peguy, il etait bien de notre terroir. Dans ses Landes natales, qu'il m'a etd donn6 de visiter, j'ai
vu son humble demeure et le chene qui abritait ses 6bats. Les
humbles, ct ii en fut, ont bien de la finesse : is ont surtout une
facilitd extreme & prendre le ton et les manieres des milieux
qu'ils traversent, meme les plus hauts. Fils de berger, its sont
nes grands seigneurs, et ils le resteront toute lear vie. Ils ont
surtout I'intelligence de la bontd qui s'alimente a sa source premiere. Volontiers on inclinerait d penser - et certain film de
cinema a peut-6tre inoanuement contribu6 d le faire croire que leur bon ciur, leur naturel, leur douceur native les out
amends a se ddtacher de leur propre intdrdt pour penser aux
autres. Ce serait, je pense, mal les connaitre. Gardons-nous de
prendre la cause pour l'effet. Ce n'est pas l'amour des hommes
qui les a conduits a la saintet6 ; c'est bien plut6t la saintetd
qui les a rendus vraiment et efficacement charitables.
Ce ne sont pas les pauvres qui les ont donnms d Dieu; c'est
Dieu qui les a donnds aux pauvres. Qui les roit plus philanthro-
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pes que mystiques ne les comprendra jamais parfaitement. C'est
dans cette perspective qu'apparalt ce prdtre admirable s'il en
fut, :ducateur modele, fondateur incomparable et missionnaire
incessant ; directeur spirituel attentif et sfir, pratique et disinteressd. orateur intime et pendtrant sans aucun art oratoire,
sublime dans le simple et ie familier, ecrivant et parlant la lanyue la plus saine et la plus pure qui soit - ii laissera douze
gros volumes de lettres et de conf6rences qui, malheureusement,
n'ont circuld longtemps que sous le manteau - ii a edt dans
tous les courants d'iddes et de sentiments, dans toutes ses euvres, un raalisateur achev6 et magnifique, toujours calme et
confiant comme un dleve docile aux ordres de son maitre. II a
agi sans s'agiter, tout entrepris sans rien craindre, tout reussi
sans s'etonner.
II est peut-dtre l'une des plus grandes gloires franqaises,
une de ces dmes d'azur et d'or, pour reprendre une expression
connue, qu'il plait au Seigneur de temps en temps, de fagonner
et dc placer - comme il ajoute un ange d son Paradis ou au
firmament une etoile - dans notre Vallee de larmes comme
une merveille d'amour parmi les hommes, sea freres. Tel fut,
semble-t-il, saint Vincent de Paul, que I'on appelait commundment Monsieur Vincent.
Or cet homme prodigieur qui s'intiressa d tout, avait toujours eu pour la Vierge Marie une passion v6ritable. Une fois
certain de la solidite de ses confreries d'hommes et de leur avenir, ii se tourna tout naturellement vers les femmes qui I'entouraient et resolut de leur faire realiser leur mission propre.
It y voyait comme un compldment d son wuvre. Il rdvait de faire
achever par elles la grande croisade commencee avec les hoinmes. Ce faisant, it realisa cette wuvre unique en son genre, virginale en sa nature, mais de son amour pour la M&re du Sauveur. inspirde en lui par l'Esprit Snint, la Steur de Charit4, de
son vrai ct premier nom " la Fille de Charit6 ,.
Mais n'est-elle pas d la lois la sceur et la fille, la mere asu.sc.
I'amie et tous les parents rdunis des pauvres, des ddshdrites ?
C'est pour nous la messaygre de Dieu, envoyde un beau matin
du Ciel parmi nous pour y rester s'il se peut toujours, avant
de remonter vers leur inspiratrice, Mademoiselle Le Gras. Car
it fallait bien tout de meme, que l'idle de cette ceuvre d'amour
naquit au fond d'un ceur de femme.
Mademoiselle Le Gras, nde Louise de Marillac, dtait nidce du
chancelier Michel de Marillac et du marechal Louis de Marillac,
tous deux victimes du cardinal de Richelieu au lendemain de
.a Journ6e des Dupes. Elle avait dtd maride d Antoine Le Gras,
secretaire des Commandements de Marie de Mddicis. Mais a cette
6poque de rigoureuse noblesse, ii fallait Otre femme de baron
ou tout au moins de chevalier pour mdriter le titre de Dame.
Louise de Marillac, en dipit de ses origines, qui n'avait 6pouse
qu'un dcuyer, ne pouvait etre appelde que Mademoiselle. Cela
ne l',mpdcha pas, cette simple demoiselle, j'allais dire cette
c grande Mademoiselle , de laisser grdce d ses filles un nom
plus illustre et surtout plus bdni que beaucoup de reines de
France.
Quetait-ce done que cette Fille de Charitd dont elle avait,
en communion avec Monsieur Vincent, faconne et cred le type
immortel ?
Laissons-lui le soin de nous rdpondre. a Nous choisirions de
pr6f6rence. semble-t-elle nous dire, une bonne flle de la cam-
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pagne ou A son d6faut de la ville, ayant pour bien servir les
hommes, toutes les qualites et les vertus de la servante de Dieu.
Alerte et gaie, hardie aux plus basses besognes, elle est le\ve A
quatre heures en tous temps et couchee tard, dormant pen, souvent tout habillde comme un soldat en campagne. logee en camp
volant, elle doit pourtant toujours etre de boune humeur, rester
forte et saine, et vivre en chastet6 et en obdissance. ,
Elle n'est pas, du moins au ddbut, une reliyieuse proprement
dite. Non, elle ne proonoce pas de vweux, elle ne s'cnferme pas
au fond d'un couvent, derriere des grilles. Son costume n'est pas
cefui sous lequel d present nous la distinguons. Une bonne fille
de la campayne, on vous l'a dit, vdtue de gros, a la paysanne,
et pas de voile non, une fanchon. On nommait ainsi une sorte de
fichu que les femmes mettaient sur leur tWte et qu'elles nouaient
.sols le menton comme on fait maintenant d'une charpe. Dieu
cent que le paucre, dira Vincent, voie sa figure, ainsi saura-t-il
a qui it s'adresse. Son cloitre, c'est la rue, toutes les rues, sans
distinction aucune, on cent fois de jour et la nuit, elle passe et
repasse, le raide escalier qu'elle monte et descend, I'infecte saUe
d'7h,;ital, la mansarde oft la fait grimper son malade, et le bouge
oi I,rraccment elle fonce en retroussant ses manches.
Ses mortifications, elle les trouve dans la vie de tous les
jours cormme les autres femmes ; sa contemplation, elle la passe
un moment devant le Seigneur, pour la continuer toute la jourrne durant devant le mdme Seigneur qu'elle ddcouvre dans la
figure du pauvre. Elle remue et trotte inlassablement. Vincent
entend qu'elle bouge, parle, rie et chante, it ira jusqu'd dire
des chansons plutdt que des cantiques, mais l'un ne supprime
pas I'autre. II veut qu'elle se rdpande ; qu'elle soit tout entiere
i son teutre et y consacre la majeure partie de sa journde. Sans
doute elle aura ses exercices de pieta, de bonne heure le matin
et aussi dans la soiree, mais le service des pauvres voild sa
caractdristique dont elle ne devra jamais se ddpartir. a Vos pauvres vous exigent, dcrira-t-il, aussi traitez-les avec douceur, compassion, amour, car ce sont vos seigneurs, vos maitres et les
mienis. Oh ! que cc sont de grands seigneurs au Ciel! Ce sera
h 'ux d'en ouvrir les portes, el non pas h saint Pierre... ,
En revenant sans cesse d ce terme qui lui est cher, d cette
idde fondamentale que les pauvres sont nos maitres, mdme s'ils
so ronient moins que nos ralets et que nous leur devons soins,
srours, aide et respect, Vincent s'applique a pendtrer ( ses
swurs ,,de l'esprit de servitude volontaire. Chacune doit se considerer aupr&s d'euz comme une domestique. Voild trois cents
ans qu'il l'a ainsi formie, persuadde et etablie ; la Fille de Charite n'a pas changd. Elle est restie tclle qu'il l'avait concue.
Sans doute, de Swur grise qu'on l'appelait, elle a heureusement
pris le nom de son pbre ; sa robe est d'une autre couleur, le mouchoir noud sur sa tfte s'est transformd en une cornette, mais
*c'est toujours la mdme.
Et cette cornette, d'ois vient-elle ? qui done l'a inventde ?
contrairement a ce que nous supposerions, elle n'est pas due &
Monsieur Vincent, non, mais & M. Jolly, son disciple et succes.seur. Cependant, pour tous et pour nous aussi la Idgende a
raison.
,cUn rdve est moins trompeur souvent qu'un document... ,
Et voici comment nous envisagerions la chose. Y aurait-il tant
d'in craisemblance, je vous Ie demande, d ce que ce bon Monsieur Vincent au ddclin de sa vie en ait devisd avec son secrd-
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taire? et que meme dans son incorrigible besoin d'effacement il
lui ait laissd le plaisir de mettre au jour, apres lui, sa pensee ? S'il en est ainsi, nous tournant vers votre Pere, mes Swurs,
nous lui dirions : pourquoi en avoir agi de la sorte ? pourquoi
cette cornette, bien otonnante a premiere cue? et du fond de
son dternitd le Saint semble nous rdpondre : u Vous vous 9tonnez de sa forme, mais n'est-elle pas seyante a souhait, cette coiffure qui monte et pique vers le Ciel souleve nos voyageuses en
leur donnant des ailes ? Rien qui ne bouche la vue sur le derant, pour alter droit au but. Sur le c6td ce n'est pas la mdme
chose. Mais notre fille ne doit-elle constamment se rappieler
qu'clle n'est idchde dans le nmonde qu'd demi et qu'elle ne peut
tourner la t'tfe a tout vent. La modestie et la discretion seront
ses compaynes fideles.
li•ste sa blancheur. Nous In voulions immaculde en I'honncur de la Sainte Vierge, d'un blanc parfait, chastement glace,
le deneturaut du matin au soir, d tracers tout, meme 4 tracers
les besoynes les plus serciles coulcur de leur dme virginale,
quoi, s'hlaronisant avec le bleu, les livrdes de la Vierge Marie.
D'ohi ,'la cist-il renu ? Nous ne saurions repondre. Ou plutdt
ii nous arrice de penser que c'est un souvenir du passe. Jadis,
quand inous tlions aumonier des galbres royales, nous avons souvent admire la cartne et sa aoilure. Dans cette cornette si bien
yr&de. c'est un peu de la galere, de l'ordonnance de ses voiles,
de sa poupe et de sa proue que nous coyons. Comme au temps de
la , vogue ,, c'est ainsi qu'on appelait la marine de ce temps-ld,
que la coiffe de nos filles fende et cingle d son tour vers tous les
ricages de la misere. Et c'cst- bien ce qu'elle a fait.
La cornette a fait et refait sans cesse le tour du monde. Oil
n'est-elle pas allte, je vous le demande ? Elle a plane sous tous
les cieux. Internationale en demeurant frangaise, of n'est-elle
pas desccndue ? Elle est devenue un emblWme. Les peintres qui
sent au Paradis doivent regretter pour la plupart de ne pas
l'avoir immortalisde dans leurs tableaux. Il est vrai que le bon
Willette qui lanua l'idde d'une messe des artistes le mercredi
des Cendres, I'a cueillie, lui, et lancde, cette cornette comme un
papillon blanc dans le o Parce Domine ( de la Butte. Elle orne
edqalement la coupole de la Vierge dans notre cathddrale d'Arras.
Heroique, elle a det et sera toujours nmele d l'histoire, o ses
tremblements, a ses apothdoses. Guerre, 6pid6mie, revolution,
tempete, quand tous ne songent qu'd fuir, se tapir, ddgringoler
dars des caves, elle sort, se devoue, devient I'oiseau pench6 sur
ur, brancard, la colombe de la tranchde ou de la barricade. Elle
met des rideaur blanes ) f'ayonie du f'ueux. On la rencontre
dans les gares, sur les bateaux, dans nos villes pour t dgayer
une ecole, un oucroir, un hospice, un institut de sourds-muets,
4tre la fleur des creches, le hennin des chapelles. on tout simplement jouer b cache-cache avec les enfants du patronage.
Decidement, nos modernes fondateurs d'ordre religieux
n'ont rien inventd ; il est vrai, le ginie est de tous les temps.
La fondation h Paris des Filles de la Charitd se developpant. ii apparut h Monsieur Vincent qu'il serait bon d'envoyer
ses Filles en dehors de la capitale. La reine Anne d'Autriche les
denmanda pour les soldats blesses et malades. A sa voix, quatre
Sours alltrenf a Calais, oi l'Epidemie ddcimait les troupes. A
peine arrivdes, les religieuses furent frappees par la contagion,
deux d'entre elles moururent. Aussit6t, des voIontaires se pre-
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senterent pour les remplacer. L'elan 6tait donnd. Arras devait
bendficier rapidement de cette bienfaisance.
Ce fut le 30 aoizt 1656, que deux Filles de la Charitd, Maryuerite Ch6tif et Radeyonde Lenfantin - l'histoire a gardd leurs
noms - arriverent d Arras. Monsieur Vincent leur avait domnn
des instructions prdcises :
a Quel bonheur est le v6tre, leur disait-il, d'aller jeter ces
fondements de la Charitl dans une si grande ville et parmi un
si bon peuple. ,
11 faut croire que nos aieux acaient bonne rdputation, car
it ajoute, en insistant : a Oui, vous allez parmi un peuple qui
sert bien Dieu et qui est tres charitable. Ce sont de bonnes gens
et e'est une grande consolation d'aller chez eux. ,
Et ii ajoute : , La premiere chose que vous ferez sera
d'aller saluer M. I'Eveque nomm6 d'Arras - c'est ainsi qu'on
'appelait d cette epoque. De son vrai nom, Etienne Moreau, it
devait occuper le siege episcopal de notre ville de 1656 d 1670.
Vous lui demanderez sa b6nediction et recevrez ses ordres. Vous
prendrez aussi la benediction de M. I'Official et ensemble saluerez un bon gentilhomme qui est IA, et M. le Gouverneur. Vous
demeurez toutes deux seules, sans autre personne. Vous verrez
ce qui vous sera propose. Le mieux serait de commencer par
une paroisse importante comme on I'a fail & Beauvais. Surtout
gardez bien vos petits reglements, n'6tait que le service des
malades ou des pauvres vous en empechAt, et en cela c'est
a quitter Dieu pour Dieu ,. Vous prendrez pour confesseur
M. Canisius (c'est le confesseur des religieuses brigittines) et
aurez grande confiance en lui. S'il est malade on aux champs,
vous nous 6crirez et nous vous manderons A qui vous devez vous
adresser. Je vous prie. mes Sceurs, crivez a Mademoiselle Legras, si vous pouvez, toutes les semaines, et A moi, souvent.
, Vous trouverez igalement B Arras, un Pr6tre de la Mission; son nom est Guillaume Delville (1). Vous prendrez aussi
ses ordres, pourvu qu'il n'y ait rien contre vos exercices et s'il
vons disait de faire quelque chose contre vos rigles, vous lui
diriez : t Monsieur, cela n'est pas selon nos pratiques, je vous
prie de nous excuser. ,
,, Dieu vous b6nisse, mes Sceurs. Les moyens 4 employer.
pour bien faire, c'est de penser que vous ne pouvez rien de vousmrnes. que vous sgtez tout, incapables de quoi que ce soil, sans
une grace particuliere de Dieu.
Le deuxieme moyen, c'est la Charite et I'union entre vous.
! arrivera que vous pourrez avoir entre vous quelques diff6rends. Mes cheres Sceurs, supportez-le, vous regardant reciproquement comme la personne du Seigneur Jesus.
,, Le troisieme moyen est l'humilitd entre tous. Pour moi,
si j'allais en mission avec quelqu'un des Bons Enfants, je le
ferais toujours passer devant avec grande humilitd. Je prie le
Seigneur pour vous, de tout mon cceur. quoique bien indigne, et
vous prie d'intercdder auprbs de Dieu pour un misdrable pechlur. Que le Seigneur vous donne sa sainte b6nPdiction. ,
Comme la plupart des rilles importantes de cette epoque,
notre ritd avait de grands besoins. II fallait prendre en charge
les malades, puis les hdpitauxr, ii fallait sauver les enfants
antandonnds. On imagine assez wal la grande ddtresse des enfants
'1 Sur ce Lazariste et son ecrit d propagande (La Congregation de
l1 Mission), voir Annates, 1914, pp. 307-319.
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son .xiec:le.
de France, sous un rygne qui decail donter son nonrm
la misere des paysuns.
La Bruyere a dit, dans ses Caractere.,
Faut-il soulever un instant le voile qui recouvre celle des enfants trourtes ? C'etait la nuit que les parents indignes aclomplissaient leur forfait. L'ombre a toujours dtc propice au crime
qu'elle engage et facorise en l'touffant. Tout y tlait silencieux
et disert, aussi, sauf les endroits propices oei etaient embusquds
les r6deurs pour le col et pour 'assassinat. Le guet d checal
passait bien de temps en temps, faisant luire le feu de ses torches, mais dans un tel vacarme de sabots et de flammes quT'i
avertissait surtout les criminels d'avoir d se cacher. II fallait
soi-mline avoir une petite lanterne sourde cu'on appelait . esconce ) et qui cous faisnit ressembler u un spadassin. On intagine Monsieur Vincent et plus tard les Sa'urs grises munies de
cette lanterne. En voyant sa lueur vacillante, plus d'un brigand
sans doute devait se tromper. Mais il avait tOt fait de s'y reconnaltre. Monsieur Vincent et ses filles itaient devenus vite populaires. Alors, ii privenait les camarades : Au large, c'est Monsieur Vincent ' Ah ! rdpondaient les autres, refroidis. ) Et
il y avait dans cette interjection d la fois tant de respect et de
d6ception que Monsieur Vincent, confus lui-mdme et attristd de
les voir faire cc metier, si c'dtait un mdtier, ne trouvait 4 leur
dire sur un ton de remerciement et de bldme : c Oh ! mes amis,
mes amis ' , et eu.r. pour s'excuser, de le renseigner :
Au
carrefour. r trois cents pas d'ici, vous avez un marmot. ,
u Moi. Monsieur, ajoutait un autre, hier soir,j'en ai vu deux
et qui criaient. Monsieur, comme des poulets ! a
Vincent gieissait, s'indignait : c Malheureux ! et vous ne
les avre pas ramassds, vous savez bien oif j'habite pourtant. Oh '
malheurcux ! mdchants hommes ! )
a Ah ! rdpondaient les autres, s'il fallait ramasser tous res
petits qu'on trouve ! a
Et c'6tait vrai, grande dtait la misere au doux pays de
France. Car ii fallait d6fendre ces petits contre les chiens affamrs et errants, les chats cruels, les rats enrag6s, I'hiver contre
la neige, I'dtd contre les mouches. Depuis HBrode et mdme avant
lui, it y a toujours eu dans le monde des massacres d'innocents
et notre dpoque connait des crimes plus secrets, mais non moins
v6ritables. Les Swurs grises, avec une tendresse maternelle, se
penchaient sur ces petits qui dvoquaient pour elles le doux
Enfant Jdsus.
Mais nous sommes du a monde oil les plus belles choses ont
le pire destin ,. 1789, la Rdvolution frangaise, la serie des grandes epreuves allait commencer. A Paris, le 13 juillet d6ja, la
maison de Saint-Lazare etait envahie et pillde par des exaltis
qui croyaient trouver dans ses greniers des provisions de blW.
La tactique r6volutionnaire n'a pas varid avec le temps, et
les illusions sanguinaires affublent d'un semblant de justice
les tribunaux dits , populaires ,. La mdme annie, une rumeur
absurde circule dans Paris : des camions pleins de bid, disait-on
sortis de Saint-Lazare ; on pendtrait dans les caves des Saurs,
et bientdt devant leur porte sassemblent deux d trois cents
hommes armds de pistolets, de sabres, de piques, de massues
et de barres de fer. Les Sours, en entendant les cris pensent
que leur dernier jour est arrive. La bande a, d sa tite, un jeune
chef dont I'autoritM sait s'imposer. A sa voix, la porte s'ouvre et
se referme aprbs avoir laissd entrer une douzaine d'individus.

-

397 -

Une heure durant, la perquisition se poursuit. Les visiteurs montb:ut au grenier, descendent 4 la cave, percent les paillasses.
Finaleuent, ne trouvant rien, its ont I'intelligence de se retirer
en dispersant la foule. Incident de minime importance, mais de
graces evenements allaient lui succdder.
Le refus des Steurs de prendre parti pour
l'Eglise constitutionnelle, les classe parmi les ennemies de la Rdvolution. On
les chassa des h6pitaux. En 1792, I'Assemblie nationale vota la
dissolution de toutes les communautis, sans excepter les hospitalieres. La Superieure de la Compagnie enjoignit d ses Filles
de quitter leur habit religieux, mais de continuer le service des
pauvres. Cela n'alla pas sans mat. On chercha un prdtexte pour
es condamner. A Arras, on voulut exiger d'elles le serment constitutionnel : Marie-Madeleine Fontaine, Marie-FrancoiseLanel,
Thdrese Fantou et Jeanne Gerard refusirent. <uSoumettez-voug
aux lois de la Nation, leur ordonna le Commissaire du Peuple.
- Notre conscience ne nous le permet pas, repondirentces Filles
intrepides. nous avons tout quattt pour nous consacrer au service des pauvres. Nous arons fait le sacrifice de quitter notre
habit religieux, et meme celui de porter la cocarde. Nous ne

pouvons renier notre foi. "

Et comme le Commissaire les invectivait, la bouche pleine
de menaces : < Faites de nous ce que vous voudrez, c'est notre
dernier mot
rdpliquerent-elles doucement.
r,
Le 26 juin 1794 elles furent conduites d Cambrai pour dtre
tifllotintes. Ce fut, inondies de joie, d'une joie toute cdleste, dit
Sbreviaire, qu'elles monterent d l'dchafaud. Sur le parcours,
elles recitbrent leur chapelet, chanterent l'Ave Maris Stella, et
l'une aprbs l'autre offrirent leur tite au bourreau. La bienheureuse Marie-Madeleine Fontaine, qui 0tait la superieure, voulut
monter la dernibre. Et aux gens qui la plaiynaient, elle dit avec
assurance : , Ne pleurez pas, nous sommes les dernieres victimes. ,
Quelques jours plus tard, la Terreur finissait. Temps gloricux oil les martyrs de Jdsus-Christ poucaient mourir sans se
d;savouer.

Telle fut, deoquie sommairement, I'histoire des Filles de
la Charitd, ii y a trois cents ans. lors de leur arrivie d Arras.
Demlain. on vous contera l'origine de cette fondation merveilleuse que Jut et que reste toujours l'Institution des SourdsMuets et A\eugles.
En terminant. nous citerons colontiers Jean Anouilh, danm
le film Monsieur Vincent, que nous deoquions en commencant,
et qui a mis dans la bouche de notre saint, des paroles qui rdsonnent terribles. II nous faut aimer les pauvres et ce n est jamais une petite affaire. - Parfois, ils repousseront nos dons et
parleront de paternalisme, la plupart du temps ils regarderont
2notre charite commue une chose due, puisque nous le pouvons,
''nosent-ils, et its nous jalouseront par surcroit, sans nous tdmoi,ncr dc gratitude. C'est tout a fait humain. II nous faut les
aimer quand meme, nous obliger a cela et prier Dieu de nous
dlner cet amour, car tout est grdce, hormis le pdchd et de nousri':nes nous ne pouvons rien, surtout en cette matibre.

J'entends encore Monsieur Vincent ddclarer a l'abbd Portail:
I Les pauvres, its sont terribles. Ils sont comme la justice de
Iicu qu'ils proclament impitoyable. Nous, nous trichons avec not
v'tcments decents. Ces haillons. ces horreurs, ces maladies, ces
,,wigreurs oit luisent des regards de loups, ce sont des hommes.
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Jls sont durs aussi, et injustes comme le reste des humains. Mais
il nous faut les servir comme nos Maitres tout de mdme et les
aimer n, et ne jamais nous lasser malgr6 les incomprehensions
et les ingratitudes.
Un soir, Vincent a ramassd un enfant abandonn at la porte
d'une eglise et le d6pose sur la table des Dames de la Charite :
a J'ai sauv cet enfant ce soir, mais it meurt trois ou quatre
innocents comme lui, toutes les nuits, aux portes de chaque
dglise. ,
,ittie Goussaud, presidente des Dames de Charite, essaie de
rdpliquer une de ces phrases malheureuses qu'on regrette ensuite, qui trahissent malgr6 tout une mentalit6.
, Dieu vent peut-etre qu'ils meurent, Monsieur. Ce sont
les enfants du pechd. ,
Vincent s'est redress6, terrible :
u Quand Dieu vent que quelqu'un meure pour racheter te
p6che, c'est son Fils qu'll envoie, Madame. Dieu n'a pas rlouly
qu'un seul innocent meure au nom du pech&, Madame, c'est la
ldchetd, I'incurie, I'indifference, le vice cach6 des hommes qui
l'acceptent. »
Et a la Reine Anne d'Autriche, qui avoue, apres un conseil
de conscience (c'est ainsi qu'on appelait les reunions d'action
catholique de ce temps-ld, nous dirtons d'A.C..) :
t J'ai tout voulu, Monsieur de Paul, et j'ai tout obtenu :
l'or, la puissance et I'amour ,,, et qui interroge : c Sentez-vous,
vous aussi, au seaui de la mort, ce grand trou vide derriere
vous ? »
II repond : a Oui, Madame, je le sens, je n'ai rien fait. Rien ait ? Mais que faut-il faire alors, Monsieur, dans une vie
pour raliserquelque chose ? - Davantage, Madame, davantage.
Nous sommes tellement n6gligents. ,
Mes frdres, retenez ce mot, c'est le dernier : it nous faut
faire davantage pour les malheureux. Vincent va partir du
Palais-Royal. Cette nuit mneme, it mourra. Auparavant, bien qu'il
n'en puisse plus, it veut voir Jeanne, la nouvelle FiUe de CharitJ
qui, demain, ira aux pauvres, et il lui dit :
t Tu es la petite servante des pauvres. lls sont tes maitres;
des mattres terriblement susceptibles et exigeants, tu verras.
Alors, plus ils seront laids et sales, plus ils seront injustes et
grossiers, plus tu deras leur donner de ton amour. Ce n'est que
pour ton amour, pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donneras. ,
Aimons nos pauvres, inlassablement, volontiers mettonsnous & leur service et nous entendrons la parole du mattre :
a J'avais faim et tu m'as donna6
manger, soif et tu m'as
donn adboire. Entre dans la demeure que j'ai prtpar6e de toute
eternit. ,
Ainsi soit-il.
ALLOCUTION

DE MONSEIGNEUR LAGER

Vicaire g4ndral d'Arras, le 17 juin 1956
Mes chores Seurs,
Mes chers enfants,
Mes freres,
L'6vangeliste saint Mathieu raconte que Jean-Baptiste, detenu dans la prison de Machdronte, envoya deux de ses disciples
6 Jlsus pour lui demander : etes-vous celui qui doit venir ou
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devons-nous en attendre un autre ? Jsus ne rdpondit pas directement a la question. It se contenta de dire aux deux envoyes :
Allez faire connaitre A Jean ce que vous avez vu el entendu:
les aveugles voient, les boiteux marchent, les 14preux sont guris les sourds entendent, la bone nouvelle est annonc~e aux
pauvres !
Ces signes authentiques enumnrds par le Christ lui-mrme
d quoi on reconnait le Messie et son Evangile, voici que nous le
retrourons chez vous, mes cheres Swurs, en cette fete qui nous
reunit. Et tandis que nous edl6brons avec vous le centenaire de
votre presence en cette Institution, c'est toujours le mime message, maintenant doublement milldnaire, qui nous est transmis,
d nous chretiens, par votre intermidiaire,sous le double aspect
de rotre fiddlite d l'esprit dvangdlique, et de la rdalisation de
votre vocation charitable.
Cent ans d'iddal 6vangdlique, pourrait-on dire. En effet, mes
Swurs, c'est d la lettre que vous revivez ici l'evangile. Vous 6tes
par vocation mdme, voudes d toutes les souffrances corporelles
et spirituelles. Mais ii faut bien reconnaitre que dans cette maison, plus qu'ailleurs, vous retroivez les freres souffrants que le
Christ a aimns plus que tous les autres en son sejour terrestre.
. Seigneur, faites que j'entende... Seigneur, faites que je voie... .
II passait, IL bdnissait, II gu6rissait, II consolait, II annoneait le
grand message. Or, vous avez pris en cette maison la succession
du Christ.
A vrai dire, cette succession est un heritage que vous avez
requ vous-m6mes d'autres mains bienfaisantes. Benie soit & jamais dans notre bonne ville, toujours si ouverte aux initiatives
gdndreuses, la femme au grand ccur, la bonne Mile Duler qui,
pauvre, sans cr6dit et sans ressources, crea de toutes pieces, en
1817, 1'Institution des Sourds-Muets d'Arras.
Ainsi lorsqu'on vous appela en 1855, apres que M. de Songnies eut lui-m6me pendant vingt-six ans, succedd 4 Mile Duler,
dans la direction de l'Institution, les fondements spirituels de
la maison dtaient ddji solidement Jtablis.
Vous vintes i rotre tour et I'on continua it rlire selon
l'Evangile. Comment aurait-on pu faire autrement ? Meme selon
des vues humaines, l'eouvre eitt infailliblement croule. On 0tait
pauvre. Chacun prdtait au fardeau de son frere une dpaule accueillante. Vous n'aviez pas comme le maitre, le pouvoir de gu6rir, de rendre la vue, I'ouie et la parole d ceux qui s'en trouvaient privds. Mais puisant & pleines mains dans les mains du
Christ. vous donniez & ces enfants, a ces adolescents qui arrivaient chez vous, les deux plus grands biens qui soient au
monde : la foi et l'espirance.
Vous ouvriez les dmes a la grande lumiere de la foi. Vous
prechiez aux pauvres d votre maniere la bonne nouvelle. Par
del& les epreuves de cette vie, dont on sentait ici en permanence
ie poids dcrasant, vous faisiez entrevoir, que dis-je, voir dij&,
les beautes de l'au-deld. Vous annonciez la liberation des dmes
captives et I'ere des grandes consolations promises par les bdatitudes. La foi donnait le courage de porter double fardeau :
celui de l'existence, que tout homme traine apres soi, et celui
de l'rprcuve, que la Providence dispense mysterieusement d certains de ses enfants.
Mais vous donniez aussi, au nom du Christ, I'esperance. Et
pas stulement l'esperance de 'horizon infini que Dieu rdserve
a cul.r qu'll aime, mais le modeste et si Idgitime cspoir d'etre
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un homme tenant sa place dans aI vie, et faire, au milieu de
ses semblables, weure utile. Vous rHalisiez quotidiennemesnt, au
pri- de mille difficullts sans cesse renouveldes et surmounles,
ce miracle d'ecriller des intelligences, de susciter des aptitudes,
voire des talents, d'illuminer des dmes, de rendre a tous la joie
de civre !
Voild cent ans que vous faites cela. Au nomi di Christ. ',,e
Swurs, soyez remerciees !
Mais cc r6le si totalement cvanyglique que vous remplissez
ainsi, etait aussi inscrit dans votre vocation particuliere de
Filles de la Charite.
Sans doute, ce n'est Ipas otre Inslilut qui efit I'honneur a
Arras, d'dtre rdalise par saint Vincent lui-mme, votre vinerd
fondateur. S'il envoya, en 1656, deux de ses filles d Arras, c'est
a tous les paucres de la CitI qu'il les destinait : et hier, ous
6tiez plusieurs communautis a [dter le tricentenaire de cette
modeste fondation, humble sentence qui devait connattre un si
grand 6panouissement.
Mais conmme saint Vincent cit aimn le service si particulier
que vous assumiez ici !
J'ai dit tout d I'heure comment la charitd privie, en 1817,
au ddbut de ce xix* siecle si fecond en fondations de toutes sortes, avait en la personne de Mile Duler, puis de M. de Songnies,
assure la crdation de cet Institut.
Mais il fallait durer, ii fallait que l'wuvre se perpetudt au
deld de ceux qui l'avaient fait naitre. M. de Songnies, lui-meme
use d la tdche, descspirait de sauver l'dtablissement, le voyait
ddjd disperse, quand il sollicita la venue des Filles de la Charite. Puissamment secondd par l'6veque d'Arras, Mgr Perrin, de
grande memoire, it les obtint. C'6tait en 1855.
Cent ans se sont dcoules, et le g6nie d'organisation inspird
par saint Vincent d ses filles fait ici merveille. L'lnstitut a
grandi. On a bdti. On y a recu non seulement des enfants et des
adolescents, mais des aveugles. Le rayonnement de la maison a
ddpassd le departement et s'est 0tendu d toute la region du Nord.
Ce n'est pas que les Epreuves aient manque. Une des plus tragiques fut I'exode de 1915, I'andantissement presque total des
bdtiments en 1918. Mais tandis qu'Arras se relevait de ses ruines, l'Institut, toujours sous l'active impression des Filles de
la Charit6, renaissait & une vie nouvelle.
Leur vocation charitable trouvait 1t une tdche d la hauteur
et de son ideal, et de son savoir-faire.
Car, depuis lors, l'Institut n'a cessd de se perfectionner. Les
trouvailles modernes de la psycho-physiologie, qui ont si profondement marqud les mdthodes actuelles de redducation ne
Cont pas pris au ddpourvu. On est icid I'avant-garde du progr&s, pour le plus grand bien des enfants qui sont configes aux
mains aussi habiles que secourables des Seurs spdcialistes de
la Charite.
Telles sont, mes Freres, trWs imparfaitement rdsumdes, ces
cent annres de charitd Ovangdlique rdalisde selon I'esprit de
Monsieur Vincent. Tant et de tels bienfaits exigent que nous
disions merci & la Providence et nous avons, pour le faire, l'incomparable priere de la messe a laquelle nous nous unissons el
cc moment.
Pour vous y mieux disposer, je vous citerai volontiers quelques lignes que saint Vincent de Paul adressait en 1656 aux deux
Swurs de charite qu'il envoyait a Arras : a Vous allez faire,
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mes Seurs, ce que le Fils de Dieu a fait sur la terre, car II
n'est venu que poar donner la vie au monde, et vous, vous allez
donuer la vie a ces pauvres malades, tant du corps que de 1'Ame.
Quel bonheur d'aller etablir la charite dans une si grande ville
et parmi un si bon peuple ! a
Pour cette charitd si parfaitement dtablie, mes chbres Scurs,
le bon peuple d'Arras avec vous, rend grdces & Dies.
Ainsi soit-il.
ALLOCUTION DB

MI. L'ABBE

R. LARTISIEN

Auumnier de I'Institution des Sourds-Muets et Aveugles d'Arras
le dimanche 17 juin 1956
Monsieur le Prdfet,
Mesdames,
Messieurs,
C'est une mission bien agrdable pour I'aumdnier de l'Inslitution d'dvoquer devant vous le passd de cette maison, et de
rous presenter briwvement l'ceuvre dducatrice qu'elle accomplit.
Nous avons 'hornaeur et la joie, Monsieur le Prefet, de vous
possider au milieu de nous. Nous sommes profondement touchis de votre empressement a rdpondre d l'invitation de Madame
la Supdrieure, malgrd les nombreuses obligations de votre
lourde charge. En acceptant de prdsider cette fdte, vous avez
tenu. donner un temoignage de haute sympathie a cette cuvre
des Sourds-Muets et des Aveugles d'Arras. Vous n'avez pas voulu
rester indifferent d l'effort immense de celles qui consacrent
leur decouement d ces enfants ; sans elles, ils resteraient en
marge de la communautd nationale. Permettez-moi, Monsieur le
Prefet, de vous exprimer notre tris respectueuse et vive gratitude.
J'adresse l'hommage de notre sincere reconnaissanced Messieurs les representants de la Mairie d'Arras, d vous tous, Mesdames et Messieurs, qui avez bien voulu manifester votre int6ret d cette Ecole dont vous reconnaissez l'importance capitale.
Vous acez sans doute remarqud, prbs de la porte d'entrde,
rue des Augustines, une inscription portant ces mots : << Institution fondee en 1817
i.
Ce n'est done pas le centenaire de sa
fondation que nous cedlbrons, mais celui de sa prise en charge
par les Filles de la Charitd.
L'(Euvre des Sourds-Muets d'Arras fut fondde par Mile Duler; celle-ci, touchde de l'isolement douloureux de ces infirmes,
avait decide de leur consacrer sa vie. Elle etudia A Pans, sons
la direction de l'abbd Sicard, successeur du celBbre abbe de
I'Epde, qui avait fondi l'Institution nationale des Sourds-Muets
de Paris. Mile Duler installa une maison d Bordeaux, puis d
Auray, d'oi elle vint & Arras. Notre ville fut done la quatrisme
de France d posseder un tel dtablissement.
Le berceau de l'(Euvre se trouvait rue Saint-Maurice, dans
une maison mise d la disposition de la fondatrice par M. I'abbd
Lallart de la BucquiBre, doyen du chapitre.
En 1825, la Commission administrative des Hospices offrit
a na ville d'Arras de lui ceder la jouissance des bdtiments de
Ian,'ienne Maison des Vieillards, rue de la Pauvret6 (actuellement rue des Augustines), pour y installer les sourds-muets. Et
voild comment ceux-ci se fixTrent dans le corps de bdtiment dont
le pignon s'dleve sur la rue des Porteurs.
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En 1828, Mile Duler, frappee par la maladie, dut renoncer 4
sa pieuse entreprise. M. Blin de Bourdin, alors prdfet, agrda pour
lui succeder M. de Songnies, qui poursuivit son wuvre avec le
mdme ddvouement de 1829 d 1855. Environ cent trente sourdsmuets durent A cet excellent directeur une solide instruction et
un etat qui assura leur subsistance.
Cependant, les fatigues d'un enseignement si pinible imposerent le repos a M. de Songnies. 11 fit appel aux Filles de la
Charitd pour lui succeder dans la direction de 1'6cole, et les
obtint grdce a l'appui de Mgr Parisis, evdque d'Arras. Le 10 octobre 1855, avec l'agrdment du prdfet, comte de Taulay, trois
Scaurs s'installaient a la tdte de l'(Euvre.
A cette 4poque, il n'y avait que des Il&ves sourds-muets :
onze gargons, onze filles. Mais la maison occupde par eux appartenait aux hospices d'Arras, et, pour effectuer les agrandissements ndcessaires, il fallait acheter I'immeuble ; ce qui fut fait
grdce a une souscription et d la g6ndrositd des amis de l'CEuvre.
On construisit un bdtiment pour les filles, vers le bas de la rue
des Porteurs, puis pour les garcons, vers le haut de la minme
rue. II le fallait car les eleves devenaient plus nombreux : en
effet, le conseil general avait demandd aux Saurs en 1858 de se
charger aussi des aveugles.
En 1860. ii y avait quatre-vingts dldves, et en 1886, deux
cents eleves dont soixante-dix aveugles. Aussi fit-on obligd de
construire pour eux un grand bdtiment rue des Augustines. En
1875, s'dtaient bdtis la chapelle, la salle des fetes et un dortoir.
Dans la suite, I'achat de differentes maisons avoisinantes, permit de donner 4 l'Institution son plein developpement, si bien
qu'en 1914, elle comptait un effectif de trois cent quatorze personnes, rdparties en huit quartiers bien diff6rents. II y a quelques annees, I'acquisition de la proprietd Gonsseaume, permit
de transformer completement le bdtiment des sourds-muets, et
de leur procurer une cour spacieuse et bien exposge. D'autres
travaux sont entrepris, ce qui montre le souci d'assurer a nos
eleves le maximum de bien-dtre.
Pendant la grande guerre, la maison paya un lourd tribut.
Le 26 octobre 1914, la Prefecture donna I'ordre d'dvacuer le personnel et les 6dlves, qui se rendirent d Berck-Plage. Deux Sceurs
resterent d Arras pour sauver le materiel indispensable, et pour
qarder la maison, occupde par un millier de soldats anglais.
L'Institution recut cinquante obus, mais des sacrifices sans nombre et de g6n6reux concours lui ont permis de renattre et de se
perfectionner. En 1940, il y eut I'dvacuation suivie de l'occupation du quartier des sourds.
Comment ne pas dvoquer le souvenir et les merites des
Scurs sup6rieures qui se sont succeddes A la tMte de la maisoan.
Toutes ont mis leur savoir-faire et leur foi au service de cette
(Euvre 6minemment sociale : ce sont elles qui l'ont rdalisde. Le
cadre de cette prdsentation ne me permet pas, hAlas ! de rappeler les mdrites de chacune :
Seur Tessier, la premiere supdrieure,
Swur Duvivier,
Saour de Frileuse,
Sceur Caby,
Swur Dodin.
Enfin, ma Swur Rour, supdrieureactuelle depuis 1954 ; elle
compte trente-six ans de vocation au ser:irce des enfants infir-
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mes. Notre maison blndficie du fruit de sa longue experience et
de sa grande bontd. Elle est secondee par ses compagnes, sptcialisees dans une pddagogie si delicate.
Quant aux aum6niers, je ne puis passer sous silence M. le
Chanoine Teminck, premier auminier ; MM. Rohart, Fournier.
Dhuin. Lear souvenir est restd bien vivant parmi nous, et dans
notre ville, e plus d'un titre.
Je me devais, en pareil jour surtout, d'dvoquer la mdmoire
de ceux et celles qui ont fait cet 6tablissement, pour leur rendre
cet hommage auquel ils ont droit.
I. -

Elv\es sourds-niuets

El que fait-on exactement dans une telle Institution ? Je
voudrais vous montrer rapidement qu'elle n'est ni un asile, ni
un hdpital. C'est une ecole, oi l'on reeoit les dl4ves d mdme de
suivre les classes. Mais vous comprenez facilement les difficult6s que rencontrent les professeurs pour eduquer un enfant
sourd-muet : n'entendant pas, il ne parle pas. II est muet parce
qu'il est sourd. II arrive sans connaitre un seal mot. Par aileurs, d'un dtat physique plus ou moins ddficient, plus nerveux,
il doit vaincre de nombreux obstacles pour sortir de son isolement.
Jusqu'en 1880, la mithode employee &tail celle des signes.
Mais cette fa.on de faire ne permettait aux sourds-muets de ue
communiquer qu'avec leurs freres d'infortune. u L'homme, a dit
Lamartine, n'est un homme complet qu'en s'exprimant. , La
parole est done une des fonctions organiques de l'humanitd.
Aussi, a-t-on employe, d&s 1880, la mdthode orale. Elle consiste & apprendre d l'enfant sourd, a dmettre de sons, d les articuler, c'est-d-dire i parler et aussi a pouvoir comprendre la parole d'autrui par la seule vue du mouvement des lIvres. Mais
au prix de quels efforts !
Re.u ici d quatre ans, le petit dleve entre au jardin d'enfants, I'dducation sensorielle est trEs poussde. Prive d'un sens,
it doit demander a des sens suppliants un travail de surcroft :
vue et toucher, organes de respiration,de phonation, d'articulation. II faut le former physiquement, moralement ; en somme,
un iniseiynement prescolaire, souvent ndgliyd par la maman
dascmparde decant une telle infirmit6.
A six ans, it se livre au travail si ingrat et si laborieux de
la lecture sur les lIvres et de l'articulation. II fait ensuite l'acquisition des notions intellectuelles primaires (grammaire, vocabulaire, calcul, etc..).
)epuis 1927, la mdthode globale est appliqude : elle ddbute
par di's mots et des phrases entieres, lus au tableau, puis sur
les ';cres, et reproduits par l'dcriture, la parole et les actes. II
ne faut jamais se rebuter, mais rdpiter cent fois la mdme phrase,
redire deux cents fois le meme mot, jusqu'd ce que les yeux
obsvr,,ateurs de nos petits dleves parviennent enfin a ddchiffrer
sur notre bouche, cette deriture mobile qu'il faut saisir au vol !
Sanls doute la parole du sourd manque d'intonation, d'accentuation, de souplesse ; facilement; ii prend une voix de tdte,
ou une voix nasillarde, gutturale. De par son infirmitd it n'a
aucun moyen de controle. Mais depuis 1953, I'education auditive
est I'objet de recherches, de mises au point, qui ont ddjd de
belles rdalisations, grdee d des appareils trbs efficaces.
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L'elece, ayant achecc le cycle de se;s etudes, forcement plus
tongues que celles d'un enfant normal, passe les deux examenu
(quivalant au C.E.P. It suit alors l'enseignement professionnel
donna dans nos divers ateliers : menuiserie, cordonnerie,reliure,
peinture, jardinage pour les garqons. Enseignement menayer,
coupe, couture pour les filles. Ces travaux sont couronnes par
le C.A.P. de la Chambre des Mdtiers, ce qui permet a nos eleces
de s'installer.
Parmi les mille huit cent quatre-vingt-trois sourds-muets
eduques ici de 1855 & 1940, nous n'en connaissons pas un seul
qui se soit trouv6 dans la necessit6. N'est-ce pas un argument
peremptoire en faceur de cet enseignement ?
II. -

Ee16es aveugles

Quoique l'instruction des aveugles se rapproche davantage
de la normale que celle des sourds-muets, il n'en est pas moins
vrai qu'une methode appropriee a leur infirmitd, est absolument indispensable. Pour eux, le toucher doit suppl6er a la rue,
et la m6thode bien connue de lecture et dcriture a Braille , est
appliquee.
Le calcul se fait d l'aide de cadres speciaux sur lesquels les
enfants disposent de petits cubes oi~ sont marques en relief les
signes conventionnels de chiffres. Des collections varides, qu'ils
peuvent manipuler d leur gre, leur permettent de se former une
idee aussi exacte que possible des objets usuels. Sur des cartes
en relief, leurs doiyts arrivent a decouvrir et a d6crire les divcerses images giographiqucs.
Simultanement, acec la classe, les enfants travaillent lart
qui parait lear etre tout indique : la musique. Des leqons de
violon, violoncelle, piano, harmonium, orgue, et des notions d'accordage, leur sont donnees suivant leur disposition et leur goit.
Des examens officiels et ceux, tres speciaux, de la Fdderation
Nationale des Instituts privds de France, viennent couronner
leurs efforts.
Les etudes classiques terminees, et tout en continuant de
travailler la musique, its frequentent les divers ateliers de chaiserie et de cannage. Un certain nombre d'entre eux, sans foyer,
demeurent a l'Institution. C'est la seule de ce genre, i comporter
cette particularitd.
Notons enfin que les jeux et distractions out leur part ndcessaires : sdances rdcreatives, promenades reguliires, culture
physique, etc... L'Institution posside & Dainville une maison de
repos ol. pendant les grandes vacances, resident ceux de nos
dleves qui n'ont pas de famille ; Us y recoivent les soins maternels des Soeurs.
L'ideal de notre dcole est exprimi dans les armes qu'elle
s'est choisies.
Pour la section des sourds-muets, une chaine brisde avec la
devise a Ars naturae vincula solvit ,. Pour celle des aveugles,
une lyre surmontde de I'cil rayonnant de Dicu, avec le mot :
( Fiat a traduit en braille. N'a-t-on pas dit des sourds-muets
qu'ils 6taient des a Ames en prison n ? Leur infirmit6 native,
semble les tenir captives pour toujours. Mais le savoir-faire, la
charitd surtout, dont elles sont entourdes, brisent en elles, les
entraves de la nature.
Quant aux aveugles, la formation qu'ils recoivent en leur
ouvrant les horizons interieurs, en leur inculquant une volonti
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tenace, leur apprend non pas d se resigner decant leur infirmit&, mais A acquerir une veritable valeur humaine.
Le vieux bdtiment qui recut nos premiers peasionitaires en
1825, avait did affectd lors de sa construction en 1702, a V'entretien des orphelins. Ce qui nous montre que, bien acant sa
destination actuelle, ii abritait dejd une ceuvre de bienfaisance
au service des petits : c'dtait la Maison de la Pauvrete d'Arras.
Or, cette maison possedait un sccau en cuivre reprdsentant une
mare poule veillant sur ses petits, et on pouvait tire ces mots :
a Fovet et nutrit ,, . elle rdchauffe et elle noumrit,. N'est-ce
pas une magnifique illustration de l'wuvre accomplie ici par les
Filles de la Charitd ?
En votre nom d tous, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit
permis de leur adresser, du fond du cwur, un respectueux et
vibrant merci.
EPHESE-PANAYA

1956

iCf. Annales, t. 116, pp. 291-298 ; t. 117, pp. 445-i50 : t. 118,
pp. 241-245 ; t. 119-120, pp. 137-145 ; 608-620 ; t. 121, pp. 175-178.'
Panaya 1955 s'arretait au 8 septembre. 11 est done ndcessaire de noter quelques faits qui out cl6ture l'annie.
26 octobre 1955. - En presence du pr6sident du Dernek,
M. Clark et de MM. Euzet et Saint-Germain. Mgr 1'archev4que
de Sm\rne installe le Ptre Joseph Bouys des Petits FrBres de
Jesus (Charles de Foucauld), comme gardien du sanctuaire (I).
5 novembre. - Salut de la rue du Bac a Panaya. La Tres
Honoree Mere Lepicard est arrivie i Izmir le 3, B la nuit tombante. Ayant un jour de retard sur 'itineraire prevu, il ne lui
restait que la journde du 4 a passer a Smyrne pour ies visites
officielles et la reception pr6paree.
Le soir de ce jour, un peu fatiguee et devant ctre le lendemain a l'aerodrome i 9 heures du matin (ddpart pour la Grece),
la Mere Lepicard avait renonce & Panaya. Avec regret sans doute,
car elle n'avait pas oublid le pelerinage fait en novembre 1926
(Annales, 1927, pp. 342-351).
- Tres Honorde Mere, se permit de lui dire M. Euzet. a
tout prix it faut revoir Panaga ! C'est facile. En partant d
4 heures du matin, vous aurez la messe dans la Maison de la
Vierge et vous ne manquerez pas votre ddpart.
Ainsi fut fait. A 4 heures du matin, 1'auto quittait Izmir
dans la nuit noire. Vers 6 heures, A la pointe du jour, la petite
caravane (la TrBs Honorde Mere, Soeur Camman, Visitatrice, Sceur
Boscary et M. Euzet) se trouvait dans la Maison de la Vierge.
Messe et communion. Puis, sur le registre des visiteurs, ce souhait de la TrBs Honoree Mere : a Que Marie Immaculde nous protUye et nous conduise a la cdleste patrie. )
Ies partantes pour Ath6nes avaient le droit de porter, sur
le territoire ture. le saint habit des Filles de la Charitd. C'est
ainsi que h Panaya, pour la premiere fois depuis vingt ans,
reparurent les blanches cornettes.
'1) Des le premier jour de son installation, le Pere Joseph a tenu
regi-tre de tous les details. Lorsqu'il sera cite textuellement, la citatio. sera indiqude par les initiales : J. P. Journal de Panaya).
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A 9 heures precises, on etait a 'aerodrome d'lzmir, il etait
xenue nous rejoindre la Seur Fournier. Bien entendu, la cornette ne pouvait passer inapergue ; 'on put remarquer quelques
sourires de surprises, d'admiration, sans malveillance. II faut
dire, en outre, que les deux partantes arboraient dignement,
fierement ce drapeau de la Charitd.
6 novembre. - La Maison de France & Panaya. Visite rapide, dans l'apres-midi, de la princesse HIlene, flle cadette du
Coimte de Paris, accompagnee par le Pere Clair, curd de SaintPolvcarpe, et par M. Houdart, du Consulat de France.
La princesse est franche ; a quelqu'un qui la fdiiciait de
ses dil-hunt ans : a J'en ai \ingt et un ! , a-t-elle repliqu..
Mais elle n'est pas bavarde. Sur le registre, tout simplenent son
noin qui resume un long passe : Hle"ne de France.
Oh ! chbre et v6neree Sceur de Grancey, combien vous auriez
etd heureuse d'accueillir dans votre domaine (le domaine de
Marie), ce gracieux rejeton de nos lys !
II faut noter, a ce sujet, que les Grancey ont servi la France
sous tous les r6gimes, dans la marine et I'armie. On compte
trois Grancey morts au champ d'honneur en 1914 et un en
1939.
Un jour que Ie noin du Pere Ventura avait M6dprononc6
de\ant elle. , Ah ! dit la Sceur de Grancey, je l'ai entendu precher dans la chapelle des Tuileries. II dtait fort goiti adla cour
de .apoldon III. " Et elle redisait quelques comparaisons originales qui favaient irappee, tout en essayant d'imiter, sans
malice aucune, I'accent tres accuse de l'illustre thdatin sicilien
(1792-1861U.
23 ,aovemtbre. - Le Pere Joseph et son compagnon, le Pere
sont montes de Seldjouk, h pieds,
Louis. nouvelleiient arriv\,
A Panaya.
La premniere iesse est celebrde dans le
27 nortebre. le Saint-Sacremnint.
petit oratoire oh dl.scormais sera ionseriv\
Voilh done rdalis- le iceu de 1'abbe Gouyet (f 1899) (Cf. Annales, I. 119-1?2, p. 1 iO . 11 n'y a, il est vrai, que deux petits
frires it Panava. manis ils appartiennent h une communaute d'adorateurs.
Une basilique sur la colline attirerait les regards. Mais
connel elle parle au coeur chritien. cette petite maison de Nazarelh.' transportee, en quelque sorte, au flane de la montagne,
loute remiplie de I'auguste prdsence de Jesus !
2 dlcembre. - La France officielle I Panaya. - -M.JeanPaul Garnier, ambassadeur de France en Turquie, est venu passer quelques jours a Izimir. 11 6te conduit b Ephbse-Panaya par
M. Jean Darche, consul geniral de France, accompagne dux Pere
Clair. capucin. cure de Saint-Polycarpe. Simple visite, mais
qui semble bien clore ddfinitivement le petit incident diplomatique souleve par la donation de Panaya au , Dernek n, r6alisee
en decembre 1952.
13 dWcembre. - Une famille suisse, 0tablie depuis quarante ans en Turquie, monte a Panaya. avant de retourner dfinitivement dans son pays. Vrais- pilerins, its ont recitd le chapelet it genoux devant I'autel (J.P.). De quoi rejouir le cceur du
docteur Geschwind (cf. Annales, t. 119-120, p. 144).
18 dceembre. - Un jeune Allemand et Mime Schabah Adu
tourisme d'Izmir.. Petit dialogue en trois actes avec elle :
A 1'entree de la chapelle : - Je suis Musulmane, mais jai
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beaucoup de devotion pour Meryem Ana. C'est bien divotion
qu'on dit ? ,

Devant la source : u A Pergame, on boit de l'eau pour garder
la jeunesse et la beaute. Ici, on boit de l'eau pour se garder
I'ce
pure. J'ai itudi•d 'Ecole des Seurs. A deux heures, je
dois y tre pour une distribution (aux pauvres).
En partant : , Priez pour moi, mon Pere. - Comment vous
appelez-vous ? - Mon nom est Schabah. - Oh i une itme du bon
Dieu, comme tant d'autres ,, ajoute le Pere Joseph. (J.P.).
25 dicembre. - Panaya n'est pas reste sans messe. Mais
l'un des deux pretres est descendu le 24, avec un groupe de
personnes qui I'ont conduit au barrage de Demir-Keupru pour
y celebrer la messe de, minuit.
28 decembre. - A midi, visite du sanctuaire par un groupe
de lycIens de Dcnizli, conduits par quelques professeurs. Ils
sont d'une tenue remarquable. Deux grands delves servent d'interpretes en anglais. Les questions sonl noinbreuses et extr6mement pertinentes. On nous invite a venir visiter Denizli et son
lycee. (J.P.).
31 ddcembre. - Presence de trois grecs d'lstanbul, dont un
paruissien du Phanar qui chante le commencement de la Grande
Doxologie (Acathistos).
12 jancier 1956. - Un jeune prCetre inexicain, venant du
Biblicum, de Home, et allant & I'lnstitut biblique de Jerusalem,
est montd & Panaya ou il est rest4 trois jours. Exemple trop
rare. 11 a done bien pu voir. Et voici ce qu'il a dcrit en espagnol, sur le Journal du Pere Joseph :
a Apres avoir lu les arguments de M. Poulin, qui se rapportent aux Actes des Ap6tres et au ministdre de saint Jean en
Asie Mineure (comme dtudiant d'dcriture sainte c'est le seul
aryument qui m'intdresse), j'eprouve le besoin d'exprimer en
tunte sincdritd la faiblesse et Vinconsistance de cette argumentation. La science biblique a progressd beaucoup dans ces cinquante dernieres annees sur l'extension et les dates des voyages
et du minist&re des Apdtres. Voild le point central qu'il faut
&tudieractuellement et, s'il reste sans solution claire et biblique, dates surtout, on ne pourra pas faire progresser la ddmonstration sur I'authenticitd de Panaya Kapulu pour laquele je
prie Dieu qu'elle soit prouvce scientifiquement et en pleine concordance avec les donnees bibliqucs que nous possedons aujourd'bui. - Jean Abascal. ,
On ne peut qu'admirer, avec le sourire qui convient, cette
belle et intr'pide assurance des jeunes. Elle tendrait A leur faire
croire que la science biblique est nee avec eux. Un Bossuet
parlait autrement de i ces petits progrds que nous pouvons
faire 1 (prdface de VApocalypse), mais il n'etait pas licencid 6ssciences bibliques ! Une simple remarque sur ce qui prdcede.
Jainais M1.Poulin, ni le docteur Niessen, ni personne n'a songd
a prouver la tradition d'Ephse par la Bible. Tous leurs efforts
sur ce point. se sont bornes a constater que si la Bible ne nous
enseigne rien, absolument rien, aucune date certaine ne s'oppose i 1'hypothbse que saint Jean n'a pas attendu la vieillesse
pour venir 6vangdliser la province qui lui serait ehue en partage. Et I'on peut attendre de pied ferme, une prdcision scientifique on simplement indiscutable, qui ne sera pas plus avancde dans cinquante ans que maintenant.
Dimanche 15 janvier. - Assitent t la messe, le eapitaine
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de Montalembert ide la Nato), avec sa femme, ses deux enfant&
et M. de Grain\al J.P.).
Mardi 17 janvier. - Le commandant du vaisseau portugais
en rade, avec trois compagnons, montent i Panaya. II emporte
(dans la voiture du Vali), une fort grosse pierre pour son jardin ! (J.P.).
Mardi 6 mars. - Mile O'Brien vient en Turquie pour y
Rtablir la Le6ion de Marie. Messe cel6bree par Mgr r'Archeveque. Pluie continuelle durant toute la journee. It n'a pas et6 possible d'entrevoir mbme un petit coin du paysage. Mais,
Mile O'Brien n'a pas sembl le regretter, tant elle est absorbie
par son activite de zelatrice.
Jeudi 8 mars. - Un homme assez ag6, venu de Seljonk :
Tout va bien d'abord, nais devant I'Ave Maria (en turc), d'un
doigt accusateur, ii m'a muntre : Allah annesi (Mere de Dieu,,
et n'a explique ce qu'un bon musulman pouvait dire en pareil
cas. Isa 6tait un humnne conmme toi et moi. Dieu a tout cred, le
monde, toutes les choses, etc... II y est revenu a deux fois. Coinment pourrions-nous ýtre d'accord ? " Oh ! on ne s'est pas
ficlhi, ni l'un ni l'autre. Mais le fosse est 1l. II m'a cite la sourate
de la Table en arabe. (Le Pere Joseph est arabisant). Oui, le
fosse est lh. C'est un abline. mais sur eet abime un pont nmysterieux : Meriyeni Ana, et tous n'out pas ce fanatisme. On a
remarque une autre fois deux fillettes qui lisaient attentivement, le Selam sana, Ave Maria, avec une naive application, en
presence de leur pere. Elies ont ensuite recite a haute voix une
autre priere (J.P.).
25 ,iai. - Le Yeni Asir, du 26, en derniere page. porte des
photos niontrant 1'excursion du Schah de Perse et de I'Impdratrice a Epheise-Panaya. Un clich6 reprdsente les deux souverains
pros de la fonlaine, bu\ant l'eau salutaire de Mdriyem Ana. Ce
n'est un secret pour personne que Sa Majeste l'Imppratrice a
demandd a Meriyem Ana de lui obtenir un heritier du trOne.
29 mai. - Une trentaine de dames turques a\ec quelqutmessieurs (le pendant islamique d'une confrdrie de dames chretiennes). Entree en groupe dans le sanctuaire avec psalmodie
fort dynamique de I'appel a la priere, a\ec versets en I'honneur
des prophetes, Mahomet, Isa (Jes1us, Moise, Abraham, Nod, etc...
Plusieurs sont tres emues et pleurent. La presidente demande
I'autorisation de faire le ., namaz
,
(priere) dans la Chambre
de la Vierge. Puis elle exprime le ddsir que la porte soit laisse
ouverte tout le temps de leur sejour. Vers deux heures, une
autre priere chantee. Une d6elgation ni'apporte ses remerciements qui se terminent par ces mots : Allah daima dost : (Dieu
est toujours notre ami !) (J.P.).
Dimanche 10 juin. - Pelerinage diocesain organisd pour
cdlebrer . Panaya mnme la Royaute de Marie. Messe celebree par
le Pere Joseph, gardien du Sanctuaire, qui, apr6s avoir lu, en
ture, '1vangile de la fete, a donntune substantielle homilie sur
Marie-Reine. Environ deux cent cinquante catholiques. Nonbreuses communions.
A noter que la LUgion de Marie, 6tablie a Izmir depuis trois
mois seulement, s'est affirm6e en ce pelerinage. Dans la petite
procession qui s'est formee pour aller de la Nouvelle Maison a
I'esplanade, oii se dresse I'autel, le president et la prdsidente
portant I'insigne de la Legion (le Vexillum), precedent j'archev4que et ont occupe une place d'hoinnur autour de l'autel.
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Le soir, A deux heures, rdcitation du chapelet et benediction du Saint-Sacrement la premiire qui ait ttd donnee un
jour de pelerinage.
Pendant la messe, le beau platane proche la Maison de la
Vierge protegeait de son ombre la pieuse assistance. Le soir,
un acacia providentiel, du c6te de la mer, faisail de cet endroit
un sanctuaire propice au recueillement et A la priere.
Vendredi 3 aozit. - Un groupe de quarante-neuf personnes
Dien compties, etudiants et etudiantes de 1'lnstitut Catholique
ae Toulouse, voyageant dans un car parti de France, sont arri,\eeý la nuit A Izmir. Ils sont restes le jour suivant, installks
dans 1'enceinte de l'HOpital francais. Le lendemain, partis &
Epliese-Panaya, its y sont arrives A la nuit. 11s out done campe
dans I'auto-car, et, de bon matin, ils se sont diriges processionliellenient vers le sanctuaire, priant et chantant. Les quatre pr&tres y out celebrd la messe. Vrai pelerinage, puisque Panaya a
etd leur plus lointaine teape. Le car n'a fait que repasser par
Izmir pour regagner Istanbul, voir la mer du Bosphore et revenir en France par Salonique, Athlnes et l'Italie du Nord. Voyage
cir•culaire, dont la durde prevue 6tait de cinquante jours.
Le lendemain 4 aout, autre pelerinage d'une cinquantaine
d'etudiants avec six pretres, sous la direction de Mgr Rudolf
Karl. prelat de Vienne, en Autriche.
Dimanche 19 aout. - Pelerinage diocesain traditiounel depuis 1951, et soixantieime anniversaire du premier grand pelerinage des catholiques d'lziir, presidd par lMgr Andre Timoui,
arc heveque.
Les cer6monies ont dte a peu pros les memnes qu'en juin
dernier, sauf que la messe a 6le celebree par Mgr l'Arche\eque
qui. apr-s 1'\eangile, a rait une allocution en turd, dcoutee a\ec
beaucoup d'attention. I1 v a relexv les divers points de contact
entre l'Evangile et le Coran, d'oui se degage une croyance commune en I'Immaculee-Conception, la materuith virginale. et f'incoriparable saintet6 de Meryem Ana...
Dans l'allocution en frangais qui a suivi, it a parl6 de l'accutil bienveillant que lui out fait tout rdeemment. a Rome, les
pluz liautes autorites ecclesiastiques, et le Souverain Pontife
lui-mime qui 'a prie de benir en son noin tous les pelerins.
Toute la journde, va-et-vient continuel de Musulmans venus
de- environs, dont quelques-uns A pied ! Leur veneration pour
Mervem Ana est manifestement grande, comme aussi leur confianie en sa protection.
De Rome, Mgr I'Archeveque avait rapportd une ddcoration
pour M. Pol Clark, prdsident du Dernek de Panaya, nommi chevalier de Saint-Sylvestre. Elle lui a Wtd remise a I'issue du repas
qui a r6uni eccl6siastiques et laiques, membres du Dernek. Cette
recompense dtait bien due A une infatigable et intelligente activitP ddployde, depuis six ans, au service de la sainte cause.
Le lendemain, les journaux d'Izmir publiaient, avec photos,
le compte rendu bienveillant de cette journee et de larges
extraits de l'allocution en turc. Le rddacteur du Yeni Asir,
Hik~let Bozkurt, n'oublia pas de mentionner la ,<distribution
du pain sacrd ,.Et il termine son article par de chaudes fdlicitations a tous ceux qui ont travaill a l'embellissement de la
route. Elle est arriv6e A un tel degrd de perfection que cela
lgitinme. De plus en plus
eniplit nos eceurs de fiertd. Fiertt
elariie, la route macadamisde, oil les cars peuvent se croiser,
est ,ordde par endroits de petites bornes blanches qui ne sont
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pas encore des parapets, mais fournissent de precieuses indications aux chauffeurs.
Derniere surprise: & I'auto-parc. nouveaux amenagements.
L'agrtable s'y mole A Futile : des jardinets fleuris en cette
saison, tout a fait bien places au seuil du t domaine de Marie ,.
11 a etC dej4 note ici que les ddpenses de 1'Etat ture s'arrAtent a I'auto-parc. Cependant, les visiteurs devenant de plus en
plus nombreux icertains dimanches, ils out depasse trois
cents !) un poste de gendarmerie est devenu non seulement utile
mais ndcessaire. L'Etat turc offre gracieusement de I'y 6tablir,
k condition que le Dernek lui assure un local convenable. Une
nouvelle construction, en voie d'ache\ement, s'6l~ve dejA a I'entree, un peu avant I'abri du pelerin. Cet immeuble est destine k
la gendarmerie et a l'Agence postale.
Mercredi 22 aoit. - L'U.R.SS. a Panaya. - Un monsieur
distingue, accompagnd de trois autres, s'est pr6sentd au PIre
gardien de Panaya, lui a pose des questions, en tres bon francais, sur Panaya meme, sur la difference entre les eglises orthodoxes et I'eglise catholique. 11 a dcout6 avec interet toutes le.
reponses...
En prenant congd, il offre sa carte au Pere : Boris Pottserof,
amnhassadeur extraordinaire et plinipotentiaire des Republiques
So\ ictiques Socialistes.
Dimanche 9 septembre. - Groupe d'une quarantaine de
personnes ;Ioinnies. feenmes, enfants), la plupart Autrichiens,
venus en autobus d'Istanbul, sous la direction du zd1l aumdnier
des Allemands en Turquie. Monseigneur I'Archeveque cle6bre la
messe, et donne quelques mots en francais, suivis d'une allocution en allemand par I'auminier.
Au cours de la messe. lectures, explications, chants en langue allemande. On a le droit de prdfdrer les textes latins et les
melodies grtgoriennes. mais il faut reconnaitre que ce sont 1I des
chants graves et \raiment religieux. Nombreuses communions.
Assistance profondement recueillie. En un mot vrai pelerinage.
Arrivds la veille a Seldjouk a la nuit noire, par suite de
retards imprdvus, tout ce groupe s'dtait rduni dans l'enceinte
de la basilique justinienne, ou la sainte messe avail 6td cI1hree avec lectures et chants, a la lueur des cierges et flambeaux.
Les voisins, car il y en a. et tout pres (de pauvres gens dans
de modestes maisons) ont e4t fort dtonnds, mais n'ont en rien
trouble cette cmouvante c6rdmonie. Comme c'dtait beau ! La
veille, dans la basilique de Saint-Jean, le lendemain dans la
Maison de la Vierge ! Oui. vrai pelerinage.
Nota. - On ne peut mieux conclure cette chronique de Panaya 1956, que par quelques extraits des communiques de 1'Archev\-ch d'Izmir :
Pendant les mois de juin et de juillet, visiteurs et pelerins
se sont succedd chaque jour sans interruption, dans le Sanctuaire de Notre-Dame. Commercants, hommes d'affaires, diplomates, officiers, marins, professeurs. pretres et dtudiants figuraient nombreux dans ces groupes, dont la moitid au moins etait
composde de Musulmans, venus des diffdrentes villes de Turquie.
Tous ont fait quelque acte de devotion en l'honneur de la
Vierge : ils ont prid, ils ont bu i la source mime, its ont emport6 de 1'eau pour leurs malades. Beaucoup d'infirmes ont demandd leur guerison et ont fait des voeux en attachant un ruban
A la statue de Marie.
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Pendant le mois d'aoit, on a pu compter en moyenne cent
vingt visiteurs par jour. Sur 1'ensemble de trois mille six cents
pelerins, le tiers au moins est musulman. On y remarque des
groupes considdrables d'offieiers, de professeurs et d'6tudiants
d'Universits, un nombre imposant de jeunes gens : quatre enfants ont fait vingt-quatre kilometres A pied pour atteindre
Panaya. Parmi les etrangers, bon nombre de pretres, professeurs
on etudiants dans les dcoles de Rome ou a 1'Institut Biblique,
des dl6-es de l'Ecole ArchBologique de Rome. Des chretiens arabes de Bagdad ont c6toye Polonais et Tchecoslovaques (une
soixantaine), qui ont achetd de nombreuses midailles. Des enfants malades et rachitiques out 4td presentds i la Sainte Vierge.
Uue dame turque a fait voeu d'olfrir un ,, rierge en or , si elle
Rtait exaucee. D'autres ont racontW de merveilleuses gudrisons,
dues a I'absorption de I'eau d6 Panaya.
Publications concernant Panaya
1° Das Mariengrab, Jdrusalem ? Ephesus ? par Clemen KOPP,
Paderborn, 1955.
Brochure d'aspect rassurant par son appareil critique (118
notes pour 49 pages !), dont il faut louer le ton constamment
moderd et vraiment irenique.
Dans la premiere partie, I'auteur cherche dans les textes
scripturaires et patristiques, a travers les siecles, quelques preuves en faveur de Jerusalem et il avoue franchement n'avoir rien
trouue. ce qui ne l'enmpche pas de conclure en faveur de Jdrusalem.
Dans la seconde, il examine a la loupe ce qu'on peut dire en
faveur d'Ephese. pour le rdfuter, toujours pacifiquement, mais
obstinminent, et il aboutit a Jdrusalem, sans rien affirmer pourtant. car en definitive, , nous n'en savons pas plus qu'au temps
de saint Epiphane ).
II ne peut 6tre question de donner ici, meme 1'esquisse d'une
refutation destinde au Divus Thomas.
2* Divus Thomas. 1955, pp. 413-423.
Article en latin : De loco transitus et gloriosae Assumptionis B.M. Viryinis. Extri6mement favorable a Ephese-Panaya, on
serait tent6 de dire : trop favorable. Excellent exposd des meilleures preuvcs. Sommaire historique de la ddcouverte en 1891
et de la resurrection en 1951. Le nom d'Henri Jung y est mentionn4, comme decouvreur, et aussi le volume de Gouyet, prdcurseur de la decouverte.
A signaler cependant trois omissions regrettables. Aucun
ou\rage d'E. Poulin (Gabrielovich). ni de J. Niessen. ne s'y trouve
cite et pas meme le nom de ces deux incomparables champions
des temps hdroiques (1896-'914). On y chercherait en vain le
nom de Soeur Marie de Mandat-Grancey, sans laquelle Panaya
serait reste inconnu. L'auteur ne nous en voudra pas de ce supplement d'information (2). I1 est le meme que celui de la brochure sur C. Emmerich signald dans Panaya 1955 : Clemens
Henze, C. SS. R. (Annales, t. 119-120, pp. 617-618).
Nos confreres d'Italie ne sont done plus sous I'impression
qu'ils pouvaient avoir reque en lisant le beau volume : I Luoghi
Sonti. di Gaetano Perella, C.M1. - Piacenza, 1936, o(l se trouve,
p. 2?, une note fort incomplte. sur Eptliese-Panaya, qui se terqu'i

(2) Les Annales de la Mission ne lui sont point inaccessibles, puleles cite en indiquant exactement les renvois.
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mine ainsi : Ma gli archeologi non arrisero troppo a questa
scoperta... sensazionale e la cosa j morta da se !
Aussi mauxais propnhte que M. Amede Allou. assistant
de la laison-Mcre. qui icrivait a M. Poulin, sur une carte de
bonne amine : , Je regrette que \ous sovez meld dans cette
,
affaire d'Ephise. J'a\oue in en laver completteent les mains.
3" MariaUBeauchesne), t. IV.
On sait que dans le t. III se trouve une 6tude sur la de\olion mariale chez saint Vincent et les Prktres de la Missiul, par
le Lazariste Ediond Crapez, p. 115. L'auteur, dont on connait
la tournure d'espril mystique, semible a\oir eprouve une rnelle
sympathlie pour Epih.se-lanaa. un peu comune autrefois le
cherfMonsieur Mott. II a done tenu i en dire un mot. Mais avec
quelle prudente timidite ! Ce nWst pas lui qui parle. II se retranche derriere un jaragraphe emnpruntd au beau livre sur la
Sainte Vierge, du Peýre de la Broise, qui mentionne Panaya.
Puis, il continue : , le sacant Jdsuite ajoute : dvidemment le
jour ui it srrait prouu
que la description de la Maison voisine
d'Ephtsce el les autres ddiaiis relatifs a la mort de Marie, dans
les risions de Catherine Emmerich, proviennent d'une rdvelation divine, ii n'y aurait qu'i s'incliner. Mais ce jour ne parait
pas renu encore . A ccs lignes, ecrit E. Crapez, nous n'ajouterou.s aucutn couinntaire, nous contentant d'indiquer la brochure de E. Poulin Gabrielovich) c Ephese ou Jerusalem ',
1897.
Dans Ie t. IV, paru en 1956 ce n'est plus Edmond Crapez
qui tient la plume, mais le savant Pere Jesuite Tallon, qui n'est
pas si tiniide que notre confrbre, ni si dubitatif que le Pere
de la Broise. En vIrit6, on ne pouvait rien souhaiter de mieux
pour la tradition ephesienne. et meme pour Panaya. Pas d'alTirmation massive, mais une conclusion tris favorable :
" Apres avoir examind les donndes principales et indiqu4
le relais d'une tradition vicante enregistrte plus par I'histoire
que par la littdrature, le Pere Tallon ajoute : Nous ne trouvons
aucune difficultW majeure qui contredise la possibilitd de Marie
d Ephese. que postulent par ailleurs de facon indiniable des monuments anciens et une tres ancienne tradition orale n (p. 896).
Et tout ceci est d'autant plus remarquable qu'un peu plus
haut (page 863), dans les pages signees du Pere Abel, sur le culte
marial en Palestine, on se contente de quelques renseignements
sur le Tombeau de la Vierge it Gethsdmani, sans que le iot
meme de tradition y apparaisse. Tellement il est vrai qu'on ne
peut rien invoquer de sdrieux en faveur de J6rusalem.
4" Bulletin Guillaume Budd, juin 1956.
On se souvient qu'un pelerin daoat 1955 (cf. Annales,
t. 119-120, p. 616), avait promis d'dtudier de pr6s la fameuse
lettre conciliaire. M3.Edouard Delebecque a tenu parole.
Les quelques pages d'une analyse tres poussde, suivant toutes les exigenees de la syntaxe grccque, aboutissent i la tradurtion suivante qu'il donne en conclusion :
a C'est pourquoi Nestorius, le rdaovateur de l'hdrdsie impie,
apres dire arrivd,dans le pays des Ephdsiens, & l'endroit oit arrivdrent Jean le Thdologien, et la Sainte Vierge Marie, M&re de
Dieu, parce qu'il s'dtait sdpard du concile des saints p&res et dvdques, et qu'en raison d'une conscience mauvaise, it n'avait ose
comparattre,a dtd, aprds citation... condamnr.
n
Comme on le voit, la fameuse phrase conciliaire semble
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indiquer, pour ainsi dire, la Maison de la Vierge dans )a Montagne d'Ephese.
II serait nettement fastidieux, et de plus impossible, de
rele\er les articles, notes et articulets sur Panaya, parus au
cours de cette ann6e, depuis l'humble Semaine reliyieuse de
Chalons-sur-Marne, jusqu'aux grands illustr6s de France, Lectures pour tous (Willy Sperco), et d'Amerique, Extension (Californie), par Roland Larson.
Mais ii faut revenir (cf. Annales, t. 119 -120,p. 120), sur I'infatigable activit6 de Mme Chantaud-Chabas. L Exposition Panaya-Kapulu et les Eglises rupestres de la Cappadoce, en mars
1955 a Paris, aux Galeries Dominique (29, avenue Kl6ber), a et6
renouvelee en juillet-aolt de la m6me annie, au Musde de SaintBrieuc, sous la presidence d'honneur de Mgr Descuffi, en presence de Mgr Coupel et du Pr6fet des C6tes-du-Nord, et aussi &
Triguier, dans la salle d'honneur de l'H6tel de Ville. Ces expositions bretonnes ont servi de preparation au Pardon des Sept
Saints, qui sont bien les Sept Dormants d'Ephese (3), dont la
chapelle (crypte-dolmen) se trouve A quatre kilombtres de Plouaret. La pr6sentation en a 6t0 faite par Louis Massignon, qui a
fait remarquer que a pour la premiere fois une artiste chr6tienne s'est trouvee pour se recueillir sous la tente (4) dans le
paysage repose de Panaya, et s'inspirer de la lumiere sereine
qui baigne la colline d'Eph6se a (Ouest-France du 20 juillet
1955).
Joseph EuzET.
(3) Revue des Etudes Islamiques, 1954, pp. 59 et suiv. Voir aussi
les declarations de M. Louis Massignon, reproduites dans Annales,
t. 119-120, pp. 609-410.
(4) I1n'y a pas lM de m6taphore. C'est bien sous la tente qu'eUe
portait dans ses bagages, conduisant elle-meme sa voiture, que l'artiste a vecu plus d'une semaine sur la montagne, aveo seuiement une
femme pour la servir.

LE SEMINAIRE DE SARLAT
:Voir Annales, t. 119-120. pp. 397-403 ; 629-678 ;
t. 121, pp. 183-228)
Deuxieme partie
LE SEMINAIRE

DE SARLAT APRES LA REVOLUTION

Le concordat de 1801 avait supprim6 les dioceses de P6rigueux et de Sarlat et les avait rattaches au diocese d'Angoulme,
alors gouverne par I'ancien dvtque constitutionnel, Mgr Dominique Lacombe.
L'immense diocese ainsi form6 ne poss6dait aucun s6minaire. Ceux d'Angouleme et de Sarlat avaient 6td vendus comme
biens nationaux; celui de Pdrigueux 6tait devenu une caserne.
En rdtablissant les dv4ches, le concordat ne s'6tait pas engag, A doter les dioceses de s6minaires; il autorisait seulement
er fondation, et si le gouvernement se proposait de leur venir
en aide, ce serait librement et selon son bon plaisir. Les eveques
devaient done s'employer ou h se procurer de nouveaux locaux,
ou it racheter, si possible, les anciens sdminaires.
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Chapitre premier
LE R*rABLISSEMENT DU S1MINAIRE

L'ancien seminaire de Sarlat dtait devenu la propriet6 de
Jean-Baptiste Gueyraud, homme de loi. Constatant que les frais
d'entretien des vieilles bhtisses d6passaient les revenus du terrain cultivable, Gueyraud avail manifestd l'intention de laisser
les constructions tomber en ruines (1).
Dbs la restauration du culte, quelques personnes pieuses
et charitables, a la tate desquelles se trouvait M. de Betou, curd
de Sarlat, formerent le projet de racheter le sdminaire pour le
consacrer de nouveau h une ecole ecclesiastique. Le vicaire de
M. de Bdtou, Jean-Pierre Simian, Lazariste, et ancien econome
du seminaire, semblait I'homme providentiel pour mener A
bonne tin cette affaire, dont il fut probablement Finstigateur.
M. Simian engagea des pourparlers avec le propridtaire et,
en attendant que le rachat fut conclu, il fut autorisa & s'installer
dans les locaux avec quelques 6eeves (2). De 1803 & 1805, ceux-ci
se trouverent au nombre d'une vingtaine (3).
Peu h peu les fonds necessaires furent rdunis. Les demoiselles de Rastignac et de Gampagne, 1'abbe Frangois de Bdtou,
cure de Ferrensac au diocese d'Agen, fournirent ensemble 6.000
francs ; le reste fut concedd par prets remboursables, M. Simian
y contribuant pour la somme de 3.400 francs. Mile de Campagne
ajouta comme appoint un jardin qu'elle possddait A Sarlat, sans
quoi Gueyraud n'efit pas consenti i la vente (4).
Le contrat d'achat ful passe, le 9 juillet 1806, devant le
notaire PomIarel, pour la somme de 15.600 francs. D'un commun
accord. la proprietd fut mise sous le nom de M. Simian.
Les acquereurs offrirent sans tarder l'dtablissement "
Mgr Lacombe, en vue d'y installer un grand ou un petit seminaire. M. de Selves, procureur imperial et president du Conseil
gdndral de la Dordogne et du canton de Sarlat, se chargea de
cette demarche, qu'il fit, le 19 juillet. au nom des habitants de
la ville. II exposait la situation, repondait F l'avance aux objections que pouvait faire r'dvtque, notamment I'dloignement de
la ville episcopale, et il laissait entendre que le Conseil general
pourrait peut-Atre fournir quelques secours pour les r6parations d'urgence.
L'ancien chanceladais, Joseph Prunis, membre du Corps
16gislatif, appuya de son autorith la demande de l'installation
'() Arch. ddp., Dordogne. L. 842. no 86.
(2) M. Simian naquit le il mai 1750 h La Bastide-l'Eveque, dioeA•e
de Rodez. Requ dans la Congregation de la Mission & Cahors, le 25
octobre 1767. il y fit les vueux le 26 octobre 17f9. Nomm6 professeur &
Sarlat en 1783, la population I'avait en grande estine pour son esprit
sacerdotal, son zele et sa pidtd. Apr6s le concordat, M. de Bdtou le
rappela auprfs de lul. M. Simian lui succdda en 1806 comme vicaire
regent, charge qu'll conserva jusqu'au 12 mars 1809.
(3) Rocal, De Brumaire & Waterloo, II, p. 179.
(4) Archives de 1'6v4chd de Pdrigueux : Note de l'abb4 Peyrot &
Mgr Lacombe, de novembre 1813. - La plupart des doeuments qul
concernent Mgr Lacombe et les abb6s Luguout, Peyrot, Loqueyssie, Larouverade, etc., se trouvent & ces memes archives : Sere A num6ro3
9, 14, 15, 16, 17, 18. Tous les documents relatifs aux faits, dont nous
parlons, soot pour la p!upart contenus dans ces dossiers nous nous
dispenserons d6sormais de donner toutes les references ; la date des
faits suffira.
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a -arlat d'un seminaire, dont it connaissait, disait-il, I'utilit6
et la necessit6.
Soucieux probablement d'dtablir son seminaire a Angoulewue meme, Mgr Lacombe ne se pressa pas de rdpondre au
va'u des Sarladais; mais, n'ayant pu r6ussir dans son dessein,
il contiait finalement a I'abbd de Senaillac, son vicaire gendral,
le 8 octobre 1807, la Commission de visiter I'etablisserent de
Sarlat et de s'assurer de la maniere dont les 4elves y etaient
nourris et instruits.
Le 21 octobre, le jour meme ou I'abb6 de Sdnailhac accomplissait sa mission, la population par I'intermndiaire de ses
principaux notables, exprimait A 1'eveque ses remerciements les
plus chaleureux.
A l'issue de son inspection, le vicaire gendral redigeait le
proces-verbal suivant :
a Nous, Frangois de Senailhac, vieaire ydndral du diocese
d'Angouldme, en vertu de la Commission honorable qui nous a
etb donnee par Monseigneur I'Ereque, de visiter la maison du
Stminaire de Sarlat, achetde par M. Simian, ancien Lazariste
et vicaire-regent de la paroisse dudit Sarlat, et faire le rapport
tant de ladite Maison que de la maniere dont les dl~ves y sont
instruits et nourris, nous nous sommes rendu audit Sdminaire
le vingt et un octobre dix-huit cent sept, accompagnd de M. Giraud, ancien chanoine de Chancelade, et desservant aujourd'hui
L'dglise succursale de Meyrat, que nous avons pris pour notre
secrdtaire.
Et apras avoir fait lecture de notre Commission d M. le Snateur Maleville, qui se trouvait dans le pays, d MM. le SousPrefet, le Procureur imprial. Selves. juae du Tribunal, le premier adjoint du maire, en I'absence dudit maire, et a plusieurs
autres citoyens, membres du Conseil de la commune, d MM. les
Prdtres, que nous avons pries de s'assembler audit Seminaire.
Tous nous ont tImoignd la plus vive satisfaction et les sentiments de reconnaissance pour les marques de bontW et affection particuliare que leur tdmoigne Monseigneur I'Evdque en
voulant 6tablir un sdminaire dans la ville de Sarlat et ont voulu
consigner ce sentiment dans une Lettre qu'ils ont adressde &
Monseigneur l'Evcque, et que tous ont siynde.
Le lendemain, vingt-trois octobre (5), assistd de M. Giraud,
notre secrdtaire, et accompagnd de plusieurs eccldsiastiques,
nous avons examine I'dtat de la Maison dont nous sommes chargd
de faire le Rapport.
Le Seminaire de Sarlat est situd sur une petite dldvation,
d la distance d'environ cent pas de la ville et n'en est sdpar6 que
par son magnifique enclos dont les murs de cldture ne sont sdparsd
de ceu de la ville que par le fosse, qui sert de grand
chemin et de promenade.
Le dit Seminaire a la ville au levant, et sous ses pieds une
terrasse cultivde et infiniment agrdable en fait le tour. Dans le
rez-de-chaussde, d main droite en venant de la terrasse, ii y a
un rfectoire fort propre, bien boisW & hauteur d'homme et vouttd.
Easuite, la cuisine et tout pres une basse-cour et les ecuries
et de' belles caves.
A gauche, un appartement complet, appeld l'appartement de
Monsc•neur I'Evuque, trds bien distribud : antichambre, cham;5) It faut lire : vingt-deux octobre.
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brc a coucher, bouge, cabinet, salon de compagnie, votttW avec
quatre grandes croisdes.
De la, si I'on veut, on entre dans la chapelle, qui est d'un
tres joli goft, toute neuve. Une rampe de fer tres bien travailde,
qui forme un c6ne ; un grand tableau de l'Assomption de la
Vicrge et une urne bien dorde.
Au premier 6tage, it y a quinze chambres, parfaitemetnf oyeables, dont quatre de maitres et chacune d deux pieces.
Au second 1tage, il y a dix-sept chambres. II n'y en a que
cinq qui soilnt pretes, les autres ont besoin de rdparations. 11
y a en gQneral peu de meubles.
Cette maison offre beaucoup de commoditis. Un puits dans
la cuisine; une fontaine dans l'enclos, assez abondante; un air
pur ; assez pres de la ville et asses dloignde pour une dducation
ecclisiastique.
Un tres vaste enclos ei beau jardin.
Les 6leves, d'apres ce que m'en ont assur6 des personnes
dignes de foi, qui ont souvent assistd aux repas du S6minaire,
y sont proprement et aussi honndtement nourris qu'on puisse
'dtre. Aucune espkce de distinction entre le directeur et les
enfants.
On y dit le Benedicite et les grdees du Br6viaire. On fait la
lecture et on rend compte de la classe pendant le repas.
Les dleves vont au Colldge dans la classe qui leur concient.
M. le Principal du College et M. le Directeur du S6minaire sont
d'accord.
Les heures du lever, de la prinre, du travail, des repas, des
rdcrdations, sont fixres. Les elives en allant au Coll&ge et en en
recenant sont surveillds. Ils rendent compte chaque jour de leur
4tude et la rdpitition est exactement faite.
Le plan on projet qui nous a det prdsent6 pour etre soumis
& Monseigneur I'Eveque annonce les intentions de M. le Directour. Tout le clergy de l'arrondissement a approuve le plan et
ddsire que Monseigneur l'Evdque lui donne sa sanction.
Fait au Seminaire de Sarlat le vingt-deuxieme du mois d'oetobre de l'annie dix-huit cent sept (22 octobre 1807).
SENAILHAC,

Vicaire gnelral du diocese d'Angoul6mae
Le plan, auquel fait allusion ce rapport, avait W6tredigd
dans le style pompeux de I'dpoque. Aprbs avoir rappel! les m6fails de la Rdvolution et la necessitd de relever I'Eglise de ses
ruines, il annon ait le retabiissenent du s6minaire, et proposait
aux pr6tres de F'arrondissement de Sarlat d'en assurer le recrutement. On les con\oquait pour ceia a se rdunir en assemblde
gdn6rale, le 1" octobre.
Ce ne fut que le 28 juin suivant, que Mgr Lacombe donna
enfin son acceptation. Par mandement. ii promulguait I'drectiorn
du seminaire provisoire de Sarlat, confid a la direction de M. Simian et de deux collaborateurs. L'ann6e d'aprps, un autre mandement annongait aux fidbles la concession faite en principe par
le gouvernement de quelques bourses, et ii invitait les parents
A en solliciter la faveur.
L'6veque avait trop fortement laissd entendre que I'affetation de l'itablissement de Sarlat h un s6minaire n'avait qu'un
caractere provisoire, et qu elle cesserait d&s que la ville d'Angouldme aurait rdtabli son propre s6minaire. Est-ce pour lui
forcer la main et le contraindre h prendre une position plus
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fermne, que M. Simian, en mars 1809, mettait en vente, par une
annonce officielle, l'immeuble et I'enclos pour lesquels on pou\ait traiter avec Chaussou, greffier du tribunal de Sarlat ? (6).
Toujours est-il que le 20 mai 1809, au cours d'une visite
de Mgr Lacombe, se reglait devant le notaire Pomarel, I'affeetation officielle de la maison b un seminaire diocesain : M. Simian, propridtaire legal, le mettait k la disposition de 1'dvdque
pour dix ans, afin d'y organiser un sdminaire diocesain, se reserxant, si avant cette 6chdance, il cessait d'en etre le supdrieur,
un appartement A son usage.
Chapitre deuxieme
LE SUPERIOHAT DE M.

SIMIAN (1809-1813)

Difficult&s financicres.
L'appel de M. Simian en faveur du recrutement du seminaire avait dtd entendu. De 1805 a 1810, il y eut cent vingt-cinq
Bleves. qui furent divisds en deux sections : les grands sdminaristes ou Ordinands, et les e16ves de philosophie et de latinitd.
1I. Simian rdsigna les fonctions de vicaire-regent de la paroisse, qu'il exercait depuis 1803, et cumula celles de superieur,
d'6conome, de professeur de thdologie dogmatique et morale,
sans compter la preparation des clercs aux ordinations. Mgr Lacombe, pour l'encourager, 1'eleva k la dignit6 de chanoine honoraire de la cath6drale d'Angouldme. Un collaborateur, M. Albet,
s'adjoignit a lui, et fut chargd de la surveillance des latinistes
et des repdtitions des classes, que les plus jeunes suivaient au
college.
Des le debut, la marche du seminaire s'av6ra difficile par
suite du manque de finances. Le sdminaire avait etd frustrd
de toutes ses fondations par la Revolution. Les nouvelles fondations etaient quasi inexistantes; une seule nous est connue.
Par son testament du 12 fdvrier 1811, l'abbd Ldonard BeuilhbreLagrange, cure de Saint-Victor, 16gue une rente constitude de
douze cents francs, avec charge pour le sdminaire de faire tous
les ans un service de Requiem, le jour de la Saint-Denis (7).
C'est pourquoi, en principe, on n'admettait au s6minaire que
les el6ves qui pouvaient payer pension, mais ceux-ci, pour la
plupart fils de cultivateurs pauvres, h la merci des mauvaises
recoltes, ne payaient pas ou ne payaient que partiellement leur
dette.
La concession des bourses et des demi-bourses obtenues du
gouvernement pour quelques elbves, n'am6liora pas la situation.
Le paiement des bourses ne se faisait qu'apres les trimestres 6chus, et ii fut souvent en retard de plusieurs trimestres,
surtout h 1'6poque des guerres imperiales et des bouleversements politiques. On peut dire que cette question d'argent a
domind I'histoire du seminaire pendant pros d'une vingtaine
d'anndes. La correspondance de M. Simian et de ses successeurs
inunidiats est remplie de plaintes et de reclamations a ce
sujet.
La gene du sdminaire 6tait particulierement sensible i 1'6poque des approvisionnements, faits A I'avance et .a credit, en
1. -

'6) Rocal, op. cit. et 1. c.
7) Arch. Evech6 de PBrigueux, carton S6minaire de Sarlat.
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escomptant les ressources promises, qui manquaient au moment
voulu pour payer les crdanciers.
-En outre, Mgr Lacombe, soucieux de recueillir les fonds
necessaires k 1'etablissement d'un seminaire a Angouleme, se
montrait peu enchn h favoriser celui de Sariat : il lui mesurait
parcimonieusement les credits, quand ii ne cherchait pas a
ddtourner au profit d'Angouleme, les allocations gouvernementales destindes visiblement & Sarlat. Un incident symptomatique le demontre clairement.
Le 2 juillet 1811, le prefet avait annoned a I'dvdque d'Angoul~hne que le ministre des Cultes avait mis A sa disposition
deux mandats montant a 4.203 fr. 50 en faveur du directeur du
s6minaire pour les besoins de son etablissement. Mgr Lacombe
parut douter si cet argent etait destin6 I Sariat ou b AngoulJe saurai au plus tot avec
l4me, et il repondit au prefet :
SE. Monseigneur, le Ministre des Cultes..., si dans la somme
de 4.200 fr. 50, ii y a quelque chose qui peut $tre reversiblr
au s~minaire existant d Sarlat et auquel vous avez donne acis
de votre envoi. ,
.V. le
M
Et, ce mcme jour, 1'e*%que kcrivait au Ministre :
baron, prefet du departement de la Dordogne, m'a adresse deux
mandats, qui tous deux ensemble font la somme de 4.203 fr. 50
pour le s6minaire du diocese d'Angouleme. Si vous croyez et
d4cidez que quelque partie de cette somme doit etre accordee
pour le Snminaire provisoire de Sarlat, j'agirai d'apres ce que
vous maure; conseilli et dit. Djad le supdrieur en exercice
audit seminaire de Sarlat, a fait valoir auprts de moi les besois
de sa maison, lesquels se sont accrus par la ddvastation meurtriýre d'un orage, qui depuis peu leur a etd fort prdjudiciable. »
Cette hdsitation de Mgr Lacombe est vraiment dtonnante
de candeur,... etant donn6 que le s6minaire d'Angouleme n'existait pas encore, et ne devait d'ailleurs s'ouvrir qu en 1817 !
Tout au long de son supdriorat, M. Simian se trouva aux
abois. II devait rembourser les sommes pretdes pour I'achat du
sdminaire, payer les r6parations et amdnagements de J'immeuble, pourvoir au mobilier, A la lingerie, A la literie, etc. II s'efforqait en outre de doter la ferme d'un cheptel qui, suivant ses
vues, serait une source de revenus appreciables.
Pour aviser i cette situation'et, de plus, pour assurer tout
1'enseignement et faire marcher la maison de son train ordinaire, le supdrieur etait pratiquement seu!.
Aussi, apres trois annees consdcutives de pinibles efforts,
fatigud et A bout de ressources, M. Simian s'en vint-il trouver
1'dveque A Angouleme pour le mettre au courant de la situation. Au cours de leur entrevue, il fut d6cidd d'un commun
accord qu'on y porterait remede en constituant une Commission
administrative du temporel.
2. -

Le Bureau.
Sur la proposition de M. Simian, Mgr Lacombe designait.
le 14 juin 1812, les membres de la Commission administrative,
chareec d'aider le supdrieur dans sa tache. Cette Commission
6tait compos6e du cur6 de Sarlat. M. Larouverade, chanoine
honoraire et pro-vicaire gdndra! ; de M. Loqueyssie, ancien vicaire g6ndral du diocese; de M. Jean Vergnes, curd de Domme,
et de M. Martin Bourdeix. cur6 de Sainte-Nathalbne. M. Larouverade fut charge de la prdsidence. et pour stimuler leur zble,
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1'evCque nomma chanoines honoraires ceux d'entre eux qui ne
F'etaient pas encore.
La Commission, ou le Bureau, comme on se plut a la d&
nonuner, ne souffrant pas d'etre subordonnee a M. Simian, se
imontra en disaccord avec lui, des sa premiere seance. Changeant completement la nature de la Commission, telle que
f'avaient concue ses organisateurs, le Bureau exigea du Supdrieur des comptes que ceiui-ci, blessd, crut devoir refuser. Des
nialentendus s'ensuivirent, si bien que, apres deux seances seulenient, la Commission decida d'elle-meme sa dissolution, qu'elle
notifia & M. Simian. le 9 novembre. L'6%vque n'en fut prevenu
que bien plus tard (8).
3. -

Depart de M. Simian.
Laiss6 de nouveau seul aux urises avec des difficults de
toutes sortes, administratives et tinancieres, tec&
ure de la campagne que MM. Larouverade et Loqueyssie menaient contre lui,
M. Simian essaya de tenir quelques mois encore, puis, compl&tenient d6courag, il envoya sa demission &h1'`vque (9).
Mgr Lacombe s'efforqa de faire revenir le superieur sur
sa decision. Par contrat du 9 septembre 1813, M. Simian promit
de continuer a exercer ses fonctions tout le temps qu'il plalrait
a 1'e6vque de I'y maintenir, . condition que lui seraient fournis
les moyens d'entretenir deux professeurs et un surveillant
d'dtude pour les 61Bves qui allaient au college, et qu'un Bureau
d'adninistration serait reconstitu6.
Au milieu d'octobre. Mgr Lacombe designait Jean-Baptiste
L.agorse, cur6 de Tourtoirac, comme 6conome et professeur de
thdologie. et Philippe Breuilh, cur6 de Cherveix, 4tait charge
de la morale et de la direction du petit s6minaire.
En prenant possession de son poste, M. Lagorse, faisant
'inventaire des ressources du seminaire, constatait melancoliquement : ii n'y a t< ni lits, ni ble, ni cin, ni lard, ni graisse,
ni hailo ,ni bois, ni argent ,. De fait, il n'y avait en tout et
pour tout dans la caisse que trente francs pour mettre en marthe la maison, alors qu'on attendait an moins soixante 6leves
pour la prochaine rentree. L'econome pria le pro-vicaire g6ndral. 11. Peyrot, de venir sur place pour aviser , au.x moycns de
sortir de la pinurie ,.
S Dan- une iettre du 13 1ma 1813 a MNgr Lacombe. M. Loqueyssie
toule la responsabilit6 de cette decision sur M. Simian.
9; Une ancienne Fil:e de la Gharitd, Sceur Sarraudie, originaire de
.:;irl. et retirte dans sa famille pendant la Rdvolution, dcrira le
*? iin 1814 A M. Hanon, vicaire g6n6ral des Lazaristes : m le crols
'trr odlifdie de vous faire part que vous avez une maison de la Congrdilatinu dans celte ville, dont le sdminaire a did retabli par lezdte de
.. 11;in uo•. Iri's di'ine missiosnnaire, ldonla condlete a PIP elxemplaire.
.mli- le demon a mindd 'ivraie au bon grain. Aprds au moins trente ans
tr,-e vcice
dans cette ville, aimd et respecte de tout le monde, la caIMli1e ra poursuivi et ce monsieur a dtd obligd d'abandonner son
twirre. Je pourrais vous ennuyer, en vous faisant un long detail. Je
t(o, prie de voir M. La Calprade, chanoine honoraire de la cathedrale
:diPiris), qui vous inslruira de toutes les peines qu'a souffertes notre
r' _':
lable Lazariste. 11 serait & souhaiter que cet dtablissement soft
rseý\rc' la Congrdgation , (Arch. de Saint-Lazare). - M. Peyrot se
;::i-influencer un instant par ces calomnies !ancees contre M. Sire.ytne

11:.,. et sa bonne foi fut surprise mneme par des faux. Plus tard, ti

v.,'i.ra son erreur a Mgr Lacbnbel , et fera amende honorable. Voir
RI.'ai
. op. cit., II,p. 192.
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La popula!iun de Sarlat donna heureusement son concours
pour perinettre au s6minaire de vivre. Des prets d'argent furent
consentis : des personnes charitables rapporterent le mobilier
qu'elles axaient repris A l'annonce du depart de M. Simian; on
put faire les approvisionneinents indispensables, si bien que la
maison put enxisager la possibilit6 de recevoir au moins cinquante pensionnaires.
Mais, quand s'effectua la rentrde, M. Lagorse se trou'ait
tuujours seul pour accueillir les dleves. Le collaborateur, qui
lui a\ait Wtd adjoint, M. Breuilh, s'etait r6cuss
entre temps
aupres de 1'eveque, en alldguant ses soixante-huit ans et son
incapacitý physique et intellectuelle. De son c6td, M. Simian ne
donnait pas signe de vie. Aussi, 1'econome d'dcrire k 1'6veque :
- Je suis seul ici ; it me faut faire le supdrieur, ce qui me
ra comme le bdt au chien ; il me faut faire l'dconome, le professeur de theoloyie et de morale ; il taut que je dirige le petit
seminaire, ce qui necessite une correspondance exacte avec
I'acadimie. Jugez, Monseigneur, si je puis suffire d tant d'emplois. J'espere que M. le Cur6 de Cherveix viendra. Je le desire
de toute mon dime & plusieurs dyards, mais en attendant l'dtablissement souffrira et moi aussi. Mais, s'il ne vient pas. I'Utablissemient tombera et je me casserai le nez. x
Mgr Lacombe fit instance aupres de I'abbe Breuilh, le 13 noxembre, le priant de se rendre a Sarlat, malgr6 ses repugnances,
et de succeder a M1.Simian, " riduit, disait-il, d la malheureuse
nucessit de n'y plus pouvoir remplir son minist&re. *
M. Simian, en effet, avait prevenu Mgr Lacombe de son
impossibilite de reprendre son poste, en raison de son etat
d'epuisement. II en avait egalement donni avis & M. Peyrot,
venu a Sarlat pour assister A la reunion des membres du Bureau
administratif, qui \enait d'etre reconstitu6. Le Bureau, convaincu qu'on ne pourrait plus compter sur M. Simian, pria
M. Lagorse de diriger le seminaire jusqu'h ce que 1'eveque eiit
nomme un autre sup6rieur (10).
4. -

La proprietd du Seminaire.
II nous faut maintenant revenir h quelques mois en arri;re
pour suivre les fluctuations par lesquelles, t la suite de ces
derniers evenements, passa la propriedt du seminaire, au cours
de cette annee 1813.
Ce fut grande dmotion i Sarlat, lorsque se rdpandit le bruit
que M. Simian allait se retirer. Que deviendrait le seminaire,
dont celui-ci etait le proprietaire legal ?
Ce fut pis encore, en juillet, quand on chuchota que Mgr I.acombe poursuivait son dessein de transf6rer son seminaire a"
Angouleme et qu il avait mAme appel aupres de lui M. Simian
pour en confdrer.
Un mouvement se dessina imnidiatement pour ceder le
siminaire au diocese et le faire affecter au moins a un petit
s6minaire, si le grand s6minaire venait A quitter les Iieux.
Tout le monde s'en mela : le maire, qui en derivait , l'6vque, le 13 juillet ; le sous-pr6fet, qui s'adressa de meme au
prelat, et de plus en saisit le prefet; ce dernier alerta aussit6t
M. le Ministre des Cultes. II n'est pas jusqu'au cure de Sarlat,
M. Larouverade, qui, au nom d'un groupe de fidles, ne s'adressAt directei.ent au Ministre.
(10) Lettre de Peyrot & Mgr Lacombe, 8 novembre 1813.
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On priait l'eveque de conserver a tout prix le seminaire,
tn I'affectant, s'il le fallait, a une dcole ecclesiastique secondaire
et en lui assignant des bourses ; M. Simian serait indemnis4 de
ce qui lui revenait.
, Dans le cas, disait le maire, oit pour quelque motif que
ce soit, cette dcole venait a etre supprimde, suspendue ou transfiree ailleurs, l'ddifice dont il s'agit et l'enclos qui en depend,
scraient remis aux Hospices de notre ville. Nous tenons tellement a cet dtablissement que, lors mene qu'il ne serait que
suspendu et que les hospices s'en seraient mis en possession en
certu de cette suspension, on le mettrait a votre disposition,
si cous ou vos successeurs croyaient utile de le rdtablir. n
De son cOtS, le Ministre des Cultes rdpondait au sous-pr6fet
par 1'intermediaire du pr6fet, en indiquant la procedure a suivre
pour l'etablissernent d'une 6cole secondaire, et les pieces h fournir. Des demarches furent faites en ce sens, et, quelque temps
apri,-, ie Ministre annonCait , que par dicret imperial l'dcole
secondaire eccldsiastique du ddpartement de la Dordogne dtait
ddtfiniicement 1tablie a Sarlat. ,
Sur ces entrefaites, lMgr Lacombe deputait a Sarlat I'abbd
Peyrot pour examiner la question et maintenir le seminaire
dans son dtat ant6rieur. Aussitut, le sous-prefet d'en rendre
comipte a son chef hidrarchique :
M. Peyrot, lui ecrivait-il, a traiti avec 1. Simian et avec
lex personnes attachees a la religion, qui se sont trouv6es disposees a faire des sacrifices. Cela s'est fait sans le concours des
autoritis civiles. Nous n'en sommtes pas fdches, nous ne nous
en etions m0lds que par intdrdt pour la ville et pour I'arrondissetient.

Le rdsultat de cette negociation est que M. Simian n's pas
rculu rester supdrieur, quelqu'avantage qu'on lui ait fait. II
quitta le diocese et passa dans celui de Cahors. II a epargnd au
smuintaire de Sarlat une somme de 3.600 francs, qu'il pouvait
rdyuliereinent rnclamer sur le prix de la maison. Les autres personnes qui avaient fourni les sommes pour son achat les laissent
pour tout le temps que le sdminaire restera 6 Sarlat. D'autres
jpersofnnes en ont fourni de nouvelles pour l'approvisionnement
de la maison. II a etd crey par M. 1'Evique un bureau administratif. It a nommd deux nouveaux supirieurs : un a raison du
Grand Seminaire qui est maintenu t Sarlat, et un comme chef
de l'tablissement secondaire. On a nommd des professeurs pour
la theologie et la philosophie. Presque tous les arrangements
out et6 faits au nom du sdminaire, tandis qu'ils auraient dfu tre
faits au nom de L'dcole secondaire. C'est une mdprise. car tous
les bienfaiteurs, dtant de Sarlat, ont bien entendu faire des sacrifices pour un etablissement qui doit rester i Sarlat. Mais tout
cela s'arrangera avec le temps.
Finalement, la question du droit de propridtd du seminaire
fut regide par un double contrat passe, I'un, le 24 fWvrier 1815,
I'autre, le 26 mars suivant.
Dans le premier, M. Simian et son frere Vincent (11) cdaient tous leurs droits A Mile de Laborie de Campagne, a
Mmies Marie et Marguerite ChaussBe-Labesse, A MM. Antoine
de Gisson et Robert Lachaud de Loqueyssie, agissant au nom
de Mllie Marie de Chapt de Rastignac. Le prix de vente con11) Pour se- tirer de ses embarras financiers, M. Simian avait sans
d(l:le fait appel A !'aide p6euniaire des siens.
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sistait en une rente de 100 francs, faite A Jean-Baptiste Guevraud. jusqu'au dices des dames Labesse, et en une somme de
10.000 francs, versde aux freres Simian, somme dont Mile de
Campagne fournit la moitid.
A partir de ce jour-lA, ii ne sera plus question de M. Simian, qui devint successivement cur6 de Roussignac (Lot). puis
de Gourdon, oi il decdda, le 7 avril 1817.
Le second contrat fut un acte de donation par lequel les
acquereurs transmettaient la proprield du sdminaire A l'vIch,
dont dependait Sarlat, pour qu'il y fut tenu un s6minaire ou une
ecole secondaire ecclsiastique; h dfaut d'un 6tablissement de
ce genre, l'immeuble reviendrait b I'hospice de la ville. Mile de
C:ampagne ne se rdservait que la somme de 3.000 francs.
Les choses semblaient enfin heureusement arrangdes, lorsqu'un arret du Conseil d'Etat, en date du 10 juin 1816, remit tout
en question. .e Conseil d'Etat, vovant dans I'acte du 26 mars
un cas de substitution deguisde, contraire A la loi, refusait k
Ihospice. la facult6 d'accepter eventuellement la donation.
Trout etait done a recommencer. et il importait de chercher
une autre solution pour I'affectation de la propridte du s6minaire. Mais. comine cette phase de l'histoire du s6minaire coincide avec le retour officiel des Lazaristes A Sarlat, nous en parli'rons en son temps.
Chapitre troisinme
LE SUPEi1IORAT

DE LAUBB

LAGORSE (1813-1817)

I.e depart de M. Simian avait quelque peu ddconcertd
MIir lacromhe. I.e prelat caressait-il I'espoir de voir
revenir 1'anrien superieur, ou bien hMsitait-il A confier la direction
du
seinuiaire A M. Lagorse ? La correspondance de l'dveque le donn:erait a penser. Quand, A cette dpoque, le pr6lat s'adresse
a
M. Lagorse ou a son confrere l'abbW Breuilh, il emploie
i'un et I'autre I expression : , l'un des directeurs du pour
Sdminaire de Sarlat ) ; ce n'est qu'A partir de mai 1814 seulement.
que .lgr Lacomnbe donne i M. Lagorse le titre de a Supdrieur ) (12).
Au debut de I'annee scolaire 1813-1814, M. Lagorse, seu!
au seminaire, se trouvait fort embarrass6. II avait vainement
cherche A s'assurer le concours d'un professeur de philosophie
de Bordeaux, qu'il connaissait. et de flabb6 Albet, cur de SainteNathalAne. Force lui fut de recourir aux services du diacre
Desfarges, pour enseigner en seconde, rh6torique et philosoplie.
T-n ancien sulpicien, du nom de Casenave. s'dtant propose avec
trop d'insistance et de naladresse pour I'enseignement
de la
thdologie, et s'attardant outre mesure au s6minaire. oil il cabalait contre i'abb Lagorse, celui-ci n'eut de cesse que I'indesirable eut vidd les lieux. L'arrivre de I'abbM Breuilh,
le 4 fdvrier.
i1-) l M. Jean-Baptiste Lagorse naquit A Tourtoirao, le 24 mars
rl63. 11 fit es etuds aux petit et grand
de Pdrigueux.
OrdonnO pretre en 1787, il devint vicaire des6minaires
Insermentl,
ii obtint un certificat pour se rendre en Espagne,Saint-Orse.
!e
7
septembre
1792.
Au retour de I'exil, ii devint curd de Tourtoirac. Nommr au s4minaire
-le Sarlat en 1813, ii t demeura jusqu'en i817, et
En octobre 1818, i tait principal au collge derevint & Tourtoirac.
en
Haule-Vienne. puis ii revint dans sa famile. Mgr Magnac-Laval,
Lostang,
le
inmma cure de I MTadoe:ine tce Bergerac en" 1822. En de
1830,
ii
Sc
retira
ldflnilivement A Tourtoirac, oi ii flnit
ses jours, le 25 novembre 1840.
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sauva provisoirement la situation, mais pour peu de temps;
apres quelques mois It peine, Breuilh se retirait ddfinitivement.
Cependant, la rentree de novembre 1813 s'dtait aimonee
nombreuse. M. Peyrot ecrivait triomphalement : ,( It s'est d6ja
presentd un si grand nombre de jeunes gens pour entrer au seminaire en payant la pension necessaire qu'on sera force de faire
des lits de camp; tout annonce qu'il y en aura plus de cent. a
L'abbd Lagorse ne partagea pas longtemps cet enthousiasme
si toutefois, il 1'eprouva. A la rentree, les e16ves ne verserent
en tout et pour tout que 900 francs de pension, et il fallut attendre jusqu'en mars pour nercevoir le montant des bourses. Pendant ce temps, le seminaire vivait au jour le jour d'aumones
et de charites, et si, A la fin du premier trimestre, les provisions etaient partiellement assur6es, ii y avait dedj 900 francs
de dettes.
Le second trimestre augmenta les charges sans apporter
de recettes. Un certain nombre de boursiers durent regagner
leurs families.
, Tous ceux qui sentent de faibles moyens e leurs parents,
wcrit Lagorse, le 15 fevrier, ont demandd a se retirer, quelquesuns pour faire un tour dans leurs families, conferer avec elles
et rentrer bienOt s'ils trouvent moyen de suppl6er au defaut des
bourses, que le youvernement doit payer et qu'il est probable
qu'il ne paiera pas, ou au moins qu'il fera beaucoup retarder.
D'autres, d'apr&s la certitude de l'insuffisance de leurs parents,
pour rester dans leur famille jusqu'd ce que les bourses soient
payees. ,
11 fut alors decid6 qu'on garderait les theologiens proches
des ordres sacres, mnme sans pension, puisqu'on pouvait encore
heberger une vingtaine de pensionnaires. Quant aux autres ils
seraient congidies et reviendraient an s6minaire, des que la
situation se serait amiliorce.
Une vingtaine d'elt'ves s'en allIrent. dont sept revinrent peu
ap•irs. sur l'ordre du prefet. s'i!s oulaient heneficier de l'exemption de la conscription militaire : et je chiffre des pr6sents reiimonta h un peu plus d'une trentaine.
A la fin du printemps. les petits seminaristes furent congddiis. et les thdologiens qui etaient restes, furent mis en vacances
dps I'ordination de la Trinit6.
Cette premiere annee de son superiorat avait Wts pour
l'ahbe t.agorse une rude 6preuve. II semble bien qu'on ne lui
en sut pas grd et meme que l'on regrettat son preddcesseur. Le
chanoine Peyrot ecrivait A Mgr Lacombe, le 13 mai. son espoir
de voir revenir Mt. Simian pour reprendre la direction du seminaire. ajoutant : . M. Simian n'est pas content depuis qu'il est
sorti de son 6lement et j'avoue que les choses n'en vont pas
micux. .1. Lagorse a beau faire, son z:le n'est pas secondd et sa
bonne volonte ne suffit pas. ,
**

L'annee scolaire suivante (184-1815) ne se prdsenta pas
sous de meilleurs auspices. L'eveque supplia le pr6fet de fournir un traitement aux professeurs du seminaire. Dans l'incertitude du rAglement des bourses, la rentrde fut diff6ere au 12 novemb're. Une quinzaine d'•64ves se prdsenterent au jour fix ;
en f6vrier, ils atteignaient la trentaine, dont trois seulement
pouvaient payer leur pension.

-

424 -

Les dvenements politiques empecherent le paiement des
bourses. L'abbW Lagorse ne sut plus comment nourrir son
monde et, le 19 avril, ii traduisait ainsi son inquietude a Mgr Lacombe :
a Par suite de la dernibre rdvolution, je me trouve daw
une position bien penible. Suivant toutes les apparences, le gouvernement aura besoin de tout son argent, et meme de celui
qu'il n'a pas. Sous sommes menaces d'une guerre dtrangere, qui
sera sans doute longue, cruelle, sanglante, et tres dispendieuse.
II me parait tres difficile qu'on paye les bourses. Dans ce cas,
comment soutenir le sdminaire ? Les titulaires sont tous dans
l'inmpossibilttd de supplier d ce difaut. Je n'en connais que trois
qui le puissent. Mais la pension de trois n'en peut nourrir
trente, payer et nourrir cinq domestiques, ni payer les maitres
de la maison, ceux du college, et les droits universitaires.S'il ne
me vient d'autres secours, je ne puis 6videmment y tenir. II
me faudrait emprunter, je n'aurais pas de quoi payer, il faudrait
aller dans la boite aux cailloux, mais comme je ne I'aime pas.
je ne m'y exposerai point... ,
L'6vqque r6pondit aux doleances du supdrieur en lui faisant
parvenir, vers la fin de juin, un secours de 1.500 francs.
En janvier 1816, d6sireux sans doute d'encourager le suprieur, Mfgr Lacombe le nommait pro-vicaire g6ndral pour le Pdrigord, en remplacement du chanoine Peyrot, tombM en disgr&ce
Sla fin de l'annee prdecdente.
En outre, pour ddcharger son " cher collaborateur M. Lagorse n, d'une partie de ses soucis, I'dveque dtablissait, le 21 septembre 1816, un nouveau Conseil d'administration du sdminaire,
composd de MM. Larouverade, Loqueyssie, Pomarel, principal du
Collge, de Cerval, sous-pr6fet, RdBeillon, maire de Sarlat, et
Lherminie, juge de paix.
Vers cette dpoque, le bruit courut avec insistance que les
Lazaristes allaient venir prendre possession de la direction du
s6minaire. L'abbd Lagorse s'en autorisa pour chercher A rdcuperer sa libertd, et il pria 1'6veque de lui trouver un successeur. Le 16 novembre, Mgr Lacombe lui fit r6pondre par son
vicaire gdneral Luguet de rester en place jusqu'ala venue des
Lazaristes, comptant plus sur son zble pour le bien du diocese
que sur son obdissance.
A

C'est dans une atmosphere d'incertitude que d6buta I'annde
scolaire 1816-1817. D'apris une lettre de l'abbl Lagorse a M. Luguet, en date du 6 dicembre 1816, la situation du s6minaire se
prdsentait ainsi : ( Le nombre des siminaristes actuels est de
quarante-neuf eleves, de deux Lazaristes qui sont regents, du
professeur de philosophie et du supdrieur.
,
En vue de preparer le changement de direction du seminaire, qu'on esperait prochain, puisqu'I la suite des tractations,
dont nous parlerons plus loin, les Lazaristes avaient d6jA envoyhk Sarlat deux de leurs jeunes sujets. le Bureau d'administration pria I'abbi Lagorse de rendre ses comptes pour les
annees 1814, 1815. 1816.
Au dire du curd de Sarlat, M. Larouverade. en guise de r&ponse, le supdrieur du Seminaire aurait fait savoir au Bureau.
qu'il avait administr6 sa maison " d la bonne foi, et sur la confiance de son supdrieur.et qu'il ne pouavait ni ne voulait rendre
de comptes ) ; il aurait mrme ajout6 : , Si j'avais perdu, qui
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m'aurait indemnis6 ? Si j'ai fait des benefices, its sent d moi.
J'ai tenu au poste dans des temps orayeux et difficiles ou d'autres l'auraient abandonne ; j'ai cu des annees plus tranquilles et
,nmilleures, compensation doit etre faite, les chances doivent
icre cgales : mes occupations de superieur, proriscur, dconome,
surceillant, professeur de thdologie, de morale, etc..., ne m'ont
pas permis de tenir des comptes en rdqle. Ndanmoins, Monsei,neur en rdclame et vous en ddsirez, Messieurs, je vais m'occuper a vous en donner n (13).
Au debut de 1817. I'abbW Lagorse, harceld par le Bureau
d'administration, et vovant d'ailleurs que les Lazaristes 6taient
sur le point de le remplacer, se retira soudain & Tourtoirac dans
sa famille, mais sans avoir fourni les comptes de sa gestion. ni
mtine sans s'6tre soucie de regler les affaires courantes.
WMcontent de cette d6sinvolture. Mgr Lacombe en informait
le prefet, le 5 avril, en ces termes :
,, Monsieur le prdsident du Conseil d'administrationdu Sdminaire me prdvient par lettre du 11 mars que M. Lagorse s'est
refusd de signer en acquit I'ordonnance du trimestre d'octobre
1816. et qu'il s'est retird dans sa famille sans avoir ni soldd, ni
termiin ses comptes avec le bureau sous le rapport de I'estimation de son mobilier, etc., de sorte que par sa retraite ii a enles opdrations du conseil et de la marche de 1'etablissetravc
mnent, le trimestre d'octobre nest pas rentrd en caisse. Cette conduite est bien rdprdhensible et mdrite toute mon animadversion
d'autant plus que dans son administration,il a ddt si ndgligent,
pour ne rien dire de plus, qu'on a 0t6 obligd d'user envers lui
de toute l'indulgence possible. Des considdrations pour la place
que je lui avais confide m'ont cimprch de I'dloigner entidrement
de son emploi. En lui retirant les pouvoirs de pro-vicaire yEndral, je le placerai dans quelque poste, oil ii sera plus utile, s'il
reut travailler. ,
Cette sanction sera executee au mois de mai suivant. L'abbm
Lagorse fut destitu6 de sa fonction de pro-vicaire g6enral et
rermplace dans cette charge par M. Geoffre de Lapradelle, cure
de Carlux.
La raison officielle, qui en fut domnee. tait que 1'abbd Lagorse avait ddpassd ses pouvoirs en matiere de dispense matrimoniale (14). La veritd est tout autre. Le 17 mai, ecrivant A
M. Lagorse pour lui reprocher sa mauvaise administration,
3L-r Lacombe terminait par ces lignes :
,< Nous cous prdvenons que nous allons prendre nos mesures
pour vous faire rendre compte et mettre au jour votre mauvaise administration...Et comme ii ne conviendrait pas que vous
regardantcomme bldmable et en arridrd de comptes mal rendus,
que vous fussiez revdtu du titre de notre pro-vicaire gdndral que
nous vous avions autorisd & prendre par une simple lettre, nous
vous prdvenons qu'd la rdception de la prdsente vous cesserez
toute fonction ; nous allons en prdvenir M. le Prdfet de la Dor-

(13) Lettre de Larouverade & Luguet, du 12 dd6embre 1816.

:14) Dans un cahier de renseignements sur le Clerg du ddpartemeat de la Dordogne, rddigd en 1818 & 1'intention de Mgr de Lostanges, on lit au sujet de Lagorse : a II vient d'dtre destitUu de la stpdrioriti du sdmtnaire de Sarlat, dtant pro-vicaire g6enral, parce qu'U
accordait jure ordinario les dispenses de l'empdchement de conaanguinitd du deuxzime au troisibme degr *a(Arch. de I'rveoh6 de P4rtgueux).
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doyne pour donner toute la publicitO necessaire d notre disposition... »
Cette severite i 1'dgard de l'abbi Lagorse dtait pcut-etre
excessive, quand on songe a toutes les difficultis au milieu desquelles ii eut i se debattre, sans avoir jamais Wtesecond&.
Mgr de Lostanges lui rendra plus tard justice, en le nomnmant,
en 1822, cure de la Madeleine de Bergerac.
Chapitre quatrieme
PRISE DE POSSESSION

DES LAZARISTES

La proprilet et la direction du Seminaire.
Apres que le dessein de transferer la propriete du seiinaire aux hospices de la \ille eut Bchoud, et sur le conseil de
M. de la Calprade, sarladais d'origine et chanoine de Paris, qui
avait consultW des jurisconsultes 6minents, entre autres M. de
.Sze. les proprietaires du seminaire resolurent de ceder leurs
droits h la Grande Aumbnerie de France. Acte en fut passe.
le 23 octobe 1816. devant le notaire sarladais Pierre Michelot.
A l'arranigement de cette affaire s'ajouta un 6l6ment nou\eau. La Congregation de la Mission. supprimee par un ddcret
de Napoldon, xenait d'etre restauree par ordonnance royale. Les
propridtaires du s6minaire, se souvenant des anciens directeurs
de cet etablissement. les Lazaristes, qui I'avaient dirigd axant
la Revolution. et dont le dernier representant avait 61d M. Simian, resolurent de les rappeler & Sarlat. et firent des d6marches
en ce sens.
II parait etrange. A premiire vue, que ces decisions aient
pu etre prises en delors de l'e\Eque, dont on faisait pour ainsi
dire abstraction. Sans doute on 1'avertit apres coup de ce qui
se faisait; sans doute aussi, ii y avait des raisons de prdcipiter
les ndgociations, car le temps pressait en raison de 1'age des
donateurs proprietaires. C'est la. entre d'autres, un exemple des
inconvenients qu'il y avait a ce que le centre du vaste diocese
d'Angoulmne fut si Bloign6. Quand ils apprirent ces tractations,
I'"c\vque et son \icaire gen6ral manifesterent discr6tement leur
etonnement .
L.uguet ecrivait :
a Monseigneur aurait dýsire avoir etd informd d temps pour
ac cldrer cette operation qu'on pourrait avoir prwvu etre soumise d son approbation, Sa Grandeur 6tant toute disposde A
donner son assentiment aux dispositions prises. »
De ces diverses negociations, on peut suivre le ddveloppement h la lumiere des correspondances 6changdes A leur sujet.
Le sous-pr6fet de Sarlat cdrivait. le 27 octobre 1816. i
\1.Luguet :
I Une premiere donation du sdminaire de Sarlat n'ayant pu
i'tre approuw~e par le Conseil d'Etat. les propridtaires en ont
fait une nouvelle le 23 du courant (23 octobre) en faveur de la
Grande Aumdnerie de France, sous la condition qu'ele y rdtablira un Seminaire et les Lazaristes d qui cet ddifice et son
enclos appartenaient arant la Revolution.
Les donateurs ont cru devoir rdtablir cette Congrdgation
dans son ancienne propri6td. On s'est empressO de passer l'acte
d'apres an modele arrive de Paris.Quelques acquereurs du seminaire sont tres vieux ; on craint toujours que la mort de I'un
d'cux ne vienne apporter quelque obstacle d la bonne wuvre
dont on s'occupe depuis si longtemps. J'ecris a Monseigneur
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I'Ercque pour le prier de joindre ses efforts aut n6tres pour que
notre entreprise riussisse promptement.,,
La lettre du sous-prefet, destinee & 1'veque, donnait des
renseignements identiques. De son c6tW, le curd de Sarlat,
M. l.arouverade, mandait au vicaire gdndral, le 8 novembre :
. Veuillez bien penser, ainsi que Monseigneur notre Eveque,
que la premiere donation faite au diocese, etre moral, devait
etre acceptie par Sa Grandeur qui le reprisente en sa qualite
de chef et d'administrateur,mais que la deuxieme, dont je vous
adresse une copie en forme, n'a pas besoin de son acceptation
juridique ; c'est une auvre pie faite par divers particuliers qui
la Grande Aumdnerie sur
en attachent le titre d perpdtuitd
I'avis de M. de Shze et autres avocats de Paris. On n'a pas cru
devoir l'attacker t la Congrdgation de Saint-Lazare parce qu'dtablie par une ordonnance, elle pourrait &tre ddtruite par une
autre ordonnance. Les donateurs se seraient empresses de communiquer le tout A Monseigneur et de lui demander son approbation, si le temps et les circonstances le leur avaient permis.
bien persuades de la cooperation et concours de Sa Grandeur ;
nais la marche de cette operation a Wtd rapide, comme vous
le cerrez dans In lecture de l'acte, la date des divers actes y
mentionnis, par la crainte de la mort de Mlle de Rastignac qui
s'est empressde, dans la meme crainte, de faire donation de sa
partie cotlingente
MI. Loqueyssie qui l'a donnde lui-meme d.
la G;rande Aumdnerie, au point que la prteipitationavec laquelle
la rhlose s'est passde a donnd lieu & 200 francs de droits d'enreyistlreient t pure perte.
D'apr&s cet expose, les dicers donateurs espirent que Monseigncur coudra bien leur rendre justice, approuver les motifs
de Ieur conduite tres excusable sous ce rapport que, n'ayant pu
pr roir Sa Grandeur arant I'opdration, its ont eu I'honneur de
In lii ronimuniquer par mon organe aussitdt qu'il leur a qt6
p,.ssible, ern reclamnant son approbation.,
Malgre4 ces explications, la donation du snminaire la Grande
Aunr6nerie ne laissa pas d'6tonner Mgr Lacombe et son vicaire
iindrIal. , ru que les conditions inmposies sont les mremes que
dans tI prt'idente, i quiqrlues rexpressions pres, qui n'alterent
ni "nrcihanyernt la nature du contrat. , l1s denianderent une
cu|-oi' le la decision du Conseil d'Etat pour que a tout se fit
le plus rdqulierement possible et avec la stabilite la plus invarialnb,..afin qu'on n'oppose pas dans la suite le premier contrat
quf .Monseigneur) a acceptd, en premier lieu, par lequel it est
constitud donataire et qui n'est pas annuld par le second, puisqu'il n'en est pas fait mention. *
Inne lettre de M. Larouverade a Mgr Lacombe, en date du
27 cltrembllre 1816. complte les informations, donndes par le
sous-prefet.
, Je suis charge par les acqudreurs du susdit sdminaire,
errivait-il. de faire part d Votre Grandeur des mesures qu'ils
out prises pour donner selon vos vwux d cet dtablissement..
touet la stabilitd desirable, soit sous le rapport de la proprietde
soit sous celui de sa direction permanente, en attachant la prenieri i, la Grande Aum6nerie de France, la deuxidme A la Cony•lr'ntion

de Saint-Lazare, toutefois sous votre bon plaisir et

totr" approbation.
Le premier acte de donation relatif d la propridtd ayant 4t
rejrt~ comme renfermant en faveur de l'hospice de cette ville
une substitution (prohible par les dispositions du Code civil),
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its out prid par lintermidiaire de M. I'abbe de la Calprade des
avocats et conseillers d'Etat de leur envoyer le mod'le d'un
second acte de donation qui attache e perpituit la propridti
de la maison et enclos d la Grande Aum6nerie de France auz
conditions suivantes : que les revenus seront consacres d I'entretien d'un siminaire de premiere ou deuxrime classe ; que
dans le cas oit I'dtablissement cesserait d'avoir 'une ou lautre
destination susditc, la Grande Aumnnerie en verserait cls produits au Bureau administratif de I'hospicc.
La donation cuncue
en ces termnes a c;t adressce d Myr le Grand Aumninier qui
I'arait ddja approuacte, qui a daiynd promettre sa protection a
I'6tablissement et agyrer sous rotre bon plaisir MM. de SaintLazare pour la direction.
Monseigneur, its ont espire et nous esperons que loutes ces
ddmarches, rentrant dans cotrr projet d'amilioration auquel
vous avez bien coulu nous associer cous seront agreables, et que
Votre Grandeur roudra bien aussi les rev6tir de son suffrage,
approbation et sanction que nous rdclamons tous, aux fins de
perpituer la bonne wuvre et de soulager sur ce point votre sollicitude pastorale. Le nouveau Supdrieur g6ndral de la Congregation de Saint-Lazare a accept6 la direction, toutefois sous
votre bon plaisir et approbation, et nous supplions Votre Grandeur de confier aux Messieurs qui dirigeront votre Siminaire
*son approbation pour les diverses fonctions du saint ministtre
dans cette ville et arrondissement.
M. Compans qui a professd la thdologie dans ce Sdminaire
et qui. st normin Assistant du Gendral, est invitd par lui de se
rendre incessamment pour organiser l'dtablissement. II est, dans
ce moment, a Toulouse, et nos lettres vont I'inviter et le presser
d'arriver le plus t6t possible & cause de la rentrde prochaine des
eldves. Veuillez bien aussi, Monseigneur, par toutes ces louables
considerations nous envoyer incessamment les approbations et
croire...
**

Pendant ce temps, les pourparlers avec la Congregation de
la Mission dtaient en train, mais les choses n'allaient pas aussi
vite ni aussi bien qu'on I'avait esperd et qu'on le laissait entendre.
Le Vicaire gendral des Lazaristes, M. Verbert, nomm6 en
1816, ne disposait alors que d'une centaine de prdtres, pour la
plupart agds et fatigues, et bien peu prepar6s a la direction
des sdminaires. Ndanmoins, M. Verbert fit bon accueil a la demande des Sarladais, et il dcrivit a Mgr Lacombe, le 6 novembre, pour lui demander son agr6ment en ce qui concernait la
direction du s6minaire.
L'eveque s'empressa de la donner, le 10 novembre, avec a le
tdmoiynage le moins dquivoque de son estime a pour la personne
du Vicaire general et pour sa congregation.
Mais, tandis qu'L Sarlat on donnait comme toutes proches
des rdalisations, qui n'dtaient en fait que des espdrances, au
point d'affirmer que les futurs direeteurs entreraient en fonetion dOs la rentree prochaine, M. Verbert lui, etait fort embarrass6 pour trouver des sujets capables de remplir le service
qu'on attendait d'eux. Pour t4molgner cependant de sa bonne
volontW, ii envoya a Sarlat, en pr4curseurs, deux jeunes 6tu-
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diants de la Mission. MM. Villedieu et Pecontal, qui tout en
irndant quelque service dans I'enseignement, continueraient
leur propre formation (15).
Et le temps passait... Quand vint le moment de la rentree
des cours. les nouveaux directeurs n'avaient pas encore Wth desigiies. 11 fallut done qu'a Sarlat on pourv~it provisoirement a
lhur remplacement.
A AngoulUme. I'adininistration diocesaine montrait de l'impatience. Le curd de Sarlat ecrivait, le 12 decembre, au Vicaire
general pour le rassurer :
< Sa Grandeur et vous, Monsieur, pouvez dtre tranquiUes
sur 'es professcurs du seminaire. Deux jeunes demi-boursiers
enseiucnnt seplieme, sizieme, cinquieme ; deux jeunes Lazaristes. la quatrieme et troisieme, il doit en venir un autre pour
la seconde, puis un prdtre Lazariste pour la thdologie, its doivent venir dans le cours de la semaine prochaine avec M. le Superieur de Montauban. En attendant. M. Lagorse, professe la
thloloaie, et il y a au college an excellent professeur de rhdtorique et de logique. ,
Ce meme jour, 11. Luguet mandait au sous-prefet :
<, Nous prdsumons que MM. les Lazaristes ne tarderont pas
a prendre la direction du sdminaire puisqu'ils oat ddja envoys
quelques professeurs. ,
Croyant done h la venue imminente des nouveaux directeurs, le cure de Sarlat avail invit6 MI. Luguet a venir presider
'installation du Supdrieur, mais, le 19 decembre, il se hata de
le d6commander et de mettre les choses au point : << Ce n'est
plus pour cous concerter avec M. le Supdrieur Lazariste de
Montauban que j'avais annonce pour venir faire l'interim de la
supcrioritd, car il a marqud ultirieurement que la multitude de
ses :lbves el le ddfaut de secours de remplacement ne lui permettaient pas de quitter son poste. M. le Superieur gdndral nous
a aussi fait part de difficultds quil dprouvait pour envoyer
suptrieutr et directeur.,, I . Larouverade, qui 6tait alors au plus
fort de ses ddme0ls avec l'abb6 Lagorse, exprimait en outre le
desir que celui-ci cessAt d'etre superieur a la fin du trimestre
en cours.
Ces longueurs pour trouver les directeurs du seminaire je:15) Les Filles de la Charitd venaient d'8tre installdes & Sarlat,
ce qui inluenea sans doute la decision de M. Verbert. Voici comment
6tait narr6e cette installation des Soeurs dans le carnet manuscrit intitule : N ootes eccltsiastiques sur les Sujets composans le clergd du diocese de Pdrigueux , redige en 1818, et dont nous avons deja parl :
Les Seurs de la Charitd, dites Sanurs grises, ont fd dtablies A Sarlat
par les soins et la tendre sollicitude de Mile de Marqueyssac. Elles sont
destinees d distribuer des secours d demeure aux pauvres malades et
infirmes qui ne peuvent pas dtre recus a l'hdpital. Cette intdressante
institution est connue sous le nom de Misericorde ; Mile de Marqueyssac V'avait dirige depuis sa jeunesse. II y avait eu dans les temps
une administration composde des hommes les plus respectables sons
'atitoritd des dveques ; les reglements dtaient fort beaux et fort sages.
Les dames et les demoiselles de la ville secondaient la directrice ; lee
secrurs dtaient abondants ; ce zble a disparu ~ mesure que la charitW
s'est refroidie ; it n'dtail plus possible de maintenir cet dtablissement
si tn n'avait pas appete les Saurs de la Charitd. Elles sont dtablies
d Srlat depuis deu: ans, 1816. II y a des arrangemens a prendre pour
consolider.cette auvre si importante. On a eu negociation avec M. Verb0rec Supdrieur gdndral, pour terminer ddfinitivement. Un paretil tablis.ement seralt ndeessaire A Prtigueux • (pp. 67-68).
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talent l'evechd d'Angouleme dans le ddsarroi. M. Luguet ecrivait. le 8 janvier 1817, au cur6 de Sarlat : a Nous soimmes surpris que MM. les Lazaristes ne tiennent pas leur parole et qu'il
nous laissent dans une perplexit et une incertitude sur les esp&rances que nous avions conques.,
La Congrdgation de la Mission, pourtant, poursuivait activement ses d6marches pour trouver un superieur, et elle tenait
Sarlat au courant. Le 7 janvier, M. Larouverade pou\ait mander A 1'6veque : a M. Grenier, Lazariste, cure de Yillefrancheen-Rouergue, je crois, est nomtid, dit-on, superieur de votre
s&minaire de Sarlat, mais il n'est pas venu et n'a nadme pas ecrit
encore.
,
annonuait A M. Luguet :
Enfin, le 14 janvier, le mIme
a M. le General des Lazaristes est embarrasse n'ayant que peu
de sujets qui sont tous places. Ndanmoins, ii vient d'ecrire d
M. I'abbd Loqueyssie qu'sl lui enverra incessamment un vieux
pretre Lazariste M. Petitdidier,qui est au Mans oft ii jouit d'une
excellente reputation sous tous les rapports (16). M. Loqueyssie
n'ayant pas encore reCu de rdponse a la premiere lettre qu'il a
adressee i un M. Andrieux, Lazariste, curd de Villefranche-duRouergue, va lui dcrire une seconde. Ce dernier M(onsieur) a
professd au seminaire de la Congregation d Toulouse oit it etait
supdrieur des philosophes. ,
M. Petitdidier ne tarda pas A rejoindre Sarlat et, peu apr&s,
au debut de fevrier, se prbsentait enfin M. Andrieux (17). Aussit6t prdvenu, M. Luguet accourut pour proceder a l'installation
officielle des Lazaristes au s6minaire, installation dont le procesverbal fut ainsi libell6e :
a Aujourd'hui dans la ville de Sarlat et le treize de f;rrier
mil huit cent dix-sept, Nous, vicaire gendral soussign6, en vertu
de la Commission spdciale qui nous a etd donnde par Monseigneur I'Evrque d'Angoulme, en date du 29 janvier dernier.
avons convoqud le Conseil d'administrationdu seminaire pro'isoire du diocese, et arons reglg et afrrTt les comptes de M. Lagorce, supdrieur dudit Seminaire, et avons rdvoqud et rdeoquons
la Commission qui lui avait Wte donnde pour sa direction, et
que nous avons transmise' et confide a MM. les Lazaristes selon
(16) Le 17 janvier 1817, Mgr Michel-Joseph de Pidoll, 6veque du
Mans, ddlivrait un dlogieux certiflcat & M. Petitdidier, qui avail enseignd plusieurs ann6es la thdologie et la philosophie dans son s6minaire (Arch. de I'vccu de Pdrigueux, carton s6m. de Sarlat). - Dans
une lettre, datde du college du Mans, 18 janvier, M. Petitdidier eCivait & M. Verbert, qu'apres avoir regu une rdponse de 1'abb- Loqueyssie a qui est toute aimable et toute paternelle n, il partira a incessamment et sans deiat raisonnable espdrant toucher au port st ardemment
desird. M. de Loqueyssie, poursuit-il, m'annonce deux jeunes confr.res
de Montauban, et itattend le quatrifme que vous lut faites esperer.
Ainsi vous serez tranquille de ce cdtd-t. le suis tres sensible aux
bontes de M. I'abbd. II me paratt que c'est un vednrable Patriarche
et qu'il ressemble 4 ces anciens hommes qui sont nos p1res dans ta
foi...
(Arch. de Saint-Lazare).
(17) M. Jean-FranCois Andriiux naquit a Bosc-en-Rouergue, le
22 mars 1759. Admis dans la Congreation de !a Mission, il fut recu
au seminaire de Cahors. le 11 mars 1746, et y fit les vaux, le 12 mars
1778. 11 aurait l6eprofesseur a Albi, avant la Revolution. Apres la
Tourmente, il devint curd de Villefranche-du-Rouergue, puls superieur
de Sarlat ;1817-1822). I! se retira & Villefranche, en 1822, devint visiteur de la Province d'Aquitaine. en 1829, et mourut a Villefranche. le
7 septembre 1831.
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la demande qu'en a fait M..., Sup~rieur gdenral de cette Congregation, reprdsentle par MM. Andrieux et Petitdidier, prdtres,
qui ont comparu dans la stance de ce jour et ont acceptd et
acceptent la dite direction prontettant de se conformer en tout
aux ordres de Monseigneur, qui approuvera les reglements qu'ils
auront d etablir, pour le gouvernement intdrieur et ext6rieur du
Smminaire, - en consdquence, nous avons charge et chargeons
hl Bureau d'administration d'installer ou de faire installer
.. 11. les Lazaristes susnommis dans notre Seminaire selon les
formes d'usage en pareil cas, leur faisant remettre les clefs de
tout ce qui le concerne en signe de possession, bien entendu qu'il
sera fait un inventaire de tout le mobilier, ustensiles, ornenmnts d'gglise, provisions ou denrdes qui pourront leur etre li,rrs,dont l'original sera signe par le Bureau et MM. les Lazaristes et copie sera expddide en double pour en dtre remise une
a Monseigneur l'Eveque d'Angouldme. Fait d Sarlat, le mdme
jour et an que dessus , (18).
L'installation de •1. Andrieux comme superieur eut lieu le
lendemain. Le soir-meme, celui-ci en prevenait ainsi Mgr Lat uilbe :
< En consequence des ordres qui rm'ont itd donnds par
M.. notre Superieur geneal, je me suis rendu, Sarlat pour y
occuper la place de superieur dans cotre secminaire. J'ai lieu de
croire que notre Superieur ne m'a ecrit que d'apr&s la demande
io au moins l'approbationde Votre Grandeur.
'ai trouvd a mon arrivoe M. votre Vicaire gindral que la
'ille a vu avec la plus yrande satisfaction. La conduite qu'il a
lenue a penetre les habitants de reconnaissance et a manifestt
,ombien il 6tait digne de votre confiance. Elle aurait augmentS,
s'il dtait possible, I'estime et la vendration doat ils etaient ddj4
picntres pour Votre Grandeur. II a eu la bont6 de m'installer
aujourdhui, je vous en fais mes trds humbles remerciements.
Je Idcherai de me conduire de maniere d mWriter vos suffrages.
.
Enfin, le 2 mars suivant. M. Luguet envoyait lui-m4me le
compte rendu suivant A I'archev6que de Reims, Grand Aum6nier de France :
<< Par acte du 3 octobre 1816 passd d Sarlat, Votre Excellence est constitude donataire du Siminaire de cette ville par
les personnes pieuses qui en ont fait l'acquisition. Par ce ndme
acte il est dit que ladite fondation est acceptde par Monseiyneur
le Grand Aumonier de France a deux conditions : la premiere,
que la propri&td dont il s'agit, sera destinde pour l'dtablissement
d'un Sdminaire. La seconde, que MM. les Lazaristes, qui l'occupaicnt autrefois, I'occuperaient encore aujourd'hui.
Monseigneur l'Evdque d'Angould)e, Jut prevenu des ddmarches faites par ces bienfaiteurs en date du 27 octebre, et, disirant toute la stabilitd possible pour cette donation, ne put qu'applaudir aux mesures qui avaient dt1 prises, n'attendant plus que
I'aris de Votre Excellence pour lui manifester la joie qu'il en
ri.ssentait et la prier d'honorer son Sdminaire de ses bontds et
de sa bienveillance ; bientat M. le Superieur g!edral des Lazarisles sollicitait I'approbation de Monseigneur i'Eveque pour que
In direction de son Seminaire lui fut confide. C'est avec le plus
;18) Arch. Evechd de Pdrigueux, carton Sm. de Sarlat. - M. Anlricux et son confrere Francois Petitdidier, furent agr6gs ki la Confr;rie des Penitents biancs de Sarlat, le 17 fMvrier 1817, & peine dtaientils arrives (Registre des Pdnitents, arch de I'dvechd).
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grand plaisir qu'il la lui accordait en Lui ajoutant qu'en cas de
coucurrence ct de competitions, la Congrdgation de Saint-Vincent

de Paul serait la prd/dree.
D'apres ces preliminaires, j'ai dte envoyV par Monseigneur
1'Eveque d'Angouldme a Sarlat, pour reyler et arrdter let
comples de i'dtablissement et installer MM. les Lazaristes. Tout
a 0td ddfinitivement regle et arrdtd le 13 f(vrier.
MM. Andrieux et Petitdidier, envoyds par leur Sup6rieur
ydneral, out pris possession du Seminaire ; les clefs leur ont
iet remises, I'inventaire des meubles, ustensiles, a ete fait, et
de tout a eti dresse proces-verbal.
J'ai rduni nos dleves qui sont en assez grand nombre, leur
ai fait connaitre que leur premier devoir 6tait l'obdissance et
la docilit6 aux supirieurs qui lear etaient donnis et qui lear
enseigneraient toutes les vertus eccldsiastiques, et qu'enfin nous
concevions sur leur compte les plus grandes esptrances que nous
nous plaisions d croire bien fondies.
J'ai cru, Monseigneur, devoir vous faire l'exposd que je
icens de mettre sous les yeux de Votre Excellence, soit pour /'interdt qu'elle voudra bien prendre a cetetablissement qui est le
sien sous tant de rapports, soit parce que ddsirant meriter son
estime en rdpondant aux bontds dont elle m'a combl, elle voie
que je n'en ndglige pas les occasions.,,
***

Le retour des Lazaristes h Sarlat fut accueilli favorableIent par la population, en souvenir du passe.
La Soeur Marobes, superieure de la communaut6 de SainteMarthe d'Eyinet, kcrivait & M. Andrieux, le 15 mars, un mois
a peine apres I'arrivee du superieur, pour lui annoncer qu'une
mission h donner tous les six ans dans la paroisse de la Landuce, au diocese d'Agen, par les missionnaires de Saint-Lazare
de Sarlat, venait d'*tre fondee par une proprietaire de cette paroisse. La religieuse deniandait seulement pour diriger cette
mission un Lazariste, qui serait aide par deux ou trois autres
pretres.
Elle priait en outre M. Andrieux de lui procurer un prdtre
selon le cceur de Dieu pour diriger sa communautA, composde
de quatorze religieuses de cheur ou converses, et elle ajoutait :
t, Nous somines de l'ordre de Sainte-Marthe, notre regle a Wtd
composde par un saint missionnaire de votre congrdgation et a
toujours die dirigde par un d'eux. J'ai le plus vif ddsir qu'elle
le soit encore... Nous sommes agregqes par droit d'affiliation a
I'ordre des Filles de la Charite. qui sont aussi les v6tres. Eh
bien ! soyez aussi nos pares spirituels et venez d notre secours , (19).
La bonne religieuse se trorpait. Dans ses affirmations, nous
avons un exemple typique, entre bien d'autres, de la confusion
qui existait dans les esprits entre les Pretres de la Congregation
de la Mission de Perigueux, fondes par Jean de la Gropte de
Chantdrac, et les Pretres de la Congregation de la Mission, fondes
par saint Vincent de Paul. appeles encore Lazaristes. Ce sont
es premiers qui furent, jusqu'? la R ovolution, les directeurs
spirituels de la cengr6gation de Sainte-Marthe; ils n'avaient de
(19) Archives de Saint-Lazare. - Sur les Pretres de la Congr6gation de la Mission de Pdrigueux, voir Annales de la Congrdgation de ki
Mission, 1954, pp. 408 ss.
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colinun avec les Lazaristes que le nom. Quoi qu'il en soit, ii
est fort probable que M. Andrieux ne put donner suite aux propositions de la Soeur Marobes.
C'est au cours de cette meime annie 1817 que fut retabli le
diocese de Perigueux. Des difficultis dordre politique s'opposirent & c e ue I'v\ que nommin
& ce sitge, Mgr de Lostanges,
prit la direction du diocese, et ce ne fut qu'en 1821 que, les
obstacles etant lev6s, il put rejoindre le Perigord. Durant cet
inter\alle, Mgr Lacombe continua d'administrer les deux dioctses d'Angouleme et de Perigueux, auquel Sarlat dtait rattachte. et le seminaire resta sous sa juridiction.
*4

L'avenir du seminaire paraissait assurd, lorsqu'au debut de
1819 parvint a Angouleme, une nouvelle peu rassurante : le
Conseil d'Etat avait annule la dotation faite a la Grande Aum6nerie de France.
Les proprietaires du s6minaire, disempards, sans prendre
le temps de consulter Mgr Lacombe, en firent incontinent donation & la ville de Sarlat.
M. Andrieux en donnait avis au vicaire g6enral d'Angoutlrie. le 10 fevrier : , Le Conseil d'Etat, lui dcrivait-il, n'ayant
pas voulu permettre qu'on nous donndt le Sdminaire, ceux qut
en avaient fait I'acquisiiion l'ont donnd a la ville, a condition
que nous en aurions l'administration.»
Mgr Lacombe se montra fort contrarid, non seulement A
cause de ce nouveau d6sarroi dans la possession de l'immeuble,
mais surtout parce que la donation avait etd faite t la ville de
Sarlat plutot qu'au diocese. M. Luguet
fcrivait, le 22 f6vrier, a
M. Andrieux :
( La versatilitd des acquereurs du Siminaire est extraordinaire. En premier lieu, ils firent donation d Monseigneur l'Ev4que d'Angouldme pour son seminaire. Ensuite, d Monseigneur le
t;rand Aum6nier, qui devait vous en confier l'administration.
Troisimnement enfin, ils font donation a la ville de Sarlat... Ces
differents actes sont-ils terminus ? Et dans le cas que le dernier
soit ferme et stable, le ddpartement peut-il consentir que ses
fonds soient employds sur un sdminaire, qui ne lui appartient
pas et que l'dvdque ne peut regarder comme sien ?... n
M. Andrieux, qui n'avait eu aucune responsabilitd dans cette
affaire, prit sur lui, par pur amour de la veritY, de disculper
les int6ressts. II repondait, le 3 mars, A MI.Luguet :
a Nous ne pouvons pas accuser les donateurs de versatilitd.
Le Conseil d'Etat n'a pas voulu accepter les donations precddentes et il 6tait instant de terminer cette affaire. Mme Labesse
Plait morte ; sa s(eur l'a remplacde en qualitd d'hdritier. On ne
pouvait pas compter sur les hdritiers des autres donateurs. CeIendant, il y en avait un qui itait en danger de mort. On a
;crit de Paris que c'dtait le seul moyen de consolider la donation. Le gouvernement vient de l'acceptcr.
Je n'ai pas voulu envoyer t Sa Grandeur un double de l'acte
sans etre assurd de son acceptation.
J'aurai ddsire que le gouvernement l'e•it laissd entre les
oains de Monseigneur I'Evtque et lorsque j'ai appris tous ces
rhangements, j'en ai 0td si [dchd. que j'ai ecrit d Paris pour
m'cn plaindre. 'ai mdme dtd sur le point de me retirer chez
roi. Mais, reflexion faite, et d'aprbs ce qu'on m'a rdpondu de
Paris, j'ai vu que les choses n'en iraientpas plus.mal.
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Nos Seigneurs les Evqques n'avaient pas la propridt0 des
seminaires avant la Rdvolution. 1 leur suffit d'en avoir la jouissance et Monseiyneur lEvtcque d'Angouldme peut toujours reyarder le seminaire de Sarlat comme son seminaire et Le faire
adminislrer conmme ban lui semble. It n'a dt donne que pour
cette (in. L'acte de cente l'enonce suffisamment, et vous pouve:
croire que les donatcurs sont fdches de n'avoir pu faire mieux.
La cille s'interesse d la prosperitg de cet etablissement ; ce
qu'elle n'aurait pas fait, si elle n'acait pas etW proprietaire. Aussi
eau et esperons que
ne nous alarmons pas ; laissons coulerC
tout ira bien. ,
Deux jours auparavant, M. Andrieux avait ecrit a Mgr Lacomibe dans le m6nme sens. II lui precisait en outre qu'il avait
fait faire plus de 1.000 francs de reparations, en y conmprenant
L'achat de nieubles; que le seminaire avait besoin d'une salle
d'6tude, parce que I'appartemnent piscopal. dont on se servait
a cette fin. etait trop petit, et que d'ailleurs il faudrait le remettre a la disposition de 1'\'v-que, quand il daignerait \enir
au seminaire.
En verit6, I'acte de cession du seminaire a la vilhl avait
6td pass6 depuis plusieurs inois ddjii, dexant le notaire Michelot.
LMM.
Lole 6 juin 1818 exactement. et il avait ete signu par
queyssie, de Gisson, Mine Marguerite Chauss6e-Lahesse. Renia::,
religieuse. Miles Elisa de Campagne et Gahrielle Tapimni de
Betou. Cet acte portait
, La prdsente donation est faite i) la rille de Sarlat, t ciottdition que tous les objets scront employds a I'ctablissement r'un
Siminaire ou d'une Ecole secondaire ecclesiastique, et que tous
les revenus demeureront c la disposition des administrateursde
ces dtablissements, qui ne pourrontitre tenus.que dans les bAtiments dounds, ou dans la commune.
Lequel Siminaire ou laquelle Ecole secondaire ecelesiastique seront administrds par les Pritres de la Congr;gation de
la Mission, connus sous le nom de Lazaristes, avec Iapprobation
de I'Eveque, comme its administraient autrefois (20).
;20) Au cours du proc6s qui s'engagea plus tard entre la Commission de l'Hospice de Sarlat et la Commission administrative des Smlnairee, cette clause souleva des difficultcs. Dans une note imprimie
sur 'a situation Igale de 1'Ecole secondaire ecclesiastique Saint-Joseph
de Sarlat. il y 6tait r6pondu : , On comprend sans peine que les donateurs. ayant en vue les avantages religieux du diocese, ne se soient
pas arrdt6s a la pensee d'inposer comme une obligation & 1'eveque diocesain ce qui, sous l'impression d'anciens souvenirs, n'etait pour eux
qu'un dcsir secondaire. t* La necessit6 de confler le s6minaire aux
Lazaristes avant le terme de dix ane, pour entrer en jouissance de
l'immeuble de Sarlat, eit pu crier a I'6veque une difficult6 insurmontable, et le priver pour de longues ann6es, sinon pour toujours,
du benffice de la donation. Actuellement, i! serait difficile de savoir
ti, pour defirer au desir des donateurs Mgr de Lostanges, 46vque
du diocese de Sarlat, fit quelque ddmarche auprbs des Lazaristes. Il
est a croire que :a n6cessitd le contraignit de recourir, pour l'installation et la direction du seminaire, aux pretres de son diocese. Longtemps meme, apres le terme de dix ans ilxWdans l'acle de donation,
les Lazaristes. comme toutes les autres associations religieuses, 4taient
peu nombreux et insuffisants pour repondre a tous les besoins. Tout
rdcemment. 1'&veque actuel de Pbrigueux et de Sarlat (Mgr Dabert) a
vainement fail appel aux Lazaristes pour la direction de son grand
seminaire. transferd de Sarlat a Perigueux. Cet etablissement s'offrait
pourtant dans des conditions tout autrement avantageuses que l'4tablissement de Sarlat, en 1818, alors tout dilabrb et en parte ddmoli
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A condition encore que le Sdminaire ou I'Ecole ecclesiastique seront formis el en actiuitd de service dans .le dlai de dix
ans, et que s'ils sont supprimes dans la suite ou etablis hors la
ville de Sarlat, des lors la jouissance et tous les revenus desdits
objets appartiendront & l'H6pital de Sarlat pendant tout le temps
que l'un ou I'autre de ces deux 6tablissements n'existeront pas
dans tes bdtiments donnds ou dans ladite ville. >
Une ordonnance royale du 7 octobre 1818 approuva eet
acte de donation et autorisa NM. le Maire de Sarlat d accepter,
an nom de cette ville : 1" les bdtiments de l'ancien s6minaire
de Sarlat. offerts en donation par MM. Lachaud-Loqueyssie, Gissou, et par les dames ChaussCe-Labesse, Reniac et Laborie de
Campagne ; 2* un enclos joiynant celui du seminaire, offert en
donation par la dame Tapinois de BTtou ; 3' une somnte de
l.iiiO francs, offerle :galement en donation par la dame Miraidot de P'chaud. pour les rdparatioln ou t'ameublement de ces
idtiitents. Ces bdliitents sont deslineis pour I'tablissetment d'un
#;miunaireou d'une ecole secondaire ecclesiastiq'ue. S'ils cessaient
d'dtre emplotys, ils seraient reersibles it I'hospice de Sarlat - (21).
);ans rette approbalion royale itait aussi comprise la donatii
faite aux niu-mes conditions par M. de BeLou. Ic 6 juin 1818,
de la terre du Calvaire, acquise de Jean Ferrier. le 29 juin 1816.
au prix de 2.300 fr. La ville de Sarlat, repri-sentde par son
Ilaire, donnia son acceptation par acte notari'., le 29 janvier
1S19 (22 .

Cliapitre cinquieiie
LE

SUPl:'IIOHAT

DE

M•. ANDRIEUX

.\\;lnt lia ileouiltiun. 1I. Andrieux avait professe la tlhdolo-it a;n s,'iinaire d'Alhi. pendant huit ans. Apres la Tourmente,
il 4tail de\enu cure de la paroisse de Villefranehe-du-Rouergue,
en
uonpays iatal.
drlenlours. Au resle, pour lever meme I'ombre d'une conteil, r I'Eveque de Perigueux obtiendra sans peine, s'il le faut,
20 Mais cette
la ;ten•rialion ies Lazarisles & tout droit eventue:. renii'nia-tininest nullement nteesaire, puisque la clause de 1'acte de
doindi in qti concerne les Lazaristes n'est et n'a jamais et6 considdr6e
par la ville de Sarlat. par l'adminislration des hospices, par les h6rlt eTrs dles lnnateurs et par Te Gouvernement lui-meme que comme 'expri '-iun d'un louable d&sir, et non comme une condition sine qua
.Arch. de l'evrchM de Pdrigueux.)
non...
21; 1ulletin du dipartement de la Dordogne du 16 decembre
ISIS. cit6 par Rocal, B.H.A.P., 1951, pp. 275-276.
22- Comme 6pilogue de celte histoire, notons que le 22 novembre
1 G.t. il y eut dchange entre Mgr Dabert, ev&que de P6rigueux. agis-:!nt *n qualitl de prdsident de la Commission administrative des Seminir-.s., et la Vi'le de Sarlat. Celle-ci abandonnait son droit de proIpriwl; s-:r le seniinaire et recevait en contre-partie la proprltfi du
jardnin du Plantier. acquis jadis par Mgr de Lostanges, et dont le
.e-inaire 6tait regulierement propridtaire. Cette convention fut approuv'
par le Gouvernemnent, le 11 ftvrier 1866. Plus tard. vers 1888,
-'ii•, igea un proces enire la Commission des hospices de Sarlat el
!:1 i::i;nisiion administrative des seminaires au sujet de la propridtd
diiu i::,l'ge-ou Eco:e Saint-Joseph, tenue par les RR. PP. J.suites, que
Mg. (George avait appeles, en 1850, et qu'il avalt etablis dans les
lo.u;a
de 'ancien sdminaire. Nous n'avons pas & faire ici l'hisloire de
ce pr.icfs : on en irouvera le (titail dans la Semaine religieuse de Pdr,,t-,ix, annee 1907, pp. 191, 209, 254.
pa:r ic
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Abandu1ainailt luhmientandmnent sa paroisse, il obeit a la requi4te de suni Supericur gednral, pour venir organiser le scininaire contie a sa congregation, pensant qu'une fois f'affaire
ianc.,e, il pourrait revenir chez lui.
Le curv de Sarlat en faisait part a M. Luguet, vicaire ýeneral d'Angouluine, ie 3 avril 1817. deux mois apres 'installation
du ;uperieur.
i M. le Supdrieur est parti. disait-il, pour aller faire faire
les 1iiques d sa paroisse, et metre ordre a ses affaires domestiques qu'il avait laissees in statu quo, ne croyant venir que pour
un bref temps et pour oryaniser la maison, mais comme ii nous
a paru trýs propre d la supvrioritd et necessaire d l'etablisseIient dans sa position acluctle, ii cn a Wte donna avis a M. le
Gendral de sa Coungrgyaiion uaec intaunte priere de fixer ici
M. And'ieux, et depuis son depart ii est survenu d son adresse
(ginral que nous sommes autorisis i croire imp&une leltre du
ratcie. La position actuelle du siminaire, le changement de direction, la cherte de tous les comestibles, les difficultes de
M. Lagorse I'ont port6 6 permettre d plusieurs elives d'aller pour
cette annce exclusivement a toutes autres de passer la quinzaine
de Ptiques dans leur famille, et si le Bureau n'avait pris des
mesures pour venir a son secours, it se voyait oblig6 de les renvoyer tons et de fermer la maison. Un des jeunes Lazaristes
enseiyne la logique a quatre ou cinq elives, sous les yeux et
la direction de M. Andrieux. ,
Eliectivement, M. Andrieux regut I'ordre de demeurer A
Sarlat. M. Larouverade s'empressait de le faire savoir i Ml. Luguet, le 25 avril, disant : <,M. Andrieux, supdrieur,a regu de son
gineral. l'ordre de rester au poste de Sarlat : ii nous a ecrit
pour nous en faire part, et nous annoncer qu'il rentrera i la fin
du courant. M. le Superieur g6ndral se propose de venir visiter
la maison dans le cours de cette annee. ,
Cette visite du Vicaire general de la Congregation de la
Mission se fit au debut de juillet. A cette occasion, le cure de
Sarlat ecrivait a M1.Luguet, A la date du 16 jiillet : a M. Verbert, Supirieur yendral de la Conyrýgation de Saint-Lazare, a
passe ici ces jours derniers en visite : it me parait dtre en tous
points diyne de sa place. ,
Conmne ses predecesseurs, M. Andrieux se trouva aux prises
avec de graves difficult.s financieres, les memes difficultes qui
tout au long de F1'piscupat de IMgr Lacombe, entraverent la
bonne miarche du seminaire.
Le Bureau administratif ne fournissait que de maigres
subsides, form6s par les bourses et demi-bourses et quelques
rares pensions d'eleves. Les ressources ne couvraient pas les
d6penses et le sup6rieur ne savait comment remddier a la situation. M. Larouverade constatait, le 29 mai 1817 : <, Le siminaire
est dans un tel etat de ddtresse que MM. les Lazaristes sont dans
le cas d'avancer leurs propres fonds pour ne pas I'dvacuer et
en fermer la porte. »
M. Andrieux se rendit A Angouleme, le 25 juin, pour presenter ses comptes h Mgr Lacombe, et lui exposer la situation
tinanciere du seminaire.
Une lettre du sous-prdfet, adressee A 'M.Luguet, l'avait pr&
ced6 et disait : < Vous sentez que cette position doit etre fort
gende. On n'a recu que deux trimestres. Cette ann6e, les pensions ne peuvent pas couvrir les ddpenses. Et ii faut que le seminuire marche duns un temps oit les ddpenses sont plus fortes

-

437 -

qu'eles ne laient ete de nmdmoire d'homme. , Et pour alleger
ie budget, le magistrat proposait de faire co;nnnencer les vacances au I" aoit : on ne retiendrait que les elv\es qui devaient
concourir dans les exercices du college.
Les directeurs du semiuaire n'avaient pas non plus de traitement, ni de quoi pourvoir h leur entretien. Coimmie M. Verbert
en causait un jour avec le Grand Auz i6nier de France, et particuiierement du cas des deux jeunes Lazaristes. MM. Villedieu
et IP'contal, qui professaient au selinaire, le prelat leur tit
aitribuer deux bourses..
En cniniuiiiquant ce renseiýnemient a MN.Luguet, M. Larouxerade ajoutait : a J'ai fait part ( M1. le Supdrieur de voire
bic,,t'iltaitte presentation et inscription au budget departemental pour une dolation de 500 francs chaque, taut pour lui que
pour ses colleyues : il n'a charye de cous en remercier ainsi
quc Monseigneur, et de vous dire i tous les deux que si cette
du'jlaion avail lieu, ou que l'Fiablissemaent cut d'autres ressources, ii s'emprcsserait de remettre les dcux bourses d la disposition de Monseigncur.
,
la promesse de Mgr Lacombe etait sincere. II s'adressait,
le 17 mai, au Grand Auwionier, pour solliciter son intervention
en faveur du seminaire. Apris s'Ltre plaint de la inau\aise administration de M. Lagorse qui, de plus, retenait a des pensions de
boursiers dont it a requ le montant ,. et forqait ainsi « ces
jeunes yens d payer deux fois ou a sortir du sxminiaire qui ne
peut fournir 4 leur maintien ,, il terminnait : a Je vous prie,
Mloseiyneur, d'invitcr M. le prefet de la Dordoyne a me seconder
dans cette affaire qui im'inquicle, parce que je coneLois des alarnies sur le sort de mes wminaristes menaces de prendre des
vacances avant le temps et d'interrompre des dludes si heureusement suivies sous MM. les Lazaristes, qui dirigent aujourd'hui mon seminaire et que je recoinmmande d cos bontis pour wt
traitement que sans doute aura votd le Conseil gendral du departemrntl de la Dordoyne, puisque chaque ddpartement doit voter
pour les 0tablissements qui se trouvent dans son ressort, d'aprbs
cc que m'a dit M. le prefet de la Charente. ,
Quelque temps apr s, en recevant la liste des boursiers de
son diocese, Mgr Lacombe constata avec dtonnement que les
deux bourses attribu6es a MM. Villerieu et PNcontal, avaient teB
preleveies sur les bourses destindes aux dleves du seminaire.
Averti du fait. M. Andrieux s empressa d'dcrire a I'6veque :
, M. Larouverade, cure de cette ville, m'a fait I'honneur
de mie dire que M. Villedieu et M. Pecontal, membres de notre
conyreyation, avaient td6 mis au nombre des boursiers de votre
diocese ; fen ait etd surpris et fdche. Soyez persuade, Monseigneur, que je ne suis pour rien dans cette affaire, et Votre
Grandeur peut etre assurde que, tant que je serai supdrieur
de son 9dminaire, ces deux bourses seront d sa disposition. L'interet ne fit jamais mon mobile. M. Ferlas, directeur de l'dcole
de Sorreze, m'a prie et me fait prier plusieurs fois de me fixer
aupres de lui, et m'a offert une maison meublee et deux mille
francs d'appointement, payables un douzisme par mois. J'ai
prferd6 venir dans votre diocese, dans la seule vue de lui etre
utii. Je ne demande pour mes confrdres et pour moi que victum
et vestitum, et je compte assez sur la bontd de Votre Grandeur
et son amour pour son seminaire pour Otre persuade qu'elle
prfndra les moyens necessaires pour nous procurer Vl'n et
'autre. »

-

438 -

L'dveque se contenta de repondre au supdrieur, qu'il serait
a propos qu'il 6crivit au Grand Aum6nier pour lui dire que
MM. Pecontal et Villedieu, qui sont port6s sur 1Fordounance du
30 mars prdcedent comme boursiers ne peuvent y figrer eomme
tels, attendu qu'ils ne sont pas du diocese, et que 1 veque 6tait
determine I leur accorder une dotation particuliere et dquivalente comme professeurs.
MM. Andrieux et Petitdidier vaquaient non seulement aux
fitnctions du seminiaire, mais en bons missionnaires s'tmployaient aussi h rendre service au clerg- de Sarlat. M. Larouverade leur rendait ce t6moignage : c M. Andrieux et son
confrere se rendent obligemment uttles a la paroisse. Ce dernier
a prochi le jour de la Penteedte, et se propose de prdcher le
jour de l'Assomption de la Vierge; M. Andrieux me remplace d
Inpremiere messe du dimanche et de la semaine, depuis la grace
indisposition qui m'oblige 4 yarder la chambre, des le jour de
l'Ascension inclusivement ; il nous donne encore deux seminaristes pour le catlchisme des dimanches. L'dtablissement est
mnalyre ses rdductions et economies dans une grande ddtresse. ,
A la fin de I'annke scolaire, Mgr Lacombe daigna remercier
le superieur pour son d6vouement : , Nous voyons avec plaisir,
lui ecrivait-il. que ele moment de vous delasser est enfin arrir :
nous nous rdjouirons d'apprendre que vous et vos Messieurs ont
rjpar lecurs forces pour recommencer de nouveau les honorables
xercrices aux.quels cous vous livrez arec autant de ddvouement
(ue de z=le. Si dans le noucel ordre de choses le sbminaire de
Sarlat cesse d'appartenir au diocese d'Angouldme, au moins
aurons-nous d nous filiciter de vous avoir vu de pros pour justifier par nous-mdme l'loye que vous avez si bien mdritc. Si
nous arons des regrets de n'avoir plus de rapports avec vous
quiant 4 cos fouctions, nous @prouverons toujours une doutcr
ralisfaction dr' rous avoir confi6 ce que nous avions de plus
cher et ncns publierons volontiers que vous avez rdpondu t
notre attentee , 16 aoft 1817).
Dans eette lettre, v1'v6que faisait allusion au rdtablissenwmnt
du -i:ie de Ptiriueux, qui venait d'etre decri6t, et il caressait
dlji I'espoir d'attacher i son s6minaire d'Angouleme le suplrieur auquel il decernait ces tloges. Nous le verrons plus ilin,
lP, circonstances derouterent ces projets.
Le seminaire d'AngoulEme venait enfin d'6tre etabli, en cette
iMi'-me annte 1817. Conmne Mrgr Lacombe n'avait pas encore
tlou\ve des directeurs. b qui le confier, M. Andrieux lui proposa
d'cnvoyer provisoirement les seminaristes charentais A Sarlal.
En \ue de cette dventualite, il a\ait mEme ddjh fait arranger
un nouveau dortoir sous les combles de sa maison, et il annon'ait
Hi'?\vque que les travaux seraient achev6s h la fin de
septenmbre, et que les frais de construction seraient soldes avee
do I'argent prtel sans intr4At par une personne amie.
Non seulement M. Andrieux avait agrandi le logement. maiil s'6tait encore soucie de renforcer le personnel enseignant.
Vers la fin des vacances, le 10 octobre, il en prevenait M. Luguet : a Le seminaire de Sarlat sera bien montd, lui 6crivait-il.
cettc annde nous y serons pour le moins six, dont quatre pretres. Les autres deux, quoique peu avancds dans les ordres, sont
membres de la congrdgation et tres bons sujets. lls sont en etet
I'un .et l'autre d'enseigner la rhdtorique et la philosophie. Je
persiste done a croire que, vu les circonstances actuelles, le
mieux serait que (les sdminaristes d'Angouldme) se rendissent
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a moins que vous n'en jugiez autre-

Les propositions de M. Andrieux ne furent pas agredes ; le
seminaire de Sarlat garda le statu quo, avec le meme personnel
que I'an prdcedent, et c'est ainsi que ddbuta la nouvelle annee
scolaire.
Elle ful marquee, comme d'ailleurs les suivantes, par le
iieme marasme financier. Bien qu'il eut ddjA bien de la peine
a faire subsister son monde. M. Andrieux fut contraint de mettre
la maison en etat. Le 16 aobt 1819, il faisait part & M. Luguet
des travaux qu'il avait du entreprendre :
a Le toit du sdminaire et celui de l'eglise, ecrivait-il, 6taient
dans un dtat ddplorable. II pleuvait partout. 1 y avait plusieurs
pieces de bois qui dtaient pourries et surtout quantit6 de lambris
qu'il a fallu renouveler.
Une muraille haute qui longe le chemin qui conduit de la
ville d Saint-Cyprien, avait croiul et encombrd le chemin. J'ai
eu ordre de la part de M. le Commissaire de la faire relever.
II m'en a fallu refaire 180 metres carres.
Lors de notre entree au seminaire, vous ave: edt temoin
qu'il y acait pen de matelas et trWs peu de couvertures, de sorte
que la plupart des elcves dtaient obligis de les porter de chez
eux; plusieurs mdme etaient obliges de porter des pliants pour
les faire servir de bois de lit. J'ai pourvu d tout cela. ,
Les difficultes financieres du seminaire s'aggraverent encore par le fait que Mgr Lacombe, ayant maintenant deux seminaires a sa charge, paraissait avantager le s6mninaire d'AngouICime au detriment de celui de Sarlat. Aussi, la comptabilitd de
1'evxque d'Angoulme etait-elle loin d'etre en regle et sans
reproche.
M. Andrieux finit par s'en tnerver et, le 21 decenbre 1819,
ii adressait A .A1. Luguet ces lignes, oul i laisse percer s~ui inmpatience :
( Si je dois contuiuer i perdre, je suis force de faire la
dflmission de supdrieur du smninaire. Je ddsire que vous en
troucie: un qui ait plus de fortune et aussi bonne volontd que
nmoi. Les voyages des professeurs, leur nourriture et leur entretien me coutent trop pour que je puisse faire de nouveaux sacrifices. Vous garderez ce que vous jugere: & propos pour le triimstre d'oclobre. Je ferai coiimme je pourrai pour cette anndce,
mais de suite que les vacances arriveront, je viendrai rendre
mes comptes, et je me retirerai chez moi, a moins que Monseignir'r ne veuille me donner une petite succursale dans quelque
coin de son diocese, oil je puisse vicre d l'abri des contraridtis
qtti porlent trop sur ma santd pour que je puisse y demeurer
plus loiytemps exposd.
Jc pense que la multiplicitd et la varitde de cos occupations
rous a empdchi de refldchir par le compte que vous m'avez envoyo'. Quoi qu'il en soit. ranyez les choses comme il vous plaira,
je serai toujours content, trop heureux de pouvoir me dicharyer i la fin de l'annee du present fardeau de supdrieur, qui est
trop lourd pour moi dans les circonstances oitje me trouve et
dirs un seminaire tel que celui-ci. ,
II Rtait difficile, en effet, dp conduire le seminaire dans de
tellos conditions. Faute de ressources suffisantes, le supdrieur
fut contraint plus d'une fois de renvoyer ou de refuser les
lUM es qui ne pouvaient payer leur pension. De l'un d'eux, il
.crivait, en 1820 : u Je ne puis me charger de (M. Grenier),
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parcc que des promesses ont etd le seul payement que j'ai pergu
la derniere unnee que je l'ai yarde, et c'est une monnate que les
fournisseurs ne veulent pas recevoir.,
L'cveque d'Angoulnme ne tenait certes pas a se priver des
services de M. Andrieux. Pour I'amadouer, A defaut d'argent.
il se plut A reconnaitre les mdrites de a son cher collaborateurn,
comme il disait, en lui octroyant quelques dignit6s ecclesiastiques : en novembre 1819, il le nonummait pro-vicaire general pour
le d&partement de la Dordogne, et en fevrier 1820, chanoine
honoraire de la cathedrale d'Angouleme. Loin d'etre un gain
pour le recipiendaire, ces faveurs, acceptees apparemment de
boa caur, furent vraisemblablement a l'origine des calomnies
lancetes contre le superieur. et auxquelles il fait allusion luimrme dans une lettre AMgr Lacombe.
Peu apres, 1'dveque eut le dessein d'unir la cure de Sarlat
A la Congrgation de la Mission. II demanda a M. Andrieux, le
31 jauvier 1820, ce qu'il pensait de ce projet, et s'il axait d,chances d'aboutir. Le superieur r6pondit que cette union dtait
pratiquement impossible, mais qu'il consulterait naanmoins ses
superieurs. Un mois apres, le Vicaire g6neral de la Mission
faisait connaitre A 1'eveque que le manque de sujets 1'obligeait
a d6cliner cette offre.
Le 3 novembre 1821, M. Andrieux fit l'acquisition au profit
du -siminaire d'un jardin appartenant au sieur Jean Vaux.
En dehors des questions financieres, le sup6riorat de
M. Andrieux fut egalement marque par plusieurs incidents particuliers, provoques d'une part par 1'ouverture du sdminaire
d'Angoulnme, et. d'autre part, par le r6tablissement du siege
6piscopal de P6rigueux. Le seminaire de Sarlat s'y trouva necessairement impliqud.
Mgr Lacombe n'ayant pu r6ussir h retablir son sinminaire a
AngoulIme, avait 6t0 contraint, en 1808, d'accepter le seninairi
de Sarlat, pour le recrutement du clerg6 de son diocese. Mais,
cet 6tablissement, trop loin de la ville 6piscopale, ne pouxait
guere servir qu'aux seminaristes pdrigourdins et, de ce chef.
il n'eut jamais dans la pens6e de l'eveque qu'un caractere provisoire.
Des le 31 decembre 1809, Mgr Lacombe avait lanc6 un appel
k la gendrositd de ses diocesains, en vue du r6tablissement du
s6minaire d'Angoulemne. Le succes ne r6pondit pas A son attente,
et me6me quelques annees apres, le 14 octobre 1814, I'e6vque en
etait encore reduit A supplier le pr6fet de lui venir en aide
pour l'execution de ses desseins.
, Le sminnaire du diocese d'Angoulcime, lui 6crivait-il, na
pu dtre place encore dans la ville episcopale. Nous sommes dans
l'imperieuse necessitd de le tenir dans la ville de Sarlat, qui est
d l'extremitd du ddpartement de la Dordogne. De grdce, nous
vous en prions et nous vous en conjurons, faites en sorte que
l'dvdque de ce diocese puisse avoir sous les yeux et a sa porte'
un dtablissement si utile et si ndcessaire. II n'y a aucun moyen
de faire exister les quatre directeurs du sdminaire diocesain.
Permettez que ld-dessus, je reclame, par votre m6diation, ce
qu'il nous faut. n
Ce ne fut qu'en 1817, que les efforts de Mgr Lacombe obtinrent enfin quelque r6sultat. Dans une lettre circulaire du 20
juin, il pouvait annoncer A ses dioc6sains, que le s6minaire d'Angoulome etait achet6 et pay6.
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De fait le pr6fet de la Charente, Creuz6 de Lesser, par acle
du 5 avril 1817, avait acquis au norn de FEtat, et pour la somme
de 27.000 francs, 1'ancien snminaire amenag6 en 1704. II restait
encore A y faire les reparations urgentes et a le pourvoir du
mobilier n6cessaire pour quarante elives et six diecteurs.
Mghr Lacombe lit un nouvel appel aux fideles pour couvrir ces
ddpenses, esperant que le seminaire pourrait conmmencer & fonetionner k partir du 1" novembre. 11 demandait en outre aux
prttres qui seraient candidats pour la direction et 1'enseigneInent de la rhetorique, de la philosophic, de la tIhologie et
de la morale, de se faire connaitre avant septembre.
I.es fidbles demeurerent sourds aux appels de 1'eveque, si
bicni que dans une lettre pastorale de 1819, ce dernier d6clarait
a\ec amertume : a Ces collectes n'ont presque rien produit dans
notre diocese d'Anyouldme, nonobstant nos invitations, nos
lettres circulaires, les induljrnes que nous arons accordies
pour le gras dans le Carmne. ,
Lorsque survint le retablissecrent tfficiel du diocese de P3rigueux, et par voie de consiquence, I rattachement du simiinir. de Sarlat a ce diocese, A.•r Lacombe, preoceup6 de I'organisation de son propre scnminaiire d'Angoul-ene, n pensa rien
1ii ins que s'assurer le concours des directcurs niinimes du semlinairs de Sarlat. II le lai-sait entendre ouvertement & M. Andrioux. a qui if adressait ces lianes, le Iti anot 1817 :
,
,tous

Prevoyant done des
crinestnents presquc certains, nous
occupons du retablisscent de notri smlinaire, nous en

auruns les clefs au 10 octobre prochain et tout sera pret pour
rcccvoir nos eleves. On tdchera d'y laisser voir partout I'ordre
et la commoditd. La proprett n'y sera pas negligde, et nous dpuiserons toutes nos ressources pour y faire rygner cet 6tat d'aisance qui inspire le repos et invite d la paisible retraite. D'aprzs
rctte perspective, pourrions-nous esperer que vous, Monsieur,
et quelques autres de vos confreres et coop4rateurs voulussiez
vous charger de notre sdminaire; on devra y enseigner la rhdtorique, la philosophie et la thdologie scolastique et morale.
Quelques pritres du diocsse se presentent pour en prendre la
direction, mais nous craiynons qu'il ne r&gne pas parmi eux
cet ensemble qu'on aime toujours d voir rdyner parmi des indicidus, rdunis en corps, obdissant au meme chef et sujets & des
reirlements particuliers.Cette consideration ajoutee d bien d'autres, nous engage d donner la preference t votre Congregation,
qui nous promet une suite de bons professeurs, et de sujets
propres d propager I'esprit ecclesiastique dans le ccur de ceux
qui se destinent au minist&re de l'evangile , (23).
Malgrd ces perspectives que P1'vque voulait allechantes et
ces propositions flatteuses, M. Andrieux se r6cusa et r6pondit
au prdlat : , Je n'y vois pas de possibilitd, cette annde. M. le
Supdrieur general s'est charge de plusieurs dtablissements auxquels ii aura peine d fournir des sujets, cette annge, parce que
23) Mgr Lacombe n'dtait pas d'accord sur ce point avee son
vic;iir gnftral Luguet. Ce dernier livrait sa pens6e, !e 23 avril 1817,
AaL'abb6 Vechembre. un de ses amis de PNrigueux : Vous WRus propo'e: des Sulpiciens pour notre grand seminaire, ayant des Lazartstes
4 Sartat. Nous n'aimons guere I'esprit de corps qui regne dans ces
coqnrdgations, et nous n'aurons recours & eux que lorsque nos pretres
dioiesains ne nous prdsenteront aucun moyen pour sa direction. Nous
piura-,ns faire un sort t nos pretres et nous voulons qu'ils en profftent. Nous aimons mieux nos confreres que des dtrangers. "
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lous nos messieurs ne sont pas encore entrds. Plusieurs d'cntre
eux ont des affaires qui ae sont pas encore termindes ,, et it
engageait l'eveque h envoyer provisoirement ses propres seminaristes a Sarlat, oi ils seraient cordialement recus.
Mgr Lacombe ne se le tint pas pour dit, et it tenta directenent sa chance en demandant positivement au Vicaire g6neral
de la Mission, M. Verbert, I'affectation de MM. Andrieux et Petitdidier au seminaire d'Angouleme.
M. Verbert lui notifia son regret de ne pouvoir lui donner
satisfaction, faute de sujets capables, et it I'engageait, lui aussi,
ai envoyer ses seminaristes A Sarlat, au moins pour une annee,
en attendant que les circonstances lui permissent de trou\er
des directeurs pour Angoul6me. En tout cas, concluait-il, il etait
impossible d'abandonner le s6minaire de Sarlat, alors que 'a
Congrtgation en avait assume la direction, depuis un an 4 peine.
L'edvique revint a la charge, le raois suivant, exprirnant 1
M.. Verbert sa contrarittd de n'avoir pas de suite des Pretres
de la Mission, alors qu'il avait esp6rd jusqu'A ce dernier moment
une reponse favorable, et il ajoutait : 4, Quant d nos siminaristes, les circonstances oil nous nous trouvons et d la reille
de la sdparation d'une partie de noire diocese oit se trouve notre
siminaire dioccsain provisoire, nous fait ddsirer avoir aupres de
nous nos jeunes ecclesiastiques pour n'avoir rien d dimiler arer
un nouvel dvdque.
Pour concilier nos espirances et nos v~eux, nous avons d&termind : 1* de vous prier de nous pourvoir le plus t6t possible
de sujets dignes de vous et de nous, au moins pour I'annie prochaine, parce que nous avons mis notre confiance dans votre
congregation ; 2" d'appeler aupres de nous un certain nombre
d'dlives ddja avances, au moins philosophes et thdologiens, ct
de laisser a Sarlat ceux qui seraient dans les classes inf6rieures
parce que ayant au moins cent soixante-dix 6tudiants et m)nene
plus nous avons un nombre plus que suffisant pour remplir no3
deux maisons actuelles ; 3° pour donner aux dtudiants que nous
aurons appelds les lecons necessaires et leur faire faire leurs
cours d',tude, nous emploierons quelques-uns de nos coopdrateurs qui veulent bien se prdter pour cette annie & cet exercice. n
Au ddbut de mars 1818, Mlgr Lacombe rditdra ses instances
aupres de M. Verbert, qui ne put que lui signifier derechef son
impossibilitW actuelle de satisfaire h sa demande.
L'dveque ne se d6couragea pas pour autant. M. Andrieux
s'dtant rendu a Paris, I'annde suivante, au mois de mai, pour
participer a 1'Assemblee g6ndrale, qui devait donner un successcur A M. Verbert, ddcede, Mgr Lacombe lui dcrivait : ( .Nous
profitons de cette occasion pour faire connaitre (d M. Boujard,
nouveau Vicaire general de la Mission), le ddsir que nous avons
de cous avoir pour directeur du sýminaire d'Angouldme ou tout
autre de cos confreres qu'il lui plaira nous envoyer. Nous lui
rappelons les plans et les promesses de son prddecesseur feu
M. Verbert, qui uattendait que le moment d'avoir des sujets
pour nous les envoyer. Puisque vous vous trouvez dans ce moment au milieu de Colre chapitre, nous vous invitons d rous
occuper de cette direction et de tout faire pour que nos rueur
soient enfin remplis. ,
M1.Andrieux n'avait pas attendu cette pressante invitation
pour donner connaissance a ses supdrieurs des intentions du
prdiat. Avant mime d'avoir requ sa lettre, qui ne devait d'ail-
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leurs lui parvenir qu'apres son retour k Sarlat. il nandait k
Mgr Lacombe le resultat de ses demarches : a J'ai eu le plaisir,
lui disait-il, d'dclairer ceux d qui des ecrits ou des rdcits mensongers avaient fait concecoir des iddes peu favorables sur votre
compte. Apres cela, j'ai demandd s'il ne serait pas possible de
rous accorder un superieur et des professeurs pour votre sdminaire d'Angouleme, dont nous &tions charges avant la Revolution. J'ai ajoutd que Votre Grandeur le ddsirait de tout son
cweur, et qu'elle dtait disposde d nous accorder amplement tout
ce qui nous serait necessaire. On m'a rdpondu que les engagements deja pris nous metlaient dans I'impossibilitb de nous procurer cet avantage dans ce moment, mais que cela pourrait se
faire dans la suite. ,
Trois ans plus tard, le 24 avril 1822, M. Andrieux ayant
annonce i Mgr Lacombe son intention de se retirer de Sarlat,
I'dv\que s'efforga une fois encore de l'attirer & Angoul6me, lui
olfrant mnme avec le superiorat du sdminaire, un titre de chanoine de sa cathedrale. M. Andricux declina cette offre, alldguant
Ie inauvais 6tat de sa sante. ce qui 6tait vrai d'ailleurs.
**

L'etevque d'Angouline n'etait pas seulentent soucieux d'assurer la direction de son s~minaire, il lui fallait aussi en organiser le recrutenment et I'entretien. Grande 6tait pour lui la
tentation de se tailler la part du lion dans le partage des elBves
et des ressources du snminaire de Sarlat, et ii semble bien qu'il
y ait succombe.
En effet, il reserva pour le seminaire d'Angoul8me un plus
grand nombre de bourses, que celles auxquelles il avail droit,
et. conine ii 1'avoue lut-mime dans sa lettre du 20 novembre
1817 A M. Verbert il eul nettement l'intention de faire venir
aupres de lui un certain nombre de thdoiogiens et de philosophes de Sarlat.
Ces nouieliles eausserent un grand nmoi en Pdrigord. Le
sous-pr fet de Sarlat ecrivit
levque pour le prier de main1'
tenir a Sarlat un de ses propres neveux, 6leve de rhetorique.
II lui signalait en outre que sur le mandat des bourses du trimestre de juillet pr6cedent un certain nombre de boursiers de
Sarlat avaient et6 omis sur le tableau. II priait done l'evfque,
au norm du Bureau administratif du seminaire, de faire certifier
ces omissions.
Mgr Lacombe entendait-il garder ces bourses pour le seminaire d'AngoulIme, et contraindre par ce moyen les boursiers
de Sarlat A le rejoindre ? II ne parait pas timeraire de le
penser.
"L'vlquenommni de Perigueux. Mgr de Lostanges, qui attendait non sans impatience. la remise de ses bulles, s'emut des
ais'senients de son collegue, qui risquaient de lui laisser un
s;itinaire appauvri en ressources et en sujets.
Pour maintenir les elbves a Sarlat, ii fit agir sur eux par
des hommes de confiance. t6moin la lettre suivante adress6e, le.
8 1;ielhmbre 1817.
Mg1r Lacombe, par le juge de paix d'Eymet :
, IPar un ordre formel qui lui fut signifid, au nom de 'dveqI" de I'f;rifqueux. par M. Loqueyssie, le jeune Baret crut devoir
se rrndre t Sarlat, quoique son cceur et ses devoirs l'appellassentt aupres de Votre Grandeur. L'esp&ce d'engagement contractd

eni,'rs le diocese de la Dordoyne, oil il est nd ; la bourse cntibre
qun'': lui promettait itSarlat ; la menace qu'on lui faisait de la
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rtclamter et de la rappeler, s'il allait d Angouleme ; I'tat de ddnuement de cotre seminaire qu'on se plaisait & exagerer, tout
concoturait tle fourc•yer et a tyarer les pas de sa jeunesse.
Yous cerre:, Monseiyneur, par le plaisir qu'tl 6prouve d se rapprocher de tous. qu'un a surpris son inexperience et que son
boutlhcur se trourera, sclon I'usuye, dans la carriere de ses deroirs. J'ai la confiance. Monseiyncur, que rous excuserez facilementl ianinstant de surprise et d'erreur. quand vous rHflechirez
aux circonstances delicates, dont mon protdyd, s'est tronuc enltourd'. Vous cerrez que la crainte seule de ne pouvoir suicre un
ctat, objet constant de ses dssirs. I'a entraine dans des demarches qui seraicnl iuconsidurdes si clles n'acrient etd amendes
par In sinjulyarite des d'cientciients... »
En noitemblre IS17. Mlgr de Lustanyes ileva en outre une
proulctiiln aupris diut;rand Aunmniier, le cardinal de Peri,ord. lui dcnoni(iant le rappel des s6miiinaristes de Sarlat A Angou1hiie. Le cardinal pria le minuistre de l'Intdrieur d'intervenir,
et il cloniuuniuiqua uu prelal la rtponse qu'il en avait revue, le
Pi d&ccibre. ULe ministre disait : " J'ai recu la note que vous
mC'tcc.: ail I'howncur de ime transniettre au sujet du seminaire
de Sarlat. Je ciens d'crire suivant le ddsir de Votre Eminence
ia M. I'Eftque d'Anyoultime, qu'aucun changement ne devait dtre
(ait e ce sitminaire et j'ai invite M. le Prefet de la Dordogne
a y reiller lui-ainme. .
Le ministre siguitiait egalement a Mgr Lacombe que 1'intention du gouvernement etait qu'on ne devait rien innover,
jusqu'a nouvel ordre, aux etablissements qui, dans certains dioceses, itaient communs.aa plusicurs d6partements.
Le prdfet de la Dordogne, de son c6t6, ordonna une enquite,
et pria le sous-prefet de Sarlat de lui faire un rapport sur la
situation du seminaire de Sarlat. Ce rapport, date du 14 fevier
1818. etait ainsi redig6 :
, Trente-deux boursiers, demi-boursiers ou pensionnaires
font en ce moment lears etudes au seminaire de Sarlat. Six Lazaristes sont charges de leur instruction.
Aucun de ces Lazaristes n'a dt6 d Angouldme. Monseigneur
l'Eveque n'a pas pu rdussir dans ses tentatives qu'il a faites
pour attirer aupres de lui le supdrieur du seminaire de Sarlat.
Je suis loin de bldmer Monseigneur l'Eveque d'avoir tenu 4
former i Angouldme un seminaire particulier, avant le moment
oiu le ddpartement de la Dordogne devait cesser d'etre soumis
d sa juridiction, mais ii me semble qu'il devait, en mrme temps,
assurer au s6minaire de Sarlat, les moyens de se soutenir jusqu'd cette dpoque.
L'ouverture du sdminaire d'Angouldme, qui n'a eu lieu
que le 18 ddcembre dernier, fut trWs probldmatique jusqu'a la
fin du mois de novembre. On sollicitait encore pendant ce dernier mois un eceldsiastique de Sarlat d'aller se metire d la tdte
de cet itablissement. Ce ne fut que le 22 novembre que partit
d'Angouldme, la liste qui fit connaitre que, dans la repartition
Sfaite entre les deux siminaires on assignait
.
celui de Sarlat
onze boursiers et ringt-sept demi-boursiers.
Dans l'incertitude oi I'on dtait sur l'ouverture du sdminaire d'Angouleme, surtout a l'dpoque des vacances de l'annee
1817, le superieur du sdminaire de Sarlat fut fored de faire
faire les r6parations urgentes et indispensables pour la reception des JlLves ecclisiastiques, dont le nombre avait dtd augmentd, par la nomination aux bourses et demi-bourses de
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deuxic-ie origine. t1acait dui se procurer les collaborateurs n6cessuires pour t'instruclion de ces dleves. En consequence, il
acait fait des acances considdrables pour reconstruire presqu'd
neuf un des dortoirs, et it avait appeld aupres de lui cinq Lazaristes.
II est facile de sentir dans quelle position pdnible se trouva
le superieur du slminaire de Sarlat lorsqu'il connut, & la fin
de novembre, la ditermination de Monseigneur I'Evque ; qu'il
se vit avec cinq Lazaristes et sans aucun traitement, rdduit d un
petit nombre d'dldves, et qu'il crut remarquer,d a manidre dont
les comptes se faisaient a Angouleme, qu on n'y prenait plus 4
creur les interets de son etablissement. Ce respectable eccldsiastique etait determind d se retirer dans sa paroisse, et d renvoyer
les Lazaristes dans les maisons d'oit it les avait fait venir.
Le ddcouragement des Lazaristes dtait augmente par celui
des eleves et de leurs parents. On apprit alors seulement que,
depuis cinq mois, deux dleves, qui avaient constamment restd au
sdminaire, les sieurs Grenier et Leygues, avaient perdu lear
place. Le premier comme trop jeune et inepte, le second pour
n'avoir pas rdpondu d une lettre et pour ne s'dtre pas rendu au
smiinaire. Le sieur Grenier avait cependant dix-sept ans depuis
le mois de juin dernier, et ii n'est point inepte. Quant au sieur
Leygues, il etait constant qu'il avait resti au sdminaire depuis
le commencement de l'annee, jusqu'd la fin du mois d'aotit. Les
ldeves se crurent exposes d se trouver, sans le savoir, privds
depuis six mois, par suite d'erreurs commises au secrdtariatde
1'Evcchi, de la faveur que le Roi avait bien coulu leur accorder.
Je vis alors le seminaire de Sarlat a la veille d'dtre abandonnd. Ce fut sans doute a cette paoque que fut faite la ddnonciation qui a donnd lieu a la lettre d laquelle j'ai l'Aonneur de
rdpondre. Le mal n'a pas dtd aussi grand qu'on l'avait craint
d'abord. On obtint quoiqu'acec beaucoup de peine du supdrieur
du seminaire de Sarlat qu'il ne quitterait pas cet etablissement,
et qu'il attendrait la decision des Chambres sur le Concordat. Le
spiLinaire de Sarlat ra, mais it va en s'endettant, car, dans une
annie oit les comestibles de premiere ndcessitl sont si chers, on
ne peut pas 6conomiser sur les modiques pensions d'un petit
nombre d'dlves. II en rdsulte qu'il faut emprunter pour la nourriture et l'entretien des six Lazaristes.
La confiance s'est cependant un peu ranimne. Le sieur l.',i gues a pris le parti de se rendre t Angoult'e. t1 parait qu'i! y
est demeurd, et son silence fait prdsumer qu'on lui a rendu justice. Quant au sieur Grenier, Monseigneur l'Evdque d'Angouldme
m'a fait donner, depuis deux miois, t'assurance que, s'il en etait
encore temps, it le rdtablirait sur le tableau des boursiers, et
que dans le cas contraire, ii le ferait nommer i la premiere
bourse vacante.
Mon projet n'est pas de calomnier les intentions de MonseiUnettr l'Evdque d'Angouldme, mais je ne puis m'empecher de
penser qu'il aurait pu mieux faire dans cette circonstance. Je
suis du reste bien convaincu que Sa Grandeur aurait pris d'autres mesures s'il avait cru que celles qu'il a adopltes eussent
w,,is le seminaire de Sarlat dans l'impossibilitd de se soutenir
siu:s emprunts, et surtout s'il avait pu prevoir que la mise en
ri'tucur du nouveau Concordat 6prouca tant de retard. "
Mis sans doute au courant de cette enquite, Mgr Lacombe
6crivit au pr6fet pour se discu!per des griefs qu'on lui faisait.
Sa rdponse est embarrass6e, bien qu'exacte sur certains points
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qui dais le rapport du sous-prdfet n'dtaient pas strictement conformes A la v6rite. S'il a appeld quelques seminaristes de Sarlat,
pretendait-il, et huit exactement, c'6tait pour les preparer aux
prochaines ordinations et leur eviter plusieurs voyages consecutifs, toujours dispendieux ! II a dentand6 en vain au G(uetral
de la Mission des directeurs pour le seminaire d'Anguulame;
quant a Sarlat, ii n'y a pas six Lazaristes, mais trois seulement : M. Andrieux, M. Petitdidier, u homme vieux et infirme n.
et un troisieme jeune encore. cc Ce sont les seuls, declare l'ev4que, qui m'ont donn, leurs nors et qui ont signd les formules
qu'e.ige le gouvernement ; ils ne sont done pas six conmme on I'a
avanc., d moins qu'on ne mette de ce nombre quelque dlice seminariste du ddparlement de la Charente qu on a admis au
novicial de cette Sociedt sans m'avoir consultd. , Mgr Lacombe
se defend ensuite de s'6tre d6sinteressd du seminaire, et il attribue a une cabale les faits qu'on lui reproche.
Sur la foi de ces affirmations, le prefet conluuniqua le
rapport du sous-prefet au ministre de l'lnt6rieur, et ii conclut
qu'il n'y avait pas lieu de prendre les choses au tragique.
Quelques jours auparavant, le ministre avait informu
le
Grand Aumnunier que Mgr de Lostanges s'etait plaint de ce que
le vicaire glneral d'Angouleme s'emparait des bourses affecties
au smiiinaire de Sarlat et il proposait que sur les soixante
bourses destinees aux departemients de la Charente et de la Dordogne, trente-huit fussent attribu6es au s6minaire de Sarlat, en
sorte qu'elles ne pourraient etre acquitt6es que dans ce seminaire. C'est
U
le seul moyen, ajoutait-il, d'empecher que la disorganisation de cet etablissement commenc6e par Mgr l'Eveque
d'Angouleme, ne soit consommie. »
En fonction des directives recues, le pr6fet prit ddsormais
ses pr6cautions pour 6viter le depouillement de Sarlat. Annoncant, le 19 janvier 1819, I'envoi de 6.000 francs allou6s au budget
departemental de 1818, pour secours au seminaire de Sarlat, il
prescrivit que la somme serait mandatee au nom de ceux qui
auraient fait des fournitures ou des travaux, et au vu des etats
d6tailles de ces objets, certifids par les ouvriers ou fournisseurs.
et approuvds par le Bureau d'administration.
La venue de Mgr de Lostanges dans son diocese, en noxembre 1821, mit un terme a ces incidents. Get evdnement axait
aussi pour cons6quence de mettre fin aux relations officielles
de M. Audrieux avec Mgr Lacombe, dont ii ne ddpendait plus.
Le 30 janvier suivant, M. Andrieux prenait cong6 de 1'6veque en ces termes : ( Je m'dtais propos6 d'avoir I'honneur de
vous voir, et de vous remettre moi-mdme le sceau que Yotr'
Grandeur a bien voulu me confier, de meme que les papiers qui
concernent votre secrdtariat de suite que la belle saison serait
arrivde, mais Monsieur votre vicaire gendral m'ayant fail demander ces objets par Monsieur son neueu, j'ai remis le tout
entre ses mains.
Mgr I'Evdque de P4rigueux a demeurd ici dix-sept jours : it
ne lui a pas dtd difficile de reconnaitre qu'on m'avait calomnid
auprds de lui. Je doute que ma sante puisse me permettre d,demeurer ici l'annee prochaine.Oit que je sois, je n'oublierai pas
les bontes que rous arez eues pour moi, et ma reconnaissanwdurera autant que ma vie... ,

Chapitre sixinme
LE DEPART DES LAZARISTES

Le diocese de PNrigueux avait et6 relabli en 1817. Les
bulles de Mgr de Lostanges, vd\cque nomlnul de Pdrigueux, furent
si-ntles le 1" octobre de cette aniiee, mais par suite de difficultes politiques entre le Roi et la Chamibre. elles avaient et6
retenues au Conseil d'Etat, et elles ne furent enregistrees que
le 19 octobre 1821. Deux jours apres. le prIlat recevait la consecration 6piscopale, a Paris, et ii prenait possession de son sibge
par I'entremise de I'abbM du Cheyron du Pavillon, son procurateur. Le 19 novembre, l'dvtque faisait son entree a Pdrigueux.
Le gouvernement de Mgr Lacombe prenait done fin. Le
25 octobre, dans une lettre pastorale, ii adressait ses adieux
au clerg6 et aux fideles du P4rigord.
Depuis sa nomination, Mgr de Lostanges avait manifeste
un grand int6ret pour son snminaire, espoir de son diocese.
Nous avons vu ses interventions efficaces, tandis que se preparait la s6paration des deux dioceses d'Angouldme et de Perigueux. En septembre 1817. il avait de mnnie soumis au ministre
de I'lntdrieur un mnemoire relatif aux reparations i effectuer au
sei inaire.
A vrai dire, 1'dv\que n'ignorait rien de ce qui se passait
dans son diocese, oi ii ne manquait pas d'informateurs, plus
ou moins bien renseignes. Un carnet de notes rddig6 probablement A son intention, en 1818, donnait des renseignements
dttaill6s sur le clerge et les 6tablissements.
Pour ce qui est du seminaire de Sarlat, ii y etait dit : u Le
seminaire est administre par des pretres de la Congregation de
la Mission. On doit se filiciter de les avoir appelds ; il serait
impossible de trouver des pretres dans le ddpartement pour diriger ce precieux dtablissement ; il est reserte d I'dreque de Pdriyleux de le faire prospirer par sa surecillance et par un choi.
plus dclaird des dlives qui seront admis 6 occuper les bourses ;
elles ont etd appliquies jusqu'ici sans discernemient : aussi le
st:fminaire n'a donnd aicun rseultat pour la religion , (24).
Un des premiers actes d'administration de Mgr de Lostanges fut d'annoncer au diocese, le 1" dceimbre 1821, l'organisation d'une Association pour venir au secours des seminaires.
Desormais, tous les ans, vers la fin de ddcembre ou au debut
de janvier, il se propose de plaider la cause des vocations, dauns
une lettre pastorale, a I'occasion de t( Qudtes pour les shminaires ».

C'est au debut de janvier 1822 qu'il fit sa premiere visite
an seminaire de Sarlat. 11 avait Wetprdvenu contre le supdrieur,
mais. au dire de celui-ci, 1'dveque n'eut pas de peine a se convaincre de la faussete des all6gations portees contre lui (25).
Mgr de Lostanges prolongea son sejour a Sarlat durant dixsept jours.
De retour a Pdrigueux, Mgr de Lostanges, accompagnt de
MM. Loqueyssie et de la Calprade, se rendit i la prefecture pour
z4) Arch. evech4 de Perigueux.
5, Lettre de M. Andrieux A Mgr Lacombe, 30 janvier 1822. On
ignu'. quielles ~taient ces imputations.
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s'enquerir des fonds, dont il pourrait disposer en faveur du
s6micaire. II fut avis4 qu'on mettrait a sa disposition, d'une
part, la somme de 5000 fr. vot6e sur les fonds du d6partement,
somme dont M. Loqueyssie indiquerait 1'emploi a I'6veque : et,
d'autre part, la somme de 5.700 fr.. reliquat de celle qui avait
4te accordee, quatre ans auparavant, par le ministre de l'Intrieur pour les nouvelles constructions et reparations du s6minaire. Sur cette somme, M. Loqueyssie pourrail recouvrer 1.200
francs qu'il avait avances.
Le lendemain. au cours du Conseil dpiscopal, Mgr de Lostanges prit la decision qu'avant d'admettre aux bourses les candidats, on prendrait des informations sur la fortune de leurs
parents ou protecteurs, et qu'on exigerait qu'ils contrihuent
a la depense suivant leurs moyens (26).
GrAce A cette paternelle sollicitude de I'eveque. la situation
financibre du seminaire connut des jours moins sombres qu'au
cours des annees preeedentes.
Cependant, le superieur, M. Andrieux, songeait toujours a
se retirer. Les difficultes qu'il avait rencontrees, son Utat de
-ant6 devenu tres precaire, peut-6tre meme un certain manque
de confiance de la part de 1'eveque. I'inclinaient a donner sa
demission.
II en faisait part, le 24 avril 1822, a Mgr Lacombe : Ma
uant6 est tellenent allirie, disait-il, que je ne crois pas pouvoir
travailler l'aunde prochaine. Mon intention est de me retirer
chez moi. Je I'ai deja manifestM & Sa Grandeur, et je lui ai dit
que je ddsirais qu'il trouvdt un superieur qui fut digne de so
conflance. Myr I'Ercque de Pgrigueux m''crit qu'il m'aait
nomnme chanoine honoraire. ,

M. Andrieux maintint finalement sa d6cision et s'en alla
au cours des vacances de 1822. Avant de se retirer, il mit ordre
aux affaires du seminaire et signa la d6claration suivante :
, Je, soussign., certifie que tons les meubles qui sont actuellement au Seminairp lui appartiennent y compris I'argenLerie, consistant en• dcur calices, I'ostensoir, une custode, douze
couverts, deux cuillers d ragout, une cuiller d soupe, douze cuillers a cafd, et que personne n'a droit de les reclamer en tout
ni en partie an seminaire de Sarlat. Le 24 septembre 1822.
Andrieux, sup. du sem. ,
Cet inventaire somnaire dit bien la grande indigence de
I'Mtablissement.
C'est probablement sous le superiorat de M. Andrieux, que
fuL fondue par Francois Bardot, en 1822, une cloche de 75 kilos,
dite du smiinaire, provenant du mdtal d'une ancienne cloche
appelee la a Dague ,, et qui est actuellement au clocher de
l'6glise cathedrale de Sarlat (27).
LE SUPgRIORAT

DE M.. MAISONNEUVE

M. Jean-Baptiste Maisonneuve professait la thoologie au
smmnaire de Montauban, lorsqu'il fut ddsigne par ses sup&
;26) Arch. evfch4 de Perigueux, carton : Sdminaire de Sarlat.
(27) BrugiBre, Exploration campanaire..., pp. 381-382.
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rieurs, en novembre 1822, pour prendre la succession de M. Andrieux au seminaire de Sarlat ;28).
Quelques semaines apres, Mgr de Lostanges faisait ainsi le
point sur 'Pdtat de son seminaire, dans une lettre pastorale, en
date du 8 d6cembre :
(<Pendant que nous etions ainsi console d Bergerac (29),
Le seminaire de Sarlat se disposait d recevoir plus de cent clercs
en thdologie, en philosophie et en humanitds. C'dtait le cdndrable abbd de Loqueyssie, notre premier grand vicaire, qui avait
ete charge du soin de diriger les travauz que le gouvernement
avait autorise d faire pour cet dtablissement, qui provisoirement remplaCa notre grand seminaire de Perigueus. M. de Loqueyssie avait de plus d donner une nouvelle forme & la discipline intdrieure du seminaire.
Cette maison, confide aux soins des pretres de la Congrdgation de la Mission, dite de Saint-Lazare, est dirigee par un
supdrieur, un dconome, deux professeurs de thdologie, un professeur de philosophie et un surveillant.
La rentree du seminaire a dtd ouverte par une retraite, qui
s'est terminee par la touchante crdemonie du renouvellement
des promesses clricales : le rapport que nous avons reCu de
M. l'abbd Loqueyssie, montre jusqu'd qt,! point, malgr6 son
grand dge et ses infirmitds, ii a su inspirer d nos jeunes clercs
le gout de la pidtd et des bonnes dtudes. n
M. Maisonneuve dtait assist6 de MM. Jean Marre, Jean-Baptiste Chargros et Marc-Antoine Poussou, le futur Assistant gneral de la Congregation.
M. Marre avait dtd ordonn6 pretre par Mgr de Lostanges,
le 1" juin 1822. M. Poussou avait regu le sacerdoce, le 27 mai
1820. et se trouvait h Sarlat depuis quelques temps ddja. De la
notice qui lui fut consacree apres sa mort (1860), relevons ces
quelques d6tails, qui ont trait h l'histoire du seminaire :
,,A cette dpoque, la Congregation avait encore la direction
du seminaire de Sarlat, qui dependait de I'4dvque d'Angouldme.
M. Poussou y fut envoye comme professeur, et l'rdvque du diocese appricia si bien ses talents et sa vertu, qu'il voulut le
prendre pour l'accompagner dans sa visite pastorale, et lui proposa meme la cure de Bergerac. Mais cette proposition et la
fareur dont it jouissait, n'6branlaient pas la vocation du jeune
missionnaire : it remercia le prdlat et lui dit que pour tout au
monde it ne voulait pas jeter un regard en arriere. Six mois
apres, la Congregation, alors ddpourvue de sujets, renonfa a la
;28) M. Jean-Baptiste Maisonneuve naquit !e 18 septembre 1752

a Saint-Vincent, au diocese de Clermont. Il fut recu dans la Congre-

gation de la Mission au edminaire de Cahors, le 14 septembre 1780 ;
plus tard, il fut employd & l'enseignement de la theologie. Aprbs la
RrWolution, i!devint cure pros d'Aurillac (1808), puis professeur an
tsernaire de Montauban avec M. Jacques Perboyre. Le 28 decembre
1820, il assistait aux voeux du futur martyr, le Bienheureux JeanGilbriel Perboyre. Charge, en novembre 1822, de la direction du seminaire de Sarlat. il n'y demeura qu'un an. 11 vint alors au grand sdminaire de Cahors, oh il decdda le 6 juin 1833.
:29) Allusion A I'etat satisfaisant du petit s6minaire de Bergerac,
qu i' avait rdtabli dans les locaux de I'ancienne petite mission, et qui
donnait de grandes espbrances pour le recrutement.
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direction du sdminaire de Sarlat, et M. Poussou fut appliquce a
ministere des missions a la campagne n (30).
Les Lazaristes, en effet, abandonnerent la direction du seminaire, au cours des vacances de 1823. La raison vient d'en 6tre
de la Mission se relevait a peine de
donnee. Ia Congrdgation
ses ruines : il lui 4 tait impossible de fournir des sujets capables,
en nombre suffisant. Par ailleurs, le chiffre plus important des
el6ves de Sarlat, et la nouvelle organisation prevue par Mgr de
Lostanges, reclamaient un plus grand nombre de professeurs
qualifies. Mieux valait renoncer a poursuivre une euvre, dont
il etait impossible d'assurer la prosperite.
Le principal restaurateur de la Congregation de la Mission,
M. Etienne, Superieur gendral, crivait en 1870 : depuis 1816,
avec sa Maison-MWre organisee, la Compagnie cc etait demeurde
compl~tement sterile ; les vocations 0taient dyalement rares ou
douteuses ; les essais d'dtablissement tentds d Soissons, Sarlat,
4 Montauban et en d'autres lieurx avaient dchoud6 , (31).
Mgr de Lostanges avait d6ja pr6vu cetteiventualite du
retrait des Lazaristes. et ii poss6dait les pretres capables de
leur succeder.
*

Nous n'avons pas A dire, dans les Annales, I'histoire detaill6e du s6minaire de Sarlat apres le depart des Lazaristes.
Queiques faits seulement suffiront a notre dessein.
Pour diriger le s6minaire, Mgr de Lostanges fit appel i
quelques pretres de son diocese, et il profita de cette circonstance pour y introduire les m6thodes de Saint-Sulpice, dont la
plupart des nouveaux directeurs avaient et6 les elIves.
Le premier supdrieur, l'abbd G6rard Sdpibre, dirigea le seminaire jusqu en 1837. II fut l'artisan de nombreuses r6parations
aux batiments, grace aux subsides du ministere de 1'lntdrieur,
et it fit I'acquisition du jardin du Plantier.
En 1836, Mgr Gousset 6tablit les retraites ecclesiastiques,
puis, I'ann6e suivante, les confdrences ecclsiastiques, et ii
remania de fond en comble l'administration temporelle et spirituelle de l'etablissernent. II donna son cong6 a l'abbe SepiPre
qui fut remplacd par Pun des professeurs, I'ahbb Mazet.
Mgr Gousset dtait promu a l'archevech6 de Reims, en 1840.
Son successeur, Mgr George (1840-1850) caressa le projet de reconstituer 1'ancienne Congrdgation de la Mission de Pdrigueux
qui, avant la Revolution, avait fourni au s6minaire et aux missions du dioc6se un corps de pretres doctes et pieux. Ce projet
(30) Relations abrdgdes..., p. 331. - Quelques details de ce rfcit
sont inexacts. La Congregation tint le s6minaire de Sarlat pendant deux
ans depuis ]a venue de Mgr de Lostanges (1821-1823).
M. Jean-Baptiste Chargros naquit le 14 avril 1792, & Montignysur-Cosne, au diocese de Nevers (actuelhement d'Autun). II fut reou
dans la Congrdgation, a Paris, le 14 septembre 1818, et y fit les
voux, le 22 octobre 1820. 11 quitta la Congregation en 1834.
M. Marc-Antoine Poussou etait n6, le 2 Juin 1794, A Saint-Victor,
commune de Montalzat, au diocrse de Montauban. II fut reCu aux
vaYux. dans la Congregation, a Sarlat, par M. Maisonneuve, le 21 novembre 1822. II mourut le 19 ociobre 1860, etant assistant general
de la Congregation.
(31) Notice sur le Rtablisseimnt (Ie la CongrCgation de la Mission
apres la Revolution de 1789, p. 30.
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de restauration fut minutieusement elabor6 et re:ut meme un
commencement d'execution, mais tinalement echoua.
L'ceuvre principale de Mgr George fut le transfert du seininaire de Sarlat & P•eriueux. Ses deux predecesseurs s'v etaient
dejh employds. DWs le d6but de son episcopat, Mgr de Lostanges avait entrepris des d6marches en ce sens. Grace a l'intervuntion du ministere de I'lnterieur. en 1822, ii negocia l'appropriation de l'ancien couvent de Sainte-Claire, a Pdrigueux, qui
comprenait divers batimnents et une chapelle, pour y installer
le sieninaire. Des difficultls administraties et -autres firent
renoncer A ce premier projet. Un autre emplacement fut choisi
en 1828, puis abandonne pour un troisieme, offert par la ville
de Perigueux. Les travaux du nouveau semninaire comniencLrent en 1829.( Interroimpus par la ruvolution de 1830, its ne
reprirent qu'en 1836. ct .e poursui\ireut jusqu'en 1849-1850, au
fur et i mesure des credits accordes par le gou\erneenet.
En aoft 1849. les travaux etaient assez a\ances pour que
11gr George put songer k en tirer ddji parti. IIobtint du mii.stre des Cultes, le 6 septemibre, I'autorisation de convoquer dans
le nouxeau seininaire deux retraites ecclesiastiques, et d'y grouper
la rentree des cours une parlie de ses seninaristes. bien
que les bmitiments ne fissen!t |pas compltetient achev6s. L'edvque devait seulenient repondre des ddgats qui pouvaient etre
occasionnelleinent causes di fait de cette installation prematurte.
Avece inataliation des tihdologiens itl'rigueux, que ies phi(sioplhes r juoignirelit I'aiunae suivante, s'achevait l'histoire du
stiunaire de Sarlat, et conirnencait celle de l'Ecole Saint-Joseph,
ilabilie daus ses locaux par les RR. PP. Jesuites.
Chapitre septieme
LA VIE DU StMINAItE

Ai surtir de ta ldv\olutioii, les seminaires se trouvaient
complLternent dcsorganists. Les t6%eques n'avaient plus de locaux
pour les rdtablir, ni de ressources pour les entretenir. Aussi
lt premier recrutementt des cleres se tit-il avee difficultd et dans
des conditions qui rappellent singulibrement les ddbuts des seminaires au xvir siecle. .'octroi des bourses apporta une 16gire
ainrlioration.

L.es etudes s'accomplirent au petit bonhcur la chance, avec
d.s pi-'ries.eurs la plupart du tenips improvises et en nombre
nlutiiriemiLent insuflisant : ellcs etaient en outre frequeinment
iittirromipues pour des raisons diverses. notainiment le manque
de finances.

I.a nxcessite de pourvoir au plus tot aux nombreuses cures
32) poussa ;iux ordinations hhtives,
1it
les prescriptiins canoiiiques itaient parfois fort nialmienees. II fallut bien
urnl\vinataine d'anniies avant que la discipline primitive et rduliilre fit entiirement restaurie. I.e seiminaire de Sarlat
','illappa pas h ces fluctuations.
\;a;.ils

32) En Dordogne. sir :ix cent cinqiante et une communes et quac
vingt-quatre paroisses. '.:avait en 1824, cent dix-sept parols\rnt
ses vacantl-s ; en 1830. it v en avait encore cent quinze, et en 1836,
tir

o xa.nie. A la reprise du culte. bcaucoup de paroisses, 6taient regies
p'r dlespritres a6sermen-'s. q;i availnt trounv refuge en Pdrigord,
-w-;ia hlulellte de Mgr Lacombe, ancien constitutionnel.
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LES DIRECTEURS

Au seminaire de Sarlat, les annees 1803 h 1825 furent \raiinenit des annees d'improvisation.
MM. Simian et Lagorse, faute de professeurs qualities durent faire appel h des collaborateurs de fortune, sans veritable
competence. C'etaient generalement des seminaristes qui, tout
en etant censds s'appliquer A leurs propres etudes, devaient
s'ingenier & enseigner aux plus jeunes les elements de sciences,
qu'ils dominaient a peine.
Les Lazaristes, apres leur prise de possession, faute de personnel en une pdriode oi leur congregation se reorganisait avee
des sujets tres ages ou tres jeunes, ne pouvaient non plus fournir un corps de professeurs homogene et idoine.
Ce ne sera guere qu'A partir de 1823, a dater de la prise
en charge du seminaire par les pretres du diocese, que le corps
professoral fut plus etoffe, et que les cours requrent de ce chef
une organisation plus complete. Anciens eleves du s6minaire de
Saint-Sulpice pour la plupart, les nouveaux directeurs en apporterent 1'esprit et les usages, que l'on retrouve dans le r6glement
du s6minaire de 1835, redig6 par 'un d'eux, I'abb6 Mazet, et qui
ser\it de base aux reglements post6rieurs.
Sous la Restauration. le ministre de l'Intdrieur rappela plusieurs fois a Mgr de Lostanges que, conformement a 1'rdit de
1682 et aux lois du Royaume. le supdrieur, le directeur et les
professeurs du s6minaire devaient souscrire la declaration du
Clerge de France de 1682 et se soumettre & enseigner la doctrine
qui y est contenue.
Pendant le sejour du seminaire a Sarlat, six supdrieurs se
succdderent : M. Simian (1803-1813), M. Lagorse (1813-1817),
M. Andrieux (1817-1822),
M. Maisonneuve (1822-1823), M1.S&
piere (1823-1837), 11. Mazet (1837-1849). L'abbd Mazet continua
d'exercer ses fonctions a Pdrigueux quand le seminaire y fut
transfer6.
II. - Les l6eves
I. - Leur recrutement.
Le nombre des el6ves a fort vari6 suivant les dpoques. De
1803 A 1805, il y en eut une vingtaine, partagds en deux groupes : les ordinands, c'est-.-dire les thdologiens, et les 6elves de
philosophie et de latinite. En 1809, il y avait neuf thdologiens ;
en 1814. la rentree s'effectua avec soixante-quatre 61eves, dont
une trentaine partirent en avril, faute d'argent. Les BlI6es
etaient trente-huit, en 1816: quarante-neuf en 1819; quatrevingt-douze en 1828. A partir de 1830, leur chiffre oscilla entre
cent et cent trente.
II s'en fallait de beaucoup que tous les s6minaristes fussent
originaires de la Dordogne. Il en vint de plusieurs ddpartements,
et plus particuli rement de 1'Aveyron, plus riche en vocations
que le Pdrigord. Les directeurs du seminaire y allaient volontiers recruter des edlves. C'est ce qu'6crivait it Mgr Lacombe.
le 26 juillet 1820. M. Andrieux, originaire iui-meme de l'Avcyron : t Je me suis occupd des moyens de procurer de bons sujets a votre diocese, lui disait-il. Quelques theologiens du ddpartement de l'Aveyron m'ont promis de venir. Pourvu que Sa Grandeur Cadurcienne veuille me seconder, comme je l'e'spre, j'avllmenterai tous les ans le nombre de vos thdologiens. n C'est ainsi
que M. Andrieux attira en Pdrigord un de ses propres neveux,
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Charles Andrieux, qui mourut cure de Sergeac, le 25 aofit 1872.
Ces initiatives de M. Andrieux portlrent leurs fruits, et
leur r6percussion se fit sentir jusqu'au premier quart du xx*
sibele, si l'on en juge par la prosence de nombreux prti'es aveyrunnais dans les rangs du clerge perigourdin. De 1800 A 1950,
il y en eut environ cent quatre-\ingt-sept.
Une liste complete des 6eeves du seminaire de Sarlat, pour
l'aunee 1833, avec mention de leur lieu d'origine, donne un
apercu suggestif du recrutement. Les 6leves dtaient alors au
nombre de cent vingt-six, dont dix-huit philosophes et douze
externes, plus quatre-vingt-seize thdologiens, qui se repartissaient ainsi : dix-huit en premiere aunee, trente-huit en
dcuxiýeme annee, vingt-neuf en troisiýme annie. dix en quatrieme
annee, et un en cinquienme annie. Ces d6ives ~taient originaires
de douze ddpartenients, ainsi que suit :
1. Dordogne ................
52 eleves
2. Aveyron .................
40 7 .................
3. Corrkze
7 ......................
4. Lot
4 ..................
5. Cantal
4 ..........
6. Lot-et-Garoune
3 ..................
7. Lozere
3 .........
8. Tarn-et-Garonne
2 9. Creuse
..................
2 ............
10. Haute-Vienne
t ....................
11. Gers
....................
12. Tarn
suit au total : soixante-quatorze lives ltrangers h la Dordogne ; leur nombre d6passait done de vingt-deux les seminaristes
autochtones.
Toujours d'aprbs cette m4ine liste, ia moyenne d'Age des
e61ves 6tait relativement elevee : un 661ve seulement avait dixhuit ans ; trois avaient dix-neuf ans ; les autres Rtaient agds
de vingt k trente-cinq ans (53).
L'origine et I'histoire des vocations etaient aussi fort diverses. D'aucuns avaient commence leurs 6tudes avant la Rdvolution
et les reprenaient ; d'autres, s'orientaient visiblement vers le
sacerdoce pour echapper a la conscription militaire. II y cut
nmme un pretre, ordonne par I'edvque coustitutionnel Poatard
dans des conditions invraisemblables, et qui s'en vint au seminaire acqudrir une formation qu'il n'avait jamais reque. Ce dernier, I'abb6 Lablangie, se prdsentait au sdminaire, en ddcembre
1815. et faisant allusion au seminaire constitutionnel de PBrigueux, il d6clarait qu'avant son ordination, il avait s6journd
dans une maison, < oil tout se bornait A faire la prikre matin et
soir, et d clabauder quelques erreurs., II avait requ tous les
ordres en huit jours.
Voici encore quelques cas plus typiques, qui revelent la
mentalite singuliere de cette 6poque :
Le 3 novembre 1815. entrait au s6minaire I'abb6 Delmillac.
Celui-ci avait fait trois ans de theologie dans l'ancien petit
seminaire de Pdrigueux, et il avait Wetcontraint par la Rdvolution d'interrompre ses etudes. A peine s'dtait-il pr6sent6 au
seminaire, que le supdrieur, I'abbe Lagorse. n'hdsitait pas A lui
:33) Arch. Evechd de Perigueux : carton Ssm. de Sarlat. - Une
lisle des anndes suivantes donne des renseignements identiques.
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confier la classe de troisieme et, six jours apres sa rentr6e, demandait
.Mgr Lacombe de lui accorder des dissimoires pour
se faire ordonner A Cahors, a la premiere ordination. Aucune
enquete sur la vie passee du candidai, ni de certitude sur soniduneit6 ! On nontrerait, aujourdhui, plus de circonspection !
L'abbe Laves, avant la Rdvolution, avait 6tudid la theologie
a Toulouse et avait meme repu la tonsure. II s'dtait ensuite
marid. Devenu veuf, ii se presentait un an aprbs au sdminaire.
M. Pevrot signalait son cas a I'dveque d'Angouleme, le 15 juin
Sa conduite a toujours dti
1812. dans les terines suivants- :
,difiante et exemplaire. Des sa plus tendre jeunesse, it a donni
des preuves de vocation i (l'6tat ecclesiastique). It est tonsur,
mais it n'a pas de titre pour lui en tenir lieu. II fournit cependant une attestation que son oncle, le prdsident du tribunal de
premiere instance pourra certifier conforme d la veritd. En
attendant, it etudie en morale. n
Et voici la singuliere reponse de IMgr Lacombe :
, Des que M. Pierre-Jean Laves, natif de Pdrigueux, vent
profiter de son ceuvage pour decenir membre de notre milice
sainte ct 'tre pr;tre selon l'ordre de Melchisssdec (sic), nous
ferons pour seconder so picuse et louable disposition, tout ce
qui est de notre ministere episcopal. Pour dtre autorisd par Sa
.lajeste inmperiale) et Rioyale) i remplir les vaeux difiaiats du
susdit, it [aut que nous puissions en le presentant d qui de droit,
dire qu'il est nOd ..., tel jour, mois et annie, et qu'il est veuf
on arec famille de tant d'enfants, ou sans famille. Nous aurions
sutr son comnpte une idde avantageuse, quand mame nous ne
pourrions mettre autre chose de lui, sinon qu'il est nereu du
respectable prisident de rotre tribunal de premiere instance.
Faites, s'il cous plait, que nous ayons au plus tdt les modifications ci-dessus. En attendant que l autorisation imptriale qui est
rondition sine qua non, rous ait te accordee suivant les rgyles,
M. Laves continuera de meriter suffrages en sa faveur, et par
sa cie cl.ricale et par ses etudes. Ayant votre suffrage, ii ne
pourra pas manquer d'avoir les ndtres. ,
C'etail Nraimient bien souunlaire comme enqu6te et coninie
Sl'rdrences ! N'eimpkche que. deux mois apris, le 12 aoft 1812,
.lMr Lacombe proposait d'adnettre aux ordres l'abbd Lavs, en
septembre ou en dcenibre de cette m6me annie, ajoutant qu'il
pouvait le recevoir sans titre clerical, Sa MajestW Impdriale et
Royale 1'en ayant autorise.
Effectiventien, en ddeembre. 1'abbe Laves recevait les ordres
mineurs et le sous-diaconat, A Angouleme, puis, I'annde suivante,
ii etait prktre.
On peut A bon droit s'6tonner d'une telle cdleritd dans la
collation des ordres et sans s'entourer de plus de garanties !
Quant aux resultats de telles ordinations, on les devine aisement. Or, voici prdcisdment deux jugements autorises qui, en
1818, furent port6s sur ce meme abbe Laves, dont nous venons
de parler. Le premier, du chanoine Luguet, disait sans ambages :
a LavBs, vieil imb6cile, ordonnd pretre par Mgr Lacombe, sans
etudes, sans seminaire et sans examen. ne peut edre employo
que pour les baptimes et les enterrements ! , Le second jugement, du chanoine de Sdnailhac, 6tait non moins d!ogieux :
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SLaves, veuf, cinquante ans, prdtre par Mar l'Evdque d'Angoulime ; absoluuaent nul pour les talents et la science » (34).
En 1823, le vicaire gendral de Montauban Louis de Trlissac,
proposait h Mgr de Lostanges, le candidat Jean-Caspar Noeff,
d'origine suisse. 11 disait de lui : c II a tdchd d'acqudrir l'inteligence de la langue latine, et it y est parvenu sans secoures
etrangers, au point de pouvoir Otudier avec quelque succes la.
philosophie et la thdologie. II laisse sans doute beaucoup & d6sirer du cotd de l'instruction, mais ce ddfaut ne serait-il pas
abondamment compens6 par sa pidt6 et ses vertus ? C'est ce que
vous jugerez pendant le temps qu'il passera dans votre semir
naire. )
Ce candidat avait e6t officier dans le rdgiment suisse de
Saint-Gall, de 1784 i 1812. En 1793-1794, il avait pris part a la
guerre contre la France, et de 1808 a 1812 contre I'Espague. II
sollicita une dispense d'irregularitd pour 6tre ordonmn pretre,
attestant qu.'i n'a tud aucun ennemi de sa propre main, mais,
Otant officier, son devoir avait dtd de commander les soldats qui
tiraient sur I'ennemi et qui itait d la portde du fusil.,
La pens6e de s'assurer dans le diocese mmme le recrutement du clerg6, a toujours prtoccup6 les 6veques de cette p&
riode.
Tandis que fonctionnait le petit s6minaire de Sarlat, uni
au grand seminaire, Mgr de Lostanges ouvrait le petit sdminaire de Bergerac, en 1822. Le succes r6pondit A son attente,
au imoins durant quelques anndes, si on en juge par le chiffre
croissant des ordinations. Plus tard, Mgr Gousset construisit A
Bergerac un petit sdminaire plus spacieux, dont le rendement
doubla le nombre des petits seminaristes. Malgrd ces efforts,
le diocese ne parvint jamais . se suffire, et, jusqu'a nos jours,
il lui fallut 1'appoint d'autres dioceses.
2. -

L'admission au seminaire.
Les difficultds du recrutement et les besoins urgents du
diocese engagfrent Mgr Lacombe A se montrer peu exigeant
Spour l'admission au sdminaire.
II suffisait ordinairement de produire un certificat d'Age,
et un autre des 6tudes dejb accomplies, et encore, les candidats
ne remplissaient pas tous cette derniere condition dldmentaire.
L'abbd Peyrot mandait a l'6veque, le 3 novembre 1811 :
a.M. le curd de Sarlat, pro-vicaire gineral et chanoine honoraire,
et V. Simian, chanoine honoraire et supdrieur du sdminaire prorisoire, ont fait circuler une leltre dans laquelle ils font appel
d tocs les jeunes gens qui se sentiraient quelque vocation & I Jtat
ecclrsiastique. Plusieurs ont rcpondu a cet appel, mais, hlas !
quelles ressources dloignees ils offrent A notre religion sainte !
La plhipart ne savent pas lire. ,
Les aspirants A l'dtat eccldsiastique, qui 6taient soumis 4 la
loi de conscription, devaient produire en outre un certificat de
vocation. 11 y a lieu de croire que plus d'un se trouverent une
vocation sacerdotale, des qu'ils dtaient atteints par le tirage au
sort, et que ce fut pour eux le motif determinant de leur entrde
dioc

(34) a Notes eccldsiastiques sur les sujets composans le clergO 4n
Se de Pdrigueux * (Arch. de 1'Ev4ohd).
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au seminaire ,353. Tel fut peut-etre ie cas du jeune Alary, que
M. Peyrot presentail ainsi a Mgr Lacombe, le 16 mars 1808 :
, Le pdre-de Jean Alary, conscrit de 'an 1809, natif de Lanquay, canton de Lalinde, inscrit sous le na 26 du tirage au sort,
va se presenter A Votre Grandeur pour la supplier de daiyner
obtenir de Sa Majest6 un sursis a son d4part, motive par sa vocation d l'tat eccltsiastique : ce sujet serait propre d occuper
une place dans le sdminaire du diocese ; on m'en dit beaucoup
de bien et le besoin de sujets est trop bien senti pour que Votre
Grandeur ndgliye aucun moyen de seconder ses desirs. ,
Les formalites A remplir pour Otre exempt6 du service militaire etaient ainsi pricisdes par Mgr Lacombe, dans une lettre
pastorale, en date du 28 mars 1813 :
u Pour les jeunes gens de notre diocese, qui ont pris la resolution d'dtre dans le sacerdoce, et de travailler particulierement
d la plus grande gloire de Dieu et au salut des dmes, et qui anront seize ans accomplis, nous sommes certains d'obtenir de Sa
Majestd I'mperiale) et R(oyale) leur exemption de la conscription ; mais ii faut que pour cette tauvre si importante, nous
ayons d leur sujet : i* une d6claration faite par chacun d'eux,
et portant qu'ils ont une vocation ddcidde pour la prdtrise ;
2" leur acte de naissance lIgalisd ; 3" un proces-verbal donnd on
par Nous ou par le Superieur du Simznaire, ou par le curt du
candidat, et portant qu'il a subi un examen satisfaisant, soit a
I'oucerture de l'annee scolaire, soit aussi a I'epoque de la formation de la liste exigye. Si nous ne sommes pas ddtenteurs dev
susdites pieces, lorsque MM. les Prdfets du ddpartement de la
Charente et de la Dordogne, nous annonceront le prochain tirage
de la conscription, nous ne parlerons d'aucune maniere au sujet
d'aucun des conscrits, parce qu'ils ne nous auront pas fourni les
susdites pieces. Peut-on faire quelque perte reelle pour les
Saints Autels. quand on ne perd que des ouvriers si ndgligents
sur leursevritables interets ?,
Voici maintenant un specimen d'un dossier de cette sortl
constiiuC en vue de la dispense de la conscription :
a Je soussignd, surveillant au seminaire de Sarlat, declare
avoir eu depuis I'dge du discernement l'intention d'entrer dats
I'etat eccldsiastique, laquelle je n'ai pu effectuer jusqu'a present.
Je declare y persdvdrer et prie Monseigneur l'Eveque d'Angouldme de me recevoir dans son Shiminaire, provisoirement 6tab.i
d Sarlat pour y acqudrir la science et la pietd necessaires aux
fonctions redoutables du ministire. A Sarlat, le 25 janvier 1814.
Giry, surveillant. »
La signature de l'int6ressd 6tait 16galisde par le maire et
le sous-prefet. A ce document rtait joint le certificat suivant du
(35) La 6lgislation au sujet du service militaire des cleros a fort
varid au xtxe siecle. Les grands seminaristes turent dispenses du service par le d6cret du 12 novembre 1807 et par l'ordonnance du 16 juillet 1816. Les 4veques devaient pr6senter le dossier en vue de l'exemption pour chaque cas particulier. La loi du 21 mars 1832 (art. 14) d6gagea les 6tudiants eccldsiastiques de toute obligation militaire, s'ils
etaient au moins sous-diacre k vingt-cinq ans. La lol du 27 juillet 1872
prolongea cet age jusqu'a vingi-six ans, et celle du 15 juillet 1889
(art. 23 et 24) rdduisit & un an au lieu de trois la durde du service
pour les eccleIiastiques pourvus a vingt-six ans d'un emplol de m'nistre du culte. Au d6but du xxe sibcle, ce privilege d'exemption sera
totalcment supprime. et I'on verra les , cures, sac au dos 1 *
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supirieur du seminaire, dont la signature etait 6galnement 1galisee comme ci-dessus :
a Le 25 janvier 1814, en vertu de la dildyation qui m'a dte
faite par Mgr l'Evtque d'Anyouldme aur fins de procdder & I'examen de ceux qui se presentent pour entrer dans l'etat eccldsiastique, 'ai examine M. Giry, surveillant, nomm6 par Son Exe.
Monseigneur le Grand Maitre de I'Universit. de l'tcole secondairc eccldsiastique, dtablie par ddcret imperial en la susdite
cilte de Sarlat. Je lui ai demande : quelles sont les marques de
cocation d l'etat auquel il se destine. It m'a rdpondu qu'it pensait qu'elles consistaient dans l'inclination soutenue d'y entrer,
accoinpagnde d'un grand desir de la gloire de Dieu, du salut
de ýon ame et de celui du prochain, dans l'aptitude a la science
necessaire a la conduite des lines, et surtout dans une grande
pit#; ; qu'il d6sirait obtenir de la mistricorde divine tous ces
moyens et la grice d'y persiverer. Sur cette rcponse et sur la
connaissance que j'ai personnellement depuis de longues anndes
de !a conduite dudit M. Giry. j'ai pense qu'il avait les marques
de rocation d I'dtat ecclesiastiquc et les moyens d'en remplir les
ohlifations dignement et qelon les intentions de 'Eglise. »
IDu temps de Mgr de Lostanges, les conditions d'admission
au scminaire se ramenaient aux trois suivantes : 1I des certiticats de bonne conduite ; 2* un examen d'entree pour les
cours ; et 3* le paiement de la pension entiere. au moins pendant la premiere annee, consid6ree commne une ann6e d'dpreuve.
Cette derniere condition etait motivee par 1'expdrience du
pase. Plus d'un, a la faveur des bourses, cherchaient a se faire
mstruire gratuitement. pour se crCer ensuite une autre situation. M. Andrieux constatait en 1820 : mieux vaut donner des
bour-es aux thdologiens et aux philosophes t qu'd des petits
marmots qui nous quittent d&s qu'ils ont fait la r Alhtorique. *
Les eleves devaient pourvoir a Jeur habillement, au blanchi-sage et A leur dclairage. Is payaient. en outre. sauf les boursiers. une pension qui varia d'viderinent suivant les cours des
denrr;es, fort troubles au temps des guerres iinmpriales. En 1807.
pension etait de 300 francs par an : en 1810. elle etait
cettl
mnit,'e A 340 francs. et en 1811 . i 500 francs.
Iuns les dibuts de la r.stauratimi du si(tinaire, le manque
de reIsources ne permit pas de recevoir les Otudiants pauvres.
Pour lors, il n'y avait ni fonilalions. ni (Eiure des vocations:
M.,r dp Lostanges sera le prremier a I'etablir. On n'admettait au
seniinaire que les seuls eleves qui pouvaient payer pension ou
avaient obtenu une bourse. L'ahoutissemrent des vocations 6tait
en quelque sorte lie b cette question d'argent, meme quand
payait-il les bouril s;'aissait de hoursiers. Le -rouvernemieti
ses " I.es boursiers faisaient normalement leurs etudes. Les paiements 4taient-ils notablement differes ? Les boursiers quittaient
pro\isoirement ie seminaire pour revxenir quand I'argent etait
soldd, ou quand. au moyen de quelque preceptorat ou professorat, ils s'etaient assures des ressources.
Les bourses s'imposaient comme une ndcessit6. si I'on voulait assurer le recrutement du clerge. Le gouvernement le comprit. Un d6cret du 30 septembre 1807 accorda pour les sdminaristes pauvres mille six cents bourses de 400 francs chacune,
reparties entre les divers dioceses. Par decret du 5 juin 1816,
le nombre des bourses fut norti b deux mille six cents, et par
decret du 8 mai 1826, a frois mille. Ce chiffre \aria par la
suite.

Pour ce qui est de Sarlat, ce n'est qu'en 1810 que Mgr La-.
combe obtint du gouvernement l'octroi de quelquer bourses. Par
lettre du 12 fevrier de cette aunee, M. Simian remercie chaleoreusement le prdlat, lui demandant la marche A suivre pour
toucher les bourses au Trdsor, et si les professeurs seront aussi
payds. 11crivait :
<( Vos jeunes ordinands qui avaient et6 un peu ddconcertes
repennent courage et vont redoubler d'efforts pour se rendre
dignes des bontes que vous avez pour eux.
J'en ai neuf. Trois seulement soat compris.das la iste des
Je vous envoie l'tat des autres, qui supplient Votre
boursiers.ie
Grandeur de leur ob4enir les atmnes favetw du gouvernenenta
M. Bonfits, qui est portE pour une bourse, est prdtre depuis
Noel. II pourrait 6tre remplace par M. Lasatle. M. Bru, nowmine I
une demi-place est ( Lorinie; il ne partit qu'd regret et ii reviendrail acec plaisir pour suivre sa vocation.
I'ai ecrit de votre part hMM. Alix-Etienue Mazet, Jacques
Quinty, Jean Labat, Jean-Henry Desforges, Elie-Augustin Grangier et Pierre-Jacques Dufauvel, qui sans doute ne tarderont pas
d se rendre. DWs qu'ils seront arrives, j'aurai l'honneur de vous
en donner avis et de vous envoyer le RNglement du S&minaire
afin que vous y donnies votre sanction et que vous y fassiez les
changements que vous jugerez necessaires et convenables. Je
preads la libertM de demander d Votre Grandeur ce qu'il y a a
faire pour toucher les fonds des bourses et demi-bourses ; si les
direeteurs du Seminaire peuvent s'attendre 4 un traitement s'il y a des formalitis 4 observer pour cela et d qui ii faut
s'adresser... )

D'apres les reglementls en vigueur, les bourses 6taient sollicitees par I'intermediaire de I'6evque. Le sup6rieur en tenait
la liste et I'envoyait h I'dveque, qui la transmettait au pr6fe.
Celui-ci soulnettait cette liste au ministre des Gultes. Au retour,
la liste flait envoyde par le prefet et le sous-pr4fet direetement
au superieur du seminaire; on I'appelait alors une ordonnance:
le ininistre, en effet, ordonnait de payer au superieur les pensions et demi-pensions des candidats agrdes.
l.es Iurses ont joud un rule primordial au cours de toute
cette p&riode. Elles expliquent pour une part la marche boiteuse
des seminaires de ce temps, non sans detriment pour la regularit6 des etudes. Elles furent aussi un moyen pour les
'veques d'attirer chez eux les 6tudiants pauvres des autres diwceses. qui trouvaient ainsi la possibilit6 de faire leurs etudes.
III. -

Le Reglement du Seminaire
Nous n'a\ous plus le r6glemient de 1810, dtabli par M. Simian et soumis par lui a l'approbation de Mgr Lacombe. On
peut penser que M1.Simian, qui avait professe k Sarlat avant
la Re'volution. s'etait inspird de I'ancien reglement, en l'adaptant aux circonstances.
Les archives du s6minaire de Pdrigueux possedent un re0lement du seminaire de Sarlat, sans date et assez sommaire, bien
que divisO en quarante articles, et qui parait avoir t6 le reglement en usage jusqu'en 1836, avant la rdforme du r6glement
sanctionnde par Mgr Gousset, d6s la premiere annie de son
episcopat.

-

i59 -

Ce r6glement intituld : a Reglement ydenral du Seminaire
de Sarlat ) prdvoyait encore l'horaire suivi par les th6ologiens,
les philosophes et les latinistes. C'ktait le suivant :
5 h. 00. - Lever.
5 h. 30. - Priere et oraison mentale en conmun dans aI
grande salle pour les theologiens et les philosophes, dans la salle
d'tude pour les latinistes.
6 h. 00. - Messe pour les theologiens et philosophes.
7 h. 30. - Messe pour !es latinistes.
8 h. 00. - Dejeuner.
8 h. 15. - Classe pour les latinistes ; 6tude pour les autres.
9 h. 00. - Classe pour les thiologiens et philosophes jusqu'k 10 heures, puis 6tude.
10 h. 15. - Recreation pour les latinistes ; dtude .'
10 h. 30.
11 h. 15. - Plain-chant obligatoire pour les theologiens,
facultatif avec permission pour les autres.
11 h. 45. - Examen particulier pr4cede de la lecture d'un
chapitre du Nouveau Testament.
12 h. 00. - Diner, reereation.
13 h. 45. - Vepres et complies pour les ordres sacrds ;
Rtude.
14 h. 30. - Classe pour les latinistes.
15 h. 30. - Classe de thdologie et de philosophie.
16 h. 30. - Goiter des latinistes ; fin de la classe.
17 h. 00. - Etude ; brdviaire.
18 h. 15. - Chapelet pour les th6ologiens et philosophes
dans la salle des exercices, suivi de la lecture spirituelle.
18 h. 30. - Chapelet et lecture spirituelle des latinistes.
19 h. 00. - Souper ; recreation.
20 h. 30. - PriBre du soir : couvre-feu A 21 lieures.
Le reste des articles de ce rbglement traitait de divers
points de discipline et des exercices de pidtd.
IV. .-

Les etudes

Leur organisation.
A l'origine, le grand et le petit s6minaire etaient juxtaposis
dans le meme dtablissement. Les theologiens ou ordinands, de
meme que les philosophes, suivaient les cours au sdminaire.
Les latinistes, c'est-a-dire ceux qui faisaient leurs humanitds, se
rendaient au college de la ville pour les classes. De retour au
saminaire, ils rendaient compte de leurs leCons et prdparaient
leurs devoirs, sous le contr6le de rtpetiteurs.
.M.Lagorse se montrait satisfait de leur travail. Le 29 aoit
1814, il ecrivait a Mgr Lacombe : , Quant aux humanistes du
seminaire its ont brilld aux exercices, et quoiqu'ils ne fussent
qu'en moi'tid nombre des dleves du college, ils ont eu plus de la
moitid des priz et des accessits, ce qui prouve qu'ils ont etd bien
swurcill;s et bien rdpCtis. >
Suivant un usage trEs ancien, les elbves soutenaient des
theses. Vers la fin d'aodt IS181, deux d'entre eux defendirent
une tli-se de logique, de metaphvsique et de morale, dedide au
Grand AumOnier Alexandre-Angdlique de Talleyrand-Pdrigord,
prince de Chalais. Ils parlerent un latin ddtestable, mais firent
preuve de bonne volontd.
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Une ordonnance royale du 5 octobre 1814 dispensa les petits
seminaristes, apres deux ans de cours, de poursuivre leurs etudes au college. Aussi, I'abbe Lagorse, ce m6me mois, cliercha-t-it
A se procurer les professeurs necessaires pour donner les cours
des hulmanistes, au srninaire mnme. N'ayaut pu recruter h Bordeaux les maitres qu'il esptrait, il dut se contenter de contier
cet eliseignement a des s6minaristes ou a des professeurs de
fortune, ct de recourir au college pour les autres cla1-1,.
II
en fut de mrme sous son successeur.
( M. Andrieux, 6crivait le cure de Sarlat, s'occupe acec zele
et connaissance habituelle de la partie reglementaire, spirituelle
et miat6rielle du youcernement ; ...M. Petitdidier enseigne le
trait, de la reliyion et celui des actes humains d la grande satisfaction des dl~ves ;...les humanistes et rhetoriciens frdquentent le college ; ...l'instruction des petites classes est confide aux
eleves du seminaire les plus arances, et les classes de quatrime
et troisiene sont faites par MM. Picontal et Villedieu, jeunes
Lazaristes. Un catechisme raisone;, sa rdcitation litterale, celle
de I'devaniile et son explication out lieu chaque dimanche et jeudi
par les soins de M. Andrieu.r. Un sujet de meditation est donan
chaque soir, medite le matin, et chaque dleve doit en rendre
compte le dimanche suivant. M. le Supdrieur et M. le Directeur
sont contents de Icurs eleves qui paraissent tous avoir bonne
volonte. et ccux-ci en tous points paraissent tres contents de
leurs nouveaux maitres , (36).
Deux ans apreLs, a suivre les cours du college, il n'y avail
plus que les 6ieves des basses classes. Le sup6rieur du seminaire devait pour cela payer au collIge une contribution annuelle
de 1.000 francs, ou fournir un professeur.
Quand le petit s6minaire de Bergerac, fond6 en 1822 par
Mgr de Lostanges, fut en activit6, les latinistes ne furent plus
admis atSarlat : seuls demeurerent au seminaire les th6ologiens
et les philosophes.
2 - Le niveau intellectuel.
Les petits s6minaristes qui faisaient leurs etudes au collge,
rivalisaient avec les camarades de leur age. LA, du moins, les
professeurs ne manquaient pas, et sous la direction de F'abbe
Pomarel, I'enseignement 6tait satisfaisant, capable de mener au
baccalaureat, que plusieurs el1ves du s6minaire passerent avec
succes.
Au seminaire, le niveau intellectuel fut beaucoup plus faible, au moins pendant les premieres annees de sa rdouverture.
Mgr Lacombe s'enquit, un jour, aupres de M. Andrieux
pourquoi ii n'avait pas envoyd h l'ordination faite A Angouleme,
plusieurs s6minaristes qui avaient 1'Age requis pour les ordres
sacrds, et djkl plusieurs annees de thdologie a leur actif. Et
le supirieur de r6pondre : , IIest vrai que les jeunes gens, dont
vous me faites l'honneur de me parler, sont depuis quelque
temps en theologie, mais ils la connaissent si peu, que nous
avons 0dt obliges de leur en donner les premiers prencipes ;
ainsi, je ne crois pas qu'ils puissent dtre promus aux ordrey
sacres, a moins que Votre Grandeur n'en juge autrement , (25
aoft 1817).
Bien des causes peuvent expliquer cette carence, due principalement aux circonstances des ddbuts.
(36) Lettre de Larouverade & Luguet, it mars 1817.
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C'etait d'abord le temps de presence des elees au seminaire. conditionne par le paiwalent des pensions et des bourses
d'oii de fr6quentes interruptions des etudes.
G'etait ensuite I'inealite des tlives en fail de culture et
d'instruetion. Les retardataires pesaient lourdement sur 1'enseignement et paralysaient les plus avances.
II faut bien alleguer aussi l'incoimptence et I'improvisation
des professeurs, ou leur frequent changement. Le cas du prdtre
Lablangie, ordonnd sans tudes par Pontard, est typique. Apres
avoir passe un an au seminaire pour acquerir la science n6cessaire a son dtat, ii est. en 1815, promu professeur de philosophic et de rh6torique, parce que, au dire meme de 1'abbe Lagorse, il possedait les mathematiques A fond et qu'il avait de
vastes connaissances en geographie 1 Ce n'etait pas encore 1'6re
de la specialisation !
Et puis, I'on voit difficilement comment les theologiens,
tout en dtant cens6s faire leurs propres 6tudes, pouvaient de
plus se consacrer a l'enseignement d'une classe 1
Enfin, une singulire disposition d'esprit chez un grand
noiiobre d'h16ves donne une pietre idde de leurs ambitions intellectuelles. Elle 6tait ainsi denoncee a MAgr Laconibe par 1'abb6
Lagorse, le 23 novembre 1815 :
, Des que les jeunes gens out passe les humanitds, ils concoircnt en g4enral une haute idee de leurs personnes ; ils se
croient savants et en etal d'enseigner. Its se fourrent dans les
deablissements d'dducation et nigligent I'6tude des sciences de
L'tat eccldsiastique. La cupidite, les besoins quelquefois, I'air
d'importance que cela leur donne, et surtout un esprit d'inddpendance, qu ils acquierent en se faisant professeurs on surveillants. leur ferment les yeux. UIs se flattent de parvenir aux ordres
sans thdologie, soit scolastique, soit morale, ou de ne l'dtudier
qu'un ou deux ans ; quelquefois ils y rdussissent, en effet... *
Le suptrieur du s6minaire avait beau gemir et se plaindre,
ii n'etait seconde, ni par f1'v\que, ni par ses confreres des institutions ecclesiastiques, qui cherchaient a se procurer des professeurs ou surveillants a n'importe quel prix.
Alors que le siminariste PNnicaut 6tait encore au seminaire, oh il tenait meme la chaire de philosophie, il prit un
engagement au college de Sarlat. L'abb Lagorse s'en plaignit
vivement A .Mgr Lacombe, d'autant plus que Penicaut emettait
la pritention de continuer i jouir de la bourse qu'il avait obtenue. inme sans demeurer au seminaire.
Le principal du college, I'abb6 Pomarel, pressentant le m&
contentement du supdrieur du seminaire, se hata de se concilier
1'ev6quie, et il lui &eri\ait
a : J, sc.•s que: In ddmarche de M. Pdnicaut doit deplaire a M. Layorse, superieur, mais vous saves,
Monsiigneur, que chacun se sauce comme ii peat, et M. Pdnicaut sc sauvera & merveiile pourcu que Votre Grandeur regarde

le coll;ge de Sarlat du meme Peil de biencillance qu'elle 'a vu,
ii y a deux ans, quand it s'est agi de It. de Lassale... n (8 novemlbre 1815).
Et. priant lgr Lacombe de ne pas ecouter , les lamentations de M. Lagorse ,. il lui demandait de conserver a Pdnicaut
la bourse qu'il avait au s6minaire, 6tant , bien entendu que Pdnicant irait prendre journellement des lecons de thdoloyie au

sdminaire, s'il en a besoin, car il a cu et recu tous les traitis ,.
11 n'y avait pas que 1'enseignement dans les colleges et institut.ons pour distraire les seminaristes de ieurs 6tudes et de
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leur formation. On les employait aussi A contre-temps i divers
actes du ministere.
Le 18 octobre 1813, M. Peyrot prie i'eveque d'Angouleme
d'interdire au curd de Sarlat d'approuver les sdminaristes pour
la prddication. Ces derniers participaient meme aux exercices
des missions, si bien que M. Andrieux en vient A demander, le
i" janvier 1821, qu'on ne destine t ce ministere que les plus
avances en thdologie. Le 7 mai 1821, a la demande du curd de
Bergerac, Jean-Baptiste Lasserre, rdorganisateur des missions
diocesaines, M. Andrieux dut envoyer un sdminariste a P6rigueux pour faire le catichisme pendant toute la mission.
Un peu plus tard, trois sdminaristes etaient designes pour
aller assurer A la cathddrale de Pdrigueux les cedrmonies de la
semaine sainte, et ainsi de suite...
II dtait vraiment difficile, dans de telles conditions, d'assurer parfaitement la formation des dl6ves. II vint un temps oil
une discipline plus stricte fut instaurde. Ce fut I'ceuvre de M. Sepiere et plus encore de M. Mazet. Les sorties des dldves furent
motivdes par les besoins d'une formation pratique au saint ministere des plus anciens eleves, et dans des conditions qui ne
nuisaient plus t leurs dtudes. C'est ainsi que les sdminaristes du
dernier cours assuraient rdgulierement le catdchisme dans la
paroisse de Sarlat, et que les diacres s'exereaient A la prddication dans les paroisses. Le diacre Jean-Baptiste Combrouze est
demeur6 16gendaire. aprds s'etre fait entendre dans les chaires
de Sarlat et m4me de Saint-Front de Pdrigueux.
La durde des 6tudes.
Le temps de presence des s6minaristes et l'organisation des
cours seinhlent avoir fort varid pendant la pdriode 1803-1825.
A partir de M. Mazet, il v eut au moins quatre annies puis
cinq, consacrdes a l'dtude 'de la philosophie et de la theologie.
Les sdminaristes n'avaient pas de vacances h Nol1, ni i
Paques.
Primitivement, des cours commencerent au ddbut de novembre pour s'achever a la fin d'aoit. Vers 1835, les jeunes
prdtres sortaient du sdminaire apres la fete de la Saint-Pierre,
et les autres s6minaristes apres le 19 juillet. La rentree fut
alors fixde en octobre.
3. -

V. -

L'accs aux ordres

A parcourir les documents de la pdriode de Mgr Lacomnbe.
on ne laisse pas d'etre surpris de la mani6re quelque peu cavalibre dont les ordres dtaient conf6rds, au point qu'on peut se
demander si les prescriptions de 1'Eglise en matirre si importante dtaient toujours observees. Des elercs dtaient hAtiveiment
ordonnes, sans remplir apparemment les conditions exigees ou
sans possdder la science requise.
L'dvEque n'en dtait pas seul responsable ; il y dtait aussi
poussd par les circonstances. et mdme par ceux qui lui prdsentalent les candidats a l'ordination.
Le pro-vicaire gdndral de Pdrigueux, M. Peyrot, souelltti'
le cas suivant A Mgr Lacombe, le 2 avril 1813 :
< J'dprouve une satisfaction bien douce en voyant pnrtir
pour l'ordination les jeunes Idriles..., mais ma joie est un 1pcu
alt6rde par la crainte que Votre Grandeur se refuse a conf'rer
'ordre du sous-diaconat i M. Jean-Etienne Boisse, oiginairr de
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Bergerac, parce qu'il n'a pas vingt-deux ans accomplis. D'aprs
la pratique constante de 'Eqlise, on n'a juarais exig6 pour les
ardres que tee
ee anne cominI.'wie , annum inchoatum n. D'ailleurs le temps prescrit par les canons pour recevoir les ordres
est fondd sur une loi de I'Eylise, el il est hors de doute que
L'Eylise peut dispenser d'une loi qu'elle a portee. Jamais les motifs d'une telle dispense n'ont Cte mii'ux fondds. Le nombre des
n
pr'tres diminue progressicement...
Le 30 mai 1816, 'abbe Lagorse presentait un candidat aux
t.tdres a Mgr Lacombe. en ces termes :
I J'ai l'honneur de vous adresser M. Ienaud, diacre, et de
prier Votre Grandeur de lui conflrer Vordre de la pretrise. Le
utjet a des mwurs et se conduit bien sous ce rapport, mais il est
mininilum habens et riche en pritentions, ce qui lui [ait neyliger
!'tude, et l'empdche de douter. Votre Grandeur coimprendra facileji;nt les suites de telles dispositions : elles sont terribles. Je
la prie de l'admonester fortenent sur cela et de lui dfendre trWs
express6ment de dire la messe acant que je lui en donne la
permission ; parce que peut-etre M. son oncle, cure de Montiyuac, voudrait-il qu'il la disc dans cette vilUe avant d'arriver au
setninaire, en revenant d'Angoulnmc, mais ii ne sait pas la dire
et it a beaucoup de talents pour brcdouiller. ,
L'ev4que ne laissa pas, non seulement d'ordonner prttre un
sujet si peu prepare, mais de rdpondre au sup6rieur du s6minaire qu'il dtait convenable et uncessaire que Renaud dise la
messe en passant a Montignac, vu que son oncle, I'abb6 Noiil, lui
. donnera sans doute un supplement des instructions qui lui restaient encore d recevoir , !
Dans un cas semblable, 1'abbe Giry, ordonn6 pretre a Cahors,
le 12 mars 1815, avec dimissoires, dut terminer l'annee scolaire
au s6minaire a pour s'y perfectionner dans les dispositions n4cessaires d l'administrationdu sacerdoce ,. Rien d'dtonnant ! Ce
meme Giry avait fait sa demande d'entree au seminaire, le 25
janvier de l'annie prec6dente !
Bien plus, pour recevoir les ordres, il n'itait nimrne pas nesessaire de s'y etre prepard au seminaire. 11 suffisait de se prsenter a I'ordination, muni de quelque certificat, delivri par un
curC ou meme par quelque autre personnage. C'est ainsi qu'un
seminariste malade, retenu chez lui, Rtait invit6 par Mgr Lasombe, en 1816, h venir se faire ordonner. en apportant A cct
ellet quelques bons certificats.
On demande des dimissoires pour le diacre Elie Linaris,
icalement absent du s6minaire, en vue de le faire ordonner S
Agen. Mgr Lacombe de r6pondre : a Nous disirons et coulons
qu'il ne reeoive la pretrise que par notre ministere episcopal.
Xous la lui confererons bien volontiers, quand it se presentera
i nous muni d'une attestation par -. scin onclc, cure de Pezul. ,
II v eut inmme des clercs ordowniis contre le gr6 et I'assentiment du supdrieur du sniminaire. In certain Deffarges disait
dans une lettre, que malgr6 M. Simian et M•. le Cure de Pdrigueux (M. Peyrot), il serait ordonnw pretre. et qu'il quitterait
e semminaire pour s'adonner exclusiv•cniwnt h la predication.
d'une ordination confPc:itons encore un exenile-u'e-estif
r6e dans des conditions tr&e peu nnori;mail< : celle de l'abb Carbonnipre.
p-rtentait ainsi Ic ;as de ce
I.e 9 avril 1811. M. PI'e•-r(
iandidat ? Mgr Lacombe :
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,, 31. Simian dWsirerait beaucoup que Votre Grandeur :oulut confdrer le sous-diaconat d M. Carbonniere : it prdtend que
sa pidtd et son zale suppleent & t'instruction qui lui manque. II
est vrai qu'il n'a pas eu le temps de faire constituer son titre
clerical et que cette omission peut etre un obstacle, Votre Grandeur verra si elle pent le dispenser de cette formalitd ; it est
certain que ce jeune homme a constamment donne des preures
d'une solide vocation d l'tat ecclssiastique. Le tdmoignage de
M. Debordes, qui a soignd et dirigd ses premikres dtudes, est
pour moi d'un grand poids.
Cependant, Monseigneur, comme M. Carbonniere a encore
besoin d'dtudier, je pense que si Votre Grandeur l'ordonne dincre, elle dolt en mcme temps le dispenser de la recitation de
Coffice divin, ou du moins le restreindre d la recitation des heures, vepres et complies.
Ce jeune homme craint de n'dtre pas assez instruit, nm:ane
pour recevoir le sous-diaconat, de sorte que lui ayant fait entendre que j'espdrais que Votre Grandeur viendrait cet dtd passer
quelques semaines a Pdrigueux, it se contenterait volontiers de
recevoir maintenant les ordres mineurs, pour recevoir a la TrinitM ou au mois de septembre le sous-diaconat.II en sera ce que
Votre Grandeur jugera convenable. ,
Le 19 avril, Mgr Lacombe faisait savoir a son correspondant qu'il avait confer ai M. Carbonniere la tonsure et les quatre ordres mineurs. Restait la question de son titre clerical. Le
maire de Mauzens avait attestS, le 27 juin, que M. Jean Carbonniere n'avait aucune possession A lui et qu'il lui etait par consequent impossible de constituer son titre. Le 18 f6vrier 1812,
M. Simian delivrait I'attestation sui\ante : c J'ai l'honneur de
certifier d Mouseigncur I'Evdque d'Angoulente, que M. Jean Carbotniere, n ad la Forchie le t" fevrier 1775. est entree au siminaire de Sarlat le 12 novembre 1810 et qu'il y a reside dcpuis
cette epoque pour s'y disposer d recevoir les saints ordres et
qu'il s'y est loujours distingud par sa piete, son application et
.a conduite exemplaire, en foi de quoi... , En transmettant ces
pikces A 1'6v&que. M. Peyrot le priait de les adresser au ministre des Cultes pour en obtenir I'autorisation de pouvoir confcrer le sous-diaconat. le samedi-saint, A M. Carbonnibre, sans
qu'il soil oblig6 a fonder un titre clerical.
Mgr Lacombe rdpondait k M. Peyrot, le i " mars :
, Le jeune ndophyte Jean Carbonniere, pour lequel cous
nous avez adressd divws papiers relatifs a l'impossibilitd oil it
est de produire un titre cltrical, n'est pas tenu & cette obligation, laquelle a dte abrogde par Sa Majestd I(mpdriale] et
R(oyale) (37). Ainsi, it pourra dtre ordonne sans titre cldrical,
s'il est envoy6 avec une bonne testimoniale de ses directeurs.
C'est ce que nous nous sommes empressds d'dcrire, aujourd'hui
mdme, & M. Simian, chanoine honoraire et supdrieur du snainaire provisoire de Sarlat ,.
M. CarbonniBre fut ordonne pretre au cours du carnime
1813, et le mois d'aott suivant, il dtait nommd vicaire A Saint(37) Mgr Lacombe ecrivait encore & M. Peyrot, le 26 octobre
1812, qu'il n'dtait point necessaire de produire un titre clerical, , parce
que Sa Majeste I'Empereur el Ro a aboli par ddcret cette obligation,
aprbs avoir fail ddlibdrer sur un point st important plusieurs eveques
et archeveques qui se trouvaient a Paris. a
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Cvprien. En moins de trois ans, depuis son entree au siminaire,
it avait franchi toutes les 6tapes !...
A cette dpoque, le cumul des ordres etait assez fr6quent. Le
candidat pouvait recevoir a la fois la tonsure et les quatre
ordres mineurs, ou memne les quatre mineurs et le sous-diaconat, comme ce fut le cas de l'abb6 Laves, A I'ordination des
quatre temps de d6cembre 1812.
En raison de 1'dloignement du siege dpiscopal, les ordinations s'accomplissaient dans des conditions peu banales. L'6vque d'Angouleme venait rarerent en Dordogne; il profitait cependant de ses visites pastorales pour confdrer les ordres. La
plupart du temps, les ordinations avaient lieu A Angoul4me, ce
qui imposait aux clercs sarladais un voyage de trois jours et
des frais considerables.
Tant qu'il n'y eut pas de sdminaire a Angoul6me, les Ordinands descendaient A l'hotel. L'dveque prenait la peine de leur
en designer un. a L'auberge du sieur Bardy, communement appetLe Le Chene Vert, ecrivait-il, un jour, A M. Lagorse, est au voisinage de notre habitation ; c'est Id que nous vous conseillons
de faire mettre pied a terre le dep6t precieux qui nous viendra
de votre part pour l'ordination. u
Faire mettre pied A terre ! L'expression dtait tout A fait
adequate, car c'est a cheval que les Ordinands devaient effectuer le trajet de Sarlat a Angouleme, en passant par La Rochebeaucourt. Ils descendaient dans les auberges en cours de route.
On imagine sans peine ce que pouvait 6tre cette prdparation
immediate aux ordinations.
Un sdminariste, nomm6 Defarges, ayant dte dinonce pour
avoir prof6rd des paroles indkcentes, au cours d'un de ces voyages. I'abbW Lagorse fit une enquite et, le 4 mars 1814 il adressait
Al'6veque ce rapport :
, Je me suis informd du fait concernant l'imputation de certaines paroles indecentes ou mieux impies qu'on attribue (M. Defarges) avoir dites le jour meme de l'ordination dans une auberge en se retirant d'Angouldme. Voici ce que jen ai recueilli :
MM. Henri Labat et Francois Lasalle, timoins auriculaires,
m'ont rendu ainsi la chose : ces deux derniers et M. Defargea
'tant d la Rochebeaucourt a souper se trouverent avec un jeune
ecclesiastique qui venait aussi de l'ordination,et qui reste chez
un cure. On parla pendant le souper d'dtudes, de sdminaires et
autres choses relatives d l'dtat ecclesiastique. Ce dernier paraissait parler du seminaire et des etudes qu'on y fait avec dddain,
et tres avantageusement de celles qu'il arait faites hors du sdmiPaire, et de ses progras. M. Defarges lui proposa une objection,
ce qu'on lui impute d'avoir dit sdrieusement. Ce jeune homme
homme y rdpondit mal et resta court. Mais le ddpit qu'il eut lui
fit rendre la chose en sens inverse. Voici, Monseigneur, la relation que m'ont faite les deux ecclsiastiques,qui quoique jeunes,
sont dignes de foi. )
Pour 6viter les frais occasionnes par ces voyages, ou mOme
tout simplement parce que d'aucuns supportaient malaisdment
les voyages A cheval, les Ordinands sollicitaient frequemment
des dimissoires pour aller se faire ordonner dans les dioceses
voisins, plus proches, notamment a Cahors. a Agen ou a Limoges.
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Eni demandant des dimtssoires pour cinq Ordinands, le
24 mai 1814, M. Lagorse disait a 1'rdvque : a Votre Grandeur
leur epargnerait les trois quarts de la ddpense si eUe leur envoyait des dimissoires pour Cahors. Nous n'en sommes qu'd une
journee et nous sommes d trois d'Angoulsme. Mais il faudrait
qu'Elle m'en avertit assez t6t, parce que s'ils doicent aller d
Angouleme, il faut qu'ils commencent leur retraite et qu'ils [assent venir plus t6t les chevaux de chez leurs parents. ,
Mgr Lacombe concida les dimissoires demanddes, mais au
moment oil les Ordinands allaient se mettre en route pour Cahors, on apprit que I'dveque de ce diocese dtait absent. Le superieur conduisit alors les Ordinands a Agen, ou se fit I'ordination.
Du temps de Mgr de Lostanges, les regles canoniques furent
plus scrupuleusement observes, et les ordinations se firent le
plus souvent dans la chapelle du s6minaire ou a la cathddrale
de Sarlat, parfois A Pdrigueux ou au petit sdminaire de Bergerac, suivant les circonstances.
Mgr Gousset prit diverses decisions. II fallait Wtre admis
en philosophie pour pouvoir prendre la soutane. La tonsure
n'6tait conf6ree qu'apres six mois de thdologie, les ordres mineurs apres un an de theologie, le sous-diaconat apres deux ans
de thdologie, la pretrise apres la troisieme annde de thdologie.
Cette 1egislation n'avait rien a envier aux temps modernes.
(A suivre.)
Fdlix CONTASSOT.

En 1782, les S6minaires Dioc6sains de France
diriges par les Lazaristes
(Catalogue des quarante-neuf dtablissements
avec leur personnel lazariste)
Sur la fin du xvine siecle (il y a quelque cent quatre-vingts
ans), la France eccldsiastique, annuaire du Clerg6, paraissait depuis plusieurs anndes. II 6tait alors dress6 et publid par Duchesne, chef de bureau de I'Agence 1gndrale et Garde des Archives du Clergd de France, qui dditait son volume annuel.
En 1782 (prenons ce volume au hasard - b la BibliothBque
Nationale : Lc25 225 -) le rdpertoire fournissait entre autres
par dioceses la liste des principaux personnages eccldsiastiques
et les divers rouages de 1'Administration, les noms des chanoines,
chanoinesses, etc... Le volume mentionne en une ligne les divers
seminaires sdculiers du Royaume... II demeure assez suggestif
de revoir ce pass6 qui fournit le theme de diverses rdflexions,
comparaisons et comprdhensions assez delicates.
Insdrons dans nos Annales, pour y dtre plus accessibles h
nos recherches et consultations, ces notations et ces chiffres qui
sont donnds tels que dans l'original, sans phrase aucune, au
grd de l'ordre alphabdtique des dioceses.
P. 30, Agen, Lazaristes, cinq directeurs; superieur M.
Cambres.
P. 37, Albi, Lazaristes, cinq directeurs ; supdrieur M. Bories.
P. 39, Alet, Lazaristes, deux directeurs; superieur, M.
Poisat.
P. 40, Amiens,
Lazaristes,
six directeurs ; supdrieur
M. Ferris.
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P. 44, Angoul6me. Lazaristes, trois directeurs; superieur
M. Poirier.
P. 47, Aries, Lazaristes, trois directeurs; superieur M. Le

Gret.
P. 49, Arras, Lazaristes, quatre directeurs, deux professeurs ; supdrieur... (en blanc).
P. 54, Avignon, s6minaire d'Annecy, Lazaristes; recteur
M. Grossi.
P. 60, Auxerre, Lazaristes, trois directeurs; supdrieur
M. Tabouillot.
P. 62, Bayeux, Lazaristes, trois directeurs; superieur
M. Collot.
P. 66, Beauvais, Lazaristes, quatre directeurs; superieur
M. Grillet.
P. 68 Belley, Lazaristes (...) supdrieur M. Grand.
P. 79, Bdziers, Lazaristes, six directeurs: supdrieur M.
Chareun.
P. 82, Bordeaux, grand sdminaire, Lazaristes, trois directeurs ; supdrieur M. Brouste.
P. 84, Boulogne, Lazaristes, quatre directeurs; superieur
M. Duquesnoy.
supeP. 88, Saint-Brieuc, Lazaristes, quatre directeurs
rieur M. Becquet.
P. 90, Cahors, Lazaristes, huit directeurs; superieur M. Davelu.
P. 92. Cambrai, Lazaristes, trois directeurs; supdrieur
M. Crespin.
P. 100, Chilons-sur-Marne, Lazaristes, un procureur, deux
professeurs ; superieur M. Brunet.
P. 103, Chartres, grand sdminaire, Lazaristes, deux profeaseurs, un procureur ; sup6rieur M. Didier ; - petit seminaire,
Lazaristes, trois directeurs ; sup6rieur M. Ferrand.
F. 131, Saint-Flour. Lazaristes, quatre directeurs; supdrieur
M. Passera.
P. 149, Ldon, Lazaristes, quatre directeurs ; superieur M.
Chantrenne.
P. 150, Lescar, seminaire de Pau, Lazaristes, trois directeurs ; superieur M. Dupr6.
P. 158, Lucon, Lazaristes, cinq directeurs; supdrieur
M. Barbant.
P. 174. Saint-Malo, siminaire de Saint-Mden, Lazaristes,
cinq directeurs; supdrieur M. Philippe ; - seminaire de SaintServan, Lazaristes, un professeur; supdrieur M. Monin.
P. 176. Le Mans, Lazaristes, (...) ; superieur M. Waucheret.
P. 179, Marseille, grand sdminaire, Lazaristes, trois directeurs ; superieur M. Moissonnier.
P. 186, Metz, seminaire Sainte-Anne, Lazaristes, six direcleurs; supdrieur M. Thdobald ; - sdminaire Saint-Simon, Lazaristes, trois directeurs; superieur M. Gdroux.
P. 191, Montauban, Lazaristes, deux directeurs ; supdrieur
M. Bastide.
P. 194, Nancy, Lazaristes, trois directeurs; supdrieur M.
Kersalaun.
P. 199, Narbonne. Lazaristes. huit directeurs; supdrieur
M. Allegret.
P. 204. Noyon. Lazaristes. trois directeurs : supdrieur M.
Philippot.
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P. 213, Pamiers, Lazaristes, deux directeurs; sup6rieur
M. Tournemire.
P. 232, La Rochelle, Lazaristes, trois directeurs; superieur
M. Ferron.
P. 234, Rodez, Lazaristes, quatre directeurs; supdrieur
M. Gary.
P. 240, Saintes, Lazaristes, quatre directeurs; sup6rieur
M. Chaudd.
P. 241, Sarlat. Lazaristes, deux directeurs; superieur
MI.Borie.
P. 248, Sisteron, sdminaire & Lurs, Lazaristes, deux directeurs ; supdrieur M. Sicard.
P. 250, Soissons, grand sdminaire, trois directeurs, sup&rieur P. Le Huidecoq ; - petit sdminaire, deux directeurs; sup6rieur P. Pruvost.
P. 257, Toul, Lazaristes (
); sup6rieur M. Porin.
P. 261, Toulouse, seminaire de la Mission, cinq directeurs;
sup6rieur M. Cayla.
P. 264, Tours, Lazaristes, quatre directeurs; superieur
M. Cossart.
P. 267, Tr6guier Lazaristes, quatre directeurs; sup6rieur
M. L'Allier.
P: 268, Troyes, Lazaristes, quatre directeurs; supdrieur
M. Claude.
P. 275, Vannes, Lazariste, trois directeurs; supdrieur M.
Collot.
Ainsi done en France, quarante-neuf s6minaires diocesains
6taient diriges par les Lazaristes avec deux, trois, quatre, cinq,
six ou huit directeurs, sans compter le superieur qui est nomm6
a part.
La composition, la marche, les etudes different notablement
des etablissements d'aujourd'hui (Cf. Antoine Degert : Histoire
des S6minaires franqais jusqu'd la Rdvolution, 2 vol., 1912). La
comme ailleurs, le temps a march6, faisant tout evoluer.
De ces maisons, quelques s6minaires seulement, Amiens,
Sarlat. etc., ont trouve leur historien. La plus grande partie
attend leur patient et compr6hensif ouvrier. La besogne ne manque done pas...
II y a quelque saveur de se sentir partie d'une 6quipe,
maillon dans une chaine, bande d'un moment dans ce labour incessant; dans cette creation ininterrompue dans la vie de
l'Eglise, oh Dieu, dans un certain sens, a voulu et veut encore
c avoir besoin des hommes ,.
F. C.

BiBLIOGRAPHIE
Ordo divini Officii... C.M... 1957. - Paris, x-86 pages.
Le decret du 23 mars 1955, donn6 in extenso pp. 75-79, a
soulev6 de la part des rubricistes et c6r6moniaires maints problemes pour I'interpretation des principes poses. La Congr6gation
des Rites elle-mtme n'en avait pas pr6vu toutes les consequences.
Devant ces incertitudes, nombre de questions et reponses. Les
Ephemerides Liturgicae et autres revues sp6cialisees ont reproduit les solutions donnmes. Au premier semestre de 1956, on
comptait dejA une soixantaine de ces points d'interrogation. De-
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puis juillet 1956, date d'impression de notre Ordo 1957, d'autres
pr6cisions sont encore venues : d'ou concretement notre Ordo,
comme tous les autres, doit etre corrige en quelques assertions
qui depuis ne sont plus exactes, A savoir :
24 fUvrier : Vesperae de Dominica, commemoratio sequentis.
8 septembris : De S. Adriano nihil fit.
14 septembris : Vesperae de sequenti, commemoratio de Dominica tantum.
15 septembre : De S. Nicomede nihil fit.
27 septembre : Nona lectio illa est usurpata in officio 19
julii (Ix lectio).
6 octobre : Vesperae de sequenti, commemoratio de Dominica tantum.
24 novembre : In Missa de solemnitate de sacro Numismate,
sive cantata, sive lecta, commemoratio tantum fit de Dominica
(nihil de S. Joanne a Cruce).
Ces divers points sont done A amender ou completer suivant
notre antique distique que l'Ordo universalis de nos savants
confr6res de Rome a jug6 bon, lui aussi, d'adopter depuis deux
ou trois ans :
Si quis, decepta cura, surrepserit error
Doctior emenda, commiserando bonus.
F. C.
Dom Robert LEMOINE, O.S.B. - Le Droit des Reliiieux du Concile
de Trente aux Instituts seculiers. Evolution historique du
Droit des Religieux. Desel&e de Brouwer, 1956, 632 pages.
Dans ce volume, !e PNre Lemoine reprend et 4toffe son
Diplome de 1'Ecole des Hautes-Etudes, poursuivant pour cela
nombre de recherches dans les imprim6s et aupr6s d'autres Centres de documentation. Cette etude canonique brosse tout d'abord
un aperCu historique sur les Congregations masculines, d'aprBs
le Concile de Trente : Cleres r6guliers du xvi siecle. Jesuites,
Oratoriens, Lazaristes (1), Eudistes, Sulpiciens, Missions Etrang6res de Paris, et les Congregations fýminines : Ursulines, Visitandines, Filles de la Cliaritd (Saint-Vincent de Paul), Filles de
la Croix, Dames de Saint-Maur, Dames de Saint-Louis, a Vierges
anglaises de Mary Ward ,.
Puis dans une Section Canonique, I'auteur consacre autaut
de paragraphes A 6tudier la vie religieuse de ces diverses Congr6gations : elle dec6le une nette evolution des iddes et du Droit
au cours du xixe siecle.
(1) Aux Pretres de la Mission .Lazarists) sun| consacree lesi
pages 117-130 et 315 : aux Filles de la Charit6 les pages 201-211 et
357. Elles demeurent fort instruetives. La pensee canonique et le sens
ordateur de Monsieur Vincent sont, a plusieurs reprises, soulign6es avec
admiration par le Pere Lemoine. Voir A l'Index des noms propres, p. 624.
Observons toutefois, page 117, que la fondation de M. et de Mme de
Gondi, du 17 avril 1625, ne comporte pas, dans notre langue actuelle,
une rente de 45.000 livres - mais plutdt un capital. Les dictionnaires
de la langue francaise (v. g. Bloch), nous apprennent toutefois que,
dans son acoeption financiere, le mot capital date seulement des economistes du xvir siecle... done plus de cent ans, apres I'acte notarie
du 17 avril 1625 (Saint Vincent, (Euvres, t. XIII, pp. 197-202). Le texte
mentionne , une somme de 45.000 llvres... rente constitude, dont le profit et revenu en provenant servira t leur entretien, vetements, nourritures et autres necessites... .
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Les fondations et les iddes du Pere de Clorivibre, lors de la
Revolution frangaise, sont une croisde des chemins, une charnibre
dans I'dvolution du Droit des Religieux : restriction dans la vie
commune, pas de costume particulier, etc... Cela aboutit avec le
temps aux Instituts s6culiers dont I'etude juridique constitue la
quatrieme partie du livre, pp. 447-573, et dont une liste - introuvable ailleurs - demeure suggestive A souhait, pp. 625-627.
Ce travail est le resultat intlressant de copieuses investigations et recherches canonico-historiques. II honore le labeur
attentif et pers6evrant de leur auteur.
F. COMBALUZIER.

Jesus REMIREZ MUNETA, C.M. - La espiritualidadde San Vicente
de Paul. Madrid. Ediciones Fax, 1956, 342 pages.
Sur la spiritualitA de saint Vincent de Paul, le plan de ce
livre la decrit suivant une division classique : vie ou pdriode
purificative, illuminative, unitive. Dans ces cadres, I'auteur a
classa ses decoupages des textes ou d'enseignements vincentiens
conserves : toutes les lettres ou conferences du fondateur ne
nous sont pas parvenues... d'oi des lacunes indvitables, en comparaison d'un ouvrage patiemment et systdmatiquement mis sur
pied.
Le prologue de 'auteur rappelle ses prddecesseurs et I'ensemble de la litt6rature vincentienne utile. Parmi les oublis notables, on peut regretter le principal : celui des travaux de
spiritualitd rincentienne de notre savant confrere Andrd Dodin,
si;nalds par les Annales, t. 114-115, p. 128, et t. 116, p. I Hl
Toutefois, cette carenre ne touche en rien au fond de l'ou\ra;t qui.i d'aprbs les quatorze volumes de r'dition Pierre Coste.
a
mnulu monnayer les oeuvres vincentiennes elles-inm•tes.
M. Iamirez nous a donn6 IA un utile et recommandable travail.
F. C.
Jesus llIHNEZI11zNETA, C.M. - Recuerdos historicos del Patronato de San Josd. Gijon, 1956, 134 p., plus 18 pages de horstexte.
Histoire et souvenirs d'une maison des Filles de la Charit6
(patronage Saint-Joseph), a Gijon (Espagne), fondde au ddbut du
xx' sibcle par don Valentin Incio, plus tard Jdsuite, et approuYve en octobre 1903.
Orphelinat, classes pour externes, ouvroir et patronage furent pris en charge par les Filles de la Charitd, le 13 novembre
1903. La maison : constructions, personnel, incidents, des noms,
souvenirs et photos, bref une vivante chronique de '(CEuvre, tel
est le volume que M. Remirez a su tirer d'un ensemble de notes :
reflets de la suite des jours et d'une vie de Charitd.
F. C.
J. HE.IMIEZ MLUNETA, C.M. - La OratoriaSagrada. Fundamento y
tecnica. Madrid, 1955, 174 p.
L'enseignement du Christ et de son Eglise doit parvenir a
tous les hommes : d'oi le labeur et la parole des pasteurs d'ames
et des missionnaires. A cette formation des artisans de Verbe
doivent concourir et ce que I'on dit et Ja faqon de le debiter :
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fonds et forme : 6ternel aspect de tout art oratoire. C'est ce
que presente ce manuel, qui prend place dans une file qu'enumere et abrige la bibliographie des pages 7-10 de cet utile compendium d'eloquence sacrde...
F. C.
Hilario CHAUHRONDO, C.M. - Recopilacion de dates e informes
de la Congreyacion de la Mision en la Provincia de las Antillas (tomados de los Anales). Habana, Iglesia de la Merced.
1956. 2 volumes.
Articles et notes, souvenirs et histoire des maisons, elements
biographiques, etc., la collection dactylographide, coustitue deux
nouveaux volumes de 312 et 205 pages (cf. Annales, t. 119-120,
p. 693), dis aux soins et k 1'activit6 du P. Chaurrondo.
Ainsi rassembles, ces fragments offrent des souvenirs chers
a la province des Antilles. Exemple de travail utile (on voudrait
bien quelques notes et references), cette compilation pouvait
servir de module ailleurs a quelque bonne volont6. Pour ces gerbes, il faut trouver des glaneurs... mais pour cela, il ne faut pas
craindre de suer. - F.C.
lie de Cuba. -

Rapports de missions paroissiales.
Poursuivant ses precieuses reproductions dactylographides,
M. Hilario Chaurrondo, C.M., nous livre, en aout 1956, le memorial du travail des missions cubaines de mai 1954 i mai 1955.
Prdsente au cardinal de La Havane, S. Em. Arteaga y Betancourt,
eel apercu porte sur les missions donn6es par diverses Communautds religieuses dans les dioceses de La Havane, Pinar del
Rio, Matanzas et Cienfuegos.
Tableau et rdsultat des missions par paroisses, eglises, institutions... avec l'aspect financier de I'Obra de las Misiones parroquiales. Beau travail apostolique et donnees qui raviront les fervents de la Sociologie religieuse.
Freddric Ozanam (1813-1853) par LEONCE CELIER. Paris, Lethielleux, 1956, XII-150 pages.
Mince d'aspect, ce volume s'avere riche de substance et
satisfait I'esprit dans son cadre volontairement restreint. D'abord
avec precision et aisance, quelques notes biographiques de Frederic Ozanam - mort A Marseille Age de quarante ans: ses
routes terrestres ; puis un examen et un apergu sur I'intrdpide
et inlassable labeur du professeur : son wuuvre derite. Enfin
dans un double panneau, un tableau retragant le ddvouement du
Chritien : son apostolat charitable et la prddelle evoquant I'ame
de sa vie : son secret et son message.
Ces quatre chapitres constituent une silhouette precise et
reconfortante tout a fait & sa place dans la Collection Apdtres
d'aujourd'hui. Ces pages sont dcrites avec la competence professionne'f!! et I'acribie que l'on trouve, comme une seconde nature,
dans un a:-hiviste patentd (l'auteur comme l'on sait, dtait en
Inspecteur g6neral des Archives de France) et
fin de carrir•e
nous a donn6 e,.'re autres : Les Filles de la Charit6 (Cf. Annales,
I 117, p. 256). Lo gteinps medite par l'esprit chretien du Secr-
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taire gdedral de la Socidte de Saint-Vincent-de-Paul, ce volume
nous mdnage un contact r6confortant avec une noble vie et un
grand cceur dont la cause de bdatification est introduite : le
Lyonnais Freddric Ozanam.
F. COMBALUZIw.
Jan HAEST, C.M. - Sepuluh Tahun Misi (1945-1955), Tien Jaar
Missie. - Surabaya, 1956, 33 pages de texte et 33 pages
de rdclames.
Prdsentdes en deux langues (javanais puis nderlandais), ces
douze pages de rapport d'ensemble retracent les tentatives de
restauration maetrielle et spirituelle poursuivies dans le Vicariat apostolique de Surabaya (Java), a la suite des importants
mdfaits de la guerre 1939-1945... Confide en 1923 & la province
lazariste de Hollande, la mission a poursuivi son effort apostolique dans deux directions :
D'abord 1i dans les villes surtout, s'occuper des immigris
catholiques, en majoritd des Nderlandais. De 1a, pour eux, mettre
sur pied des organisation.' religieuses et sociales s'inspirant
nettement de la mere-patrie.
Puis, 21 surtout depuis 1929, travailler, dans la brousse,
A I'expansion missionnaire parmi les autochtones : centres et
postes de missions, formation du clergd indigene : ddj un petit
s6minaire existe h Surabaya, et pour le grand seminaire entrevu
et souhaitd, des terrains ont elt acquis et des plans dlabords
attendent dans les cartons.
Parmi les constructions de centres de culte, les pages de
M. IIaest soulignent avec sympathie 1'dglise de Pohsarang, heureuse adaptation et utilisation de I'art javanais. Le labeur apostolique, detailld par paroisses, atteste les bons ouvriers de cette
marche en avant : Freres d'Utrecht. Ursulines, Smeurs de Stevl,
d'Amersfoort et de Saint-Vincent-de-Paul. Agrdmentde de six
illustrations documentaires, la brochure nous oriente dans. ce
champ d'apostolat par un utile croquis cartographique. Puisse
'avenir rdaliser la promesse des fleurs !
F. C.
Giovanni Felice Rossi, C.M. - Precisazioni suUla descrizione del
Codice Paris. Nat. lat. 14546 e sulla relativa critica del Bulletin thomiste. Piacenza, 1956, 42 pages. - Alano di Lilla
u o non I'autore della summa , totus homo , Piacenza
1955. 22 pages.
Ces deux articles, deux brochures (numdros 35 et 36 des
CEuvres de I'auteur), vu leur technicitd et leur caractre spdcialise, int6ressent principalement les mddidvistes et aussi les quelques thdologiens que tenaille la soif des prdcisions historiques.
Nous les citons ici, car elles representent un peu de I'inlassable
travail et du rdel savoir du professeur de I'Alberonianum. digne
de louange et d'attention. A voir notre Confrere se colleter ainms
avec les Peres Dondaine, O.P., et Betti, O.F.M., et depuiQ= "'
.
Thomas. 1956, pp. 372-388), avec dom Lottin. O.S.B.
se :ent
prudeminent a distance : admirant !a discussion uu ariine i soutient la noble passion de la vritci. A ce titre, de telle'- )ublications demeurent pour tous une lecon tol'jcurs actuel'o : travail
soimneux, patient. et amour du savoir. .i:erci, cher P P ,ssi de ce
double enseignement
F. C.
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N9CROLOGIE
MISSIONNAIRES

At.

42.
43.
.44.
45.
46.
47.
48.
49.
-50.
51.

Casey (Henri), pretre. dec. Blakrock, 15 f6vrier 1956; 59-40.
Placencia (Amnelio), preire, dec. Miraflores, 30 juin 1956; 74, 58.
Estefania (Pablo), pretre, dec. Madrid, 22 juillet 1956; 56, 40.
O'Herlihy (Timothy). pretre. dec. Dublin, 31 juillet 1956; 77, 56.
Zdravlic Janez) pr. tre. dec. Ljiubljana. 24 juillet 1956; 90 56.
Pava (Sandor). coadj., dec. Pannonhalma, 16 aoOl 1956; 52, 33.
Zrnka (Adolphe), pretre, dec. Wicn, 12 septembre 1956; 72, 55.
Longuepee (Jules), ooadj., d6c. Tabriz, 20 sept. 1956; 87, 60.
Sanchez (Joseph). pretre, dec. Avila, 12 ao0t 1956; 40 23.
Hudriguez :HI4I1vlio). prelre, dec. Belatczaur, 21 sept. 1956: 10, 21.
.oppin Emnile), pr0tre, ddc. Paris, 1" octobre 1956; 59, 40.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Bernard ;Louis), pr8lre, d6c. Daz, 30 septembre 1956; 88, 69.
Schroeder (Franquis). prktre, d6c. Cologne,
e1
octobre 1956; 72. 51.
Eder (Rupert), coadjuteur, dc. Graz. 10 octobre 1956; 75, 56.
Fritsch (Benoit), coadjuteur, dec. Graz, 14 octobre 1956; 87, 34.
.Mune ;Ferdinand), pretre. d&c. Paris, 17 octobre 1956; 84, 61.
Muohana (Georges). coadjut., dec. Tripoli du Liban, 26 oct.; 80, 51.
Duprat (Louis), pretre. dec. Rio de Janeiro, 28 octobre 1956; 69, 49.
Lagsraula [Francois). prOtre. dee. Guatemala. 7 nov. 1956: 78 60.
Vilanueva (Domingo), pretre. dec. Madrid, 3 nov. 1956; 77, 6i.
Santos (Pastor), pretre, dc. Boyota, 11 nov. i956: 80, 63.
Goidin (Louis). prilre. dPc. Paris. 21 novcimbre 1935 : 89, 69.
Imperalore Biigio,). eo(djut"tr. dir. N.\oles. 21 nov. 1956 : ;3. 51.

52. .Moore iLeonidasx. pretre, dde. MoLntLebello, 23

scpt. 1956: 77, 56.

SCEURS
Schnackers (Elisabeth), Maison St Vincent, Cologne-Silz (A:lem.); 81, 61.
Diez (Isidora), Maison de Charit4, Barcelone (Espagne); 42, 18.
Langwald (Anna), Maison St Vincent, Speicher (Allemagne); 86. 65.
Huppertz (Agnes), Maison Centrale, Cologne-Nippes; 56, 27.
Fink (Jeanne), Hospice St Antoine, Vienne (Autriche): 78, 57.
Remiing (Mathilde), Maison de Retraite, Dull (Autriche); 81, 52.
Zari (Martina), Maison Centrale, Turin; 86, 63.
Lupoli (Anne-Marie), HOpital psychiatrique, Teramo (Italie); 85, 63.
Limonta (Marie), Alienes, Colorno (Italie): 67, 44.
Bacohilega (Anne), Asile, Agugliano (Italie); 76, 54.
Buttinelli (Fedelinda). Hopltal militaire, Bologna (Italie): 76, 59.
Nealen (Mary), Institut Seton, Baltimore (Etats-Unis): 74, 55.
Gaygin (Caroline). Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis): 79, 49.
O'Brien (Margaret), H6pital de la Providence, Waco (Etats-Unis); 80, 5..
McNicholas (Mary), HOpital St Vincent, Birmingham (E.-U.': 84. 62
Saxod (Josephine), Maison de CharitO, Mnntolieu; 86. 57.
Vidaillac (Marie). Maison de (haritie. Mordol'"-: 82, 59.
o3, 60.
Orima (Pauline). Mair.',-,
MIhC.
; .iar 'Aigpr;;
'
ir"mriti.
:~.;ers-.-.s'r-Marne: 87. 64.
Poyer 'Gabrielle), M"•'ii Berge (PhilomBn.i:. w•isu' *;: Lnarit,. Montuoeu; 77, 57.
Simon (Germai-,-;. HAnh.al. Cha-leville; 83. 59.
Danhie» ".Srla'i,. institution des Sourds-Muets. -rras: 82, 60.
Delpurte (Marie). Maison de Charit6, Montolieu: 75. 51.
Sahut (Marie), Hopital Saint-Andrd, Bordeaux; 82. 58.
Jaoquet (Marie), Maison de Charit., Montolieu; 67. i4.
Gunn (Rose), Malson Ste Anne, Saint Louis (Etats-UnZs); 87, 65.
Collins (Sarah), H6pital de Paul. Saint Louis (Etats-Unis): 84, 62.
Prendergast (Alice), Ecole Imm. Cone.. Darlington (Angleterre); 89, 63.
Yadasch (Marie-Louise). Maison de Retraite, Dul (Autriohe): 76, 57.
11aupt (Anne-Eudoxia), Maison de Retraite. Dult (Autriche): 69, 46.
?Pantozzi (Elise), Maison St Jdrbme, Sienne (Italle): 66, 43.
Petrillo (Felicia), Maison Centrale, Naples (Italie): 85, 64.
Statutt (Amalla), HOpital Bambino CGsu. Rome; 59, 31.
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Paparelli (Thdrise), Monistero, Stenne (Ilalle); 84 54.
Bartoli (Cleofe), Monistero, Stenue (Italie); 78, 54.
Marcuoi (Victoire), Hospice, Comacchio (Italie); 86, 65.
Lemoine (ZUle), Maison St Jer6me, Siene (Italie); 71, 40.
Borchio (Girolama), H6pital, Lucignano (Italie); 59, 37.
Almeida (Rosa), Inflrmerie de Flores, Buenos Aires (Argent); 85, 60.
Mazella (Agnfs), Maison de Charitd du Marais, Saint-Etleie; 56, 33.
Versini (Marie), Maison de Charit6, Lodtve; 94, 71.
Gatelet (Marie), Maison de Charit6, Montolieu; 84, 60.
Rastrilla (Domitiana), Maison Centrale, Madrid; 56, 34.
Guitti (Agnes), Hopital, Mendrisio (Suisse); 86, 59.
Hunt (Margaret), Maison St Augustin, Darlington (Angleterre); 69, 37.
Paoluocl (Arnesia), Hopital civil, Ancona (Italie); 66, 43.
Crossan (Sophia), Villa Ste Louise, Normandy (Etats-Unis); 84, 58.
Tourtigues (Marie), Mlsdricorde, Tripoli (Liban); 81, 58.
Vidal (Rosalie), H6pital Loayza, Lima (PWrou); 80, 56.
O'Callaghan (Mary), Maison Ste Brigitte, Kilternan, Dublin; 68, 49.
Sohaffler (Anne), Hopital general, Graz (Autriche); 70, 44.
Vajdeo (Anne) H6pital general, Graz (Autriche): 63, 43.
Berlec (Ana), Maison Ste Marie, Raka (Yougoslavie); 61, 35.
Tuyn (Maria), Bocholtz (Hollande); 76, 41.
Mugnano (Josephe), H6pital Hdlene d'Aoste, Naples; 67, 41.
Sinatra (Marie), Maison de Retraite, Marigliano (Italie); 68, 46.
Grigalba (Catalina), Maison Centrale, Guatemala (Am. Centr.); 51, 27.
Levis (Enriqueta). H6pital Alvear, Buenos Aires (Argentine); 72, 39.
Spalding (Maria), Asile St Vincent, Manila (Philippines); 70, 45.
Armendariz (Sabina), Institution Riquelme, Granada (Espagne); 76, 55.
Perez (Maria), Hopital, lbeda (Espagne); 44, 27.
Blanco (Maria), College, Barbastro (Espagne); 83, 58.
Fernandez (Maria), Hopital, Santa Domingo de la Calzada (Esp.); 75, 54.
Sabates (Antonia). Bientaisance, Valenoia (Espagne); 79, 58.
Palleja (Juana), Aliends, Reus (Espagne); 65, 46.
Gil (Maria). Alienes, Santiago de Compostela (Espagne); 67, 42.
Sarasola (Maria), Asile. Guernica (Espagne); 82, 62.
Sanchez (Teresa). Asile, Toro (Espagne); 81, 52.
Sarreta (Maria), H6pital, Mataro (Espagne); 76, 54.
Perez 'Maria). H6pital. Reinosa (Espagne); 75, 46.
Joffrin (Blanche), Orphelinat, Dieppe-Janval; 71, 53.
Robin (Marie), de Coutances, dde. a Saint-Georges-de-Lile; 78, 57.
Doequer (Zelie). Hospice. Bray-sur-Somme; 74, 48.
Couderc (Suzanne), Maison Saint-Leon, Le Havre; 58, 26.
Riotte (Gertrude), H6pital Monney, Chdtel St Denis (Sulsse); 88, 66.
Braga (Marguerite). Monistero, Sienne (Italie); 84, 63.
Perez (Maria). Collbge, Santiago de Cuba; 68, 51.
Calvo (Floriana). Hopital militaire, Zaragoza (Espagne): 66, 43.
Larra (Lucia). Hopital St Lazare. Rincon (Cuba); 46, 26.
Vera (Maria), Asile St Jean-Baptiste, Valencia (Espagne); 79, 48.
Erdozain (Maria). Hopital provincial, Valencia (Espagne); 64, 41.
Lana (Candelaria). Hopital de Charitd, Cartagena (Espagne); 80, 51.
Traola (Josefa). Aliends, Santiago de Compostela (Espagne); 90, 66.
Miron fVaientina,. Hopital ewndral. Madrid: 56. 35.
Rojo 'Petra). H6pita' Central. Sevilla (Espagne); 78, 53.
Altremi (Ida), Hopital militaire, Turin (Italie); 49, 26.
Nistico (Carmela), HOpital, Salerne (Italie): 81, 58.
Durzynska (Marie), Chorzow (Pologne); 76, 54.
Amon (Josephine). Maison de Retraite. Dult (Autriche); 72, 54.
Vosnjak (Agnes), Ecole Apostolique. Vienne (Autriche): 75, 53.
Savine (Mathilde), HOpita 1 , Oberwart (Autriche): 58, 29.
Troha (Victoire), Ali6nds. Graz, Feldhof (Autriche): 83, 60.
Zadnik (Maria). Maison St Vincent, Osijek (Yougoelavte): 69, 49.
Simon (Alice). Maisnn de Charitd. Chdteau-l'EtEque; 76, 48.
Cordier 'Amblie). Maison de Charitd. Clichy; 85, 60.
Caudy (Catherine). Hopital, Chdlons-sur-Marne; 80. 57.
Perret (Claudlne). Hospice, Douera (Algerie): 89. 68.
Blackburn (Teresa). Priory. Mill-Hill, Londres; 92, 73.
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Bartesaghi (Fiorina), H6pltal, Sarzana (Italie); 70, 49.
Samuelcdl (Elisabeth), Maison de Charit4, Sladeckovca (Slov.); 37, 17.
Nuooin (Francisca), Santa Casa, Rio de Janeiro; 54, 21.
Aguirre (Ema), Foyer maternel, Buenos Aires; 70, 40.
Gfot (Maroelle), College Immaoulde Conception, Buenos Aires; 72, 46.
Blanco (Amalia), Maison Centrale, Buenos Aires; 67, 50.
Laloyaux (Marguerite), Orphelinat, Souppes; 84, 62.
Gazeau (Marie-Madeleine), Maison de Charit6, Caen; 57, 32.
Guerin (Angeline). H6pital ohirurgical. Tourcoing; 91, 69.
Brige (Jeanne), Maison de Charite, Montolieu; 70, 46.
MOiUer (Marie), Hospice, Seraing (Belgique); 83, 61.
Mehn (Sophie), Cologne-Flittard; 77, 53.
Mastelone (Marie-Th6rese), Maison Retraite, Marigliano (Italie); 95, 69.
Troltsch (Marie), Maison Retraite, Dult (Autriche); 81, 56.
Campbell (Margaret). Priory, Mill-ill; 83, 60.
Mathews (Kathleen). St Vincent's, Grangetown; 74, 53.
Garcia :Patrocinio), Hopital Croix-Rouge, Madrid; 65, 35.
Collins (Margaret), Hdpita! St Joseph, Chicago (Etats-Unis); 90, 66.
McGettriek (Mary). Hopital Ste Marie, Troy (Etats-Unis); 73, 32.
Barona (Adelaida), Dispensaire Ste Louise. Tulua (Colombie); 80, 59.
Bernal (Lucrecia), Maison Centrale, Cali (Colombie): 73, 41.
Dominguez :Eu:ogia), Hopital, Jerez de la Frontera (Espagne); 77, 55.
Garcia (Concepcion), Maison St-Nicolas, Valdemoro (Espagne); 58, 31.
Arangoa ,Gregoria). Sanatorium Brinas. Bilbao (Espagne); 87, 63.
Bilbao ,Lucia). Sanatorium Maritime, Gorliz (Espagne); 75, 55.
Ferrer iJosefa). Ecole, Vejer de la Frontera (Espagne); 85, 61.
Olejua 'Angela), Bienfaisance, Andoain (Espagne): 65, 35.
Giron (Goncepcion). Bienfaisance. La Iavane (Cuba); 45, 18.
Clavero .Manuela), Ecole. Hijar (Espagne): 53, 28.
ilavarrieta (Micaela), Hapital militaire, Sevilla (Espagne); 79, 42.
Petit (Celine). Hopital. Sdzanne; 81, 47.
Levesque (Marie-Th.), Maison de Retraite, ClicAy; 68, 49.
Cretenet (Marie), Maison de la Providence. Fribourg; 73, 48.
Delplanque i.Marie). de Santos, Hop.. Butly-les-Mines; 47, 24.
Bousser (Marie-Josephine), Maison-MWre; 79, 55.
Moreno :Lucia), Ecole St Michel, Madrid; 40, 14.
Ponce (M.-Dolores). Hdp. militaire, Las Palmas (Canaries); 67, 42.
Saiz (Pilar). College, Palanco (Espagne); 83. 65.
Serrejon :Manuela), Sanatorium, Valladolid (Espagne): 43, 21.
de Arruti (Agistina), Sanatorium, Granada (Espagne): 81, 53.
Barolo :M.-Marguerite), H6p. civil, Cagliari; 84, 59.
Morel'i (V6ronique). Prisons, Turin (Italie): 47, 26.
Savoia !Anne). Hop. H. d'Aoste. Naples (Italie); 80, 53.
Michelotti IHonorine). Asile St Vincent, Carloforte (Sardaigne); 77, 58.
Castellano (Anna), Maison Centrale, Turin (Italie); 67, 46.
Somigliana (Julie), Maison Gentrale, Turin (Italie); 87, 70.
Prodinger (Catherine), Maison Centrale, Salzbourg (Autriche); 88, 65.
Gierich (Odile). Maison Gentrale, Graz (Autriche); 80. 49.
McKenna (Anna). H6tel-Dieu, New Orleans, Louisiana: 81, 54.
Farahian (Marie), Misericorde, Le Caire (Egypte); 87, 64.
Nicolazic ;Adele), Maison Centrale, Lima (Pdrou); 83, 56.
Arregui (Carmen), Infirmerie, Flores (Argentine); 79, 46.
Barros (Barbara), Maison Centrale, Rio de Janeiro; 55, 23.
Goncalves (Maria), Maison Centrale, Rio de Janeiro; 48; 26.
Pinto (Adolphina), Asile Ste Leopoldine, Niteroi (Brdeil); 79, 54.
Cellier (Jos6phine), Hospice, Chantilly; 53, 29.
Boseau (CGlmentine), Hospice des Incurables, Amiens; 76, 53.
Cabanes (Eug6nie), Col!. de la Prov., Assomption; 90, 63.
Perroud (Lucle). Maison de Retraite, Clichy; 75, 47.
Lacoste 'Anna), Maison de Retraite, Montolieu; 84. 64.
Akel (Jeanne), Hbpital Bethltem, Palestine: 60, 36.
Farahian 'Marie), Misdricorde, Le Caire 'EgSpte); 87, 64.
Imiolczyk 'Bertha). Curitiba (BrdsiP): 54. 26.
Nicolazic (Adele). Maison Centrale. .ima (PProu): 83. 56.
Fiser (Marie). H4p. des Contagicux, Vienne (Autrihel; 89, 64.
T:.-traii 'Coneelle). Orphelinal, Atri :Italie): 79, 58.
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Jindex analytique)

ACTES DU SAINT-SIEGE
10 decembre 1879. - Letire du T.H.P. Fiat au pape Leon XIII, pp.
141-142.
6 fevrier 1956. - MM. Annitbal Bugnini et Carlo Braga, officiers de la
Congrtgatiun decs Rites. p. 229.
20 ftvrier 1956. - Biglietto nomntant M. Annibal Bugnini, consulteur
de la Congregation des Rites, p. 229.
21 fevrier 195i.
La fWle de Marie Mediatrice flixe au 29 mal,
p. 228.
9 mars 1956. - Leltre du Cardinal Valerio Valeri au T.H.P. Slattery
(sur une denmande de l'6ssemb:ee g6ndrale), pp. 47-48.
25 avril 1956. - Les quatre-vingts ans du Pape Pie XII : lettre de remerciement de Mgr dell'Acqua, p. 229.
La Medaille Miraculetnse et le dogme de 1'Iminaculde Conception en
1854 : ddvotion A la midai:le chez le cardinal Luigi Lambruschlnl
'1776-1851) et le cardinal Engelherl Sterck (1792-1867), par Fernand
Combaluzier, pp. 179-182.
Saint Vincent de Paul 119 juillet 1956), par Mgr Marques, pp. 268-274.
COmMPAcGNE

DES FILLES DE IA CHARITt

Le decret Chaptal 22 dtcemnbre 1800) r6tablissant les Filles de la Charite - a propos d'un poeine de Lucot, pp. 8-10.
Assembide generale (21 mai 1956) et les elections, p. 62.
Le T.H.P. Fiat. analyse de conferences aux Sceurs, pp. 110 ; 111 ;
117 : 133-134 ; 138-140.
Le T.H.P. Fiat ,4 sept. 1879), circulaire aux Superieures, pp. 127-129.
Le T.H.P. Fiat et les Filles de la Charitd en 1879, pp. 324-335.
Les six provinces des Filles de la Charite en France, pp. 10-11.
Les qualre provinces et la vice-province de Sardaign, en Italie, pp.
291-292.
La premnire reunion des Filles de ia Charite [29 novebmbre 1633) et
la premibre Conference de saint Vincent de Paul (23 avril 1833)
p. 277.
A Drogheda (1856), arrivde des Filles de la Charite en Irlande, pp. 13,
89-91.
L'6veil des vocations religieuses : Congres et biblioth6que (1956), Problames de la 'eligieuse d'aujourd'hu.t pp. 289-290.
Centenaire de la mort de Sceur Rosalie (2 mai 1856) : I'hdroine de 'a
rue Mouffetard, par Henri Desmet, pp. 21-24.
La consecration annuelle des voeux. par Joseph Euzet, p. 47.
La rentr4e des classes, par le tfrre A. Vincent, p. 298.
Marie, Reine du Monde, par Jean-Abel Marchand, p. 63.
HISTOIRE DE LA CONGR1GATION DE LA MISSION
En France, en 1782, quarante-neuf seminaires diocesains sont dirig4s
par les Lazarisles 'liste de la France ecclsiastique de 1782), pp.
166-468.
Artoine Fiat (1832-1915) : sa vie, son Ame, sa doctrine, par Edouard
Robert.
Ch. XXVII. - L'annee 1879 : Circu:aires, conferences, voyages, correspondance..., pp. 103-143.
CG.XXVIII. - Le Pere Fiat et IPS maisons de France en 1879,
pp. 299-335.
L-A Eph6emrides de la Congregation de la Mission, par Jean Gonthier
(esquisse d'ensemble) pp. 19-21.
in 1826, ordination sacerdotale du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, au 140, rue du Bac. pp. 295-298.
Au jour le jour (22 dec. 1955-8 juin 1956 : et 22 juin-i" octobre
1956), par Fernand Combaluzler, pp. 3-64 ; 241-298.
MAIsoN-MIBa.
- Le P. Fiat et la Maison-Mbre en 1879 : les locaux,
les confreres..., pp. 299-311.
En 1956 : soclologie religieuse. pp. 18-19 : ordinations saoerdotales,
pp. 53, 260-261 ; amenagements : inflrmerie, etc., pp. 10, 42-43 ;
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triduum pascal, pp. 40-41 ; these doctorate (17 mars 1956), Farid
Jabre, pp. 35-40.
Personnel : Eugene Castel, Ldgion d'honneur, pp. 280-281 ; Pierre
Dulau, cinquantenaire de vocation, p. 282 : Leonard Peters, soixantaine de vocation, pp. 290-291.
DIfunts : Stefane Ldfaki. pp. 63-64 ; Henri Desmet, pp. 241-255 ;
frere Bernier, p. 38 ; frere Pdchin, pp. 63-64.
Paris : Ozanam et la premiere Confdrence de Saint-Vincent de Paul
(23 avril 1833), par Leonce Celter, pp. 274-277.
FRANCE. - En 1879, les maisons de France et le T.H.P. Fiat : Alb,
Amiens, Angouldme, Aurillac, Berceau, Cahors Cambrai, Etre•z La
Rochelle, Loos, Lyon. Marseille, Meauu,
Montpellier, Nice, Or7ans,
Pdrigueux, Reims, Soint-Flour, Saint-Pons, Saintes, Soissons, Troyes.
Valfleury, Vichy, pp. 311-324.
Albi : Mgr Marquis, pandgyrique de saint Vincent, pp. 268-274.
Arras : Tricentenaire des Filles de la CharitB (1656) et oentenaire de
leur arriv6e a l'Institulion des Sourds-Muets et Aveug:es. discours et
historique, pp. 389-405.
Authie : Cent cinquantenaire de la naissance de Mgr Damicourt, par
Clotaire Givry, pp. 265-268.
Beaupreau : Aymnard Duvigneau (1923-1924), surveillant, p. 353.
Beauvais : Retraite (3-13 septembre 1956), pour professeurs, p. 288.
Berceau de Saint-Vincent de Paul : Aymard Duvigneau, ses 6tudes,
pp. 336-337. - Stage (1899-1919) d'Henri Desmet, par Edouard Robert, pp. 241-248. - 2 juillet 1956 : Fete du Souvenir, par Eugene
Castel, pp. 262-265.
Bordeaux : Mgr Georges Deymier (1886-1956), biographie, dloges, par
Mgr Paul Richaud, pp. 48-52.
Dax (1896-1904), Aymard Duvigneau, ses etudes, pp. 337-339 ; (19521956), sdjour a I'inflrmerie, pp. 374-376. - (22 fevrier 1956), soixantaine de vocation du Frere Abel Vandaele, pp. 24-25. - Evocation 1956
des rives de I'Adour, par Alfred Pose, pp. 292-293.
Fain-les-Moutiers : 10 mai 1956. Pe(erinage du cent cinquantieme anniversaire de la naissance de sainte Catherine Labour6 (2 mai 1806),
par Jean Gonthier, pp. 56-61.
Gamarde (Landes) (1915-1917) : Amard Duvigneau, aumonier a l'ambulance, pp. 351-352.
Games (2-23 septembre 1956) : Seconde session d'btudes de cinquante
Seurs de classe, pp. 282-288.
Issy-les-Moulineaux (Seine) (4-6 septembre 1956) : Deuxieme Congres
national des Pretres charges des religieuses, pp. 289-290.
Lille (1919-1939) : au Seminaire acadcmique, Henri Desmet, directeur,
puis supdrieur, par Jules Thiry, pp. 2i8-250 et 251-252.
Monlpellier : En 1944, thbse, sur Scot ErigEne, par Emile Manieres,
p. 37.
Nieuil-l'Espoir (Vienne) : 1917-1919. Aymard Duvigneau, aumonier,
pp. 352-353.
Prime-Combe (Gard), 16-29 septembre 1956 : Retraite en commun pour
professeurs de Grands Seminaires, pp. 288-289.
Rouen (24-25 juin 1956) : Les fetes du cinquieme centenaire de la
rehabilitation de Jeanne d'Arc (1456) et la restauration de la Cathedrale : message du Pape Pie XII, pelerinage, pp. 255-260.
Sarlat : Le Sbminaire de Sarlat, par Felix Contenot, pp. 183-228 et
pp. 413-466.
Ch.VI : La vie du seminaire aux xvue et xvml sie'.es, pp. 183-193.
Ch. VII : Les missionnaires de Sarlat, pp. 193-221.
Ch. VII : Le s6minaire pendant la Rdvolution, pp. 221-228. - Le s6minaire apres la Revolution. Reouverture et les Lazaristes (180318-23). Les pretres seculiers el le seminaire (1823-1850). pp. 413466.
Toulouse : L'installation du Visiteur Charles Philliatraud, p. 11. - Toulouse, ville charmante, menu propos du cardinal Jules Saliege, p. 44
- 8 avril 1956 : Consecration du maltre-autel de la chapelle rdnov6e,
par Louis Girard, pp. 43-47.
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ANGLETERaE ET IRLANDE

28 avril 1956 : Londres : obseques du cardinal Bernard Griffin, pp.
281-282.
Voyage du T.H.P. Slattery (14 octobre-19 novembre 1955), par Pierre
Dulau, pp. 65-102 :
ANGLETERRE : Boston Spa pp. 81-82. - Cardiff, pp. 84-85. - Dartington, pp. 73-74. - Ealing, p. 72. - Edmonton p. 70. - Enfield,
pp. 70-7. - Feltham, pp. i7. - Bereford, pp. 83-84. - Isleworth,
p. 71. - Liverpool, pp. 79-80. - Lugwardine pp. 83-84. - Manchester, p. 80. - Mill Hill el Londres, pp. 65-70 ; 102. - Oxford, pp.
68-69. - Pinner, pp. '2-73. - Potters Bar, p. 70. - Sheffield, pp.
80-81 ; 82-83. - Twickenham, pp. 71-72.
ECOSSE : Edinburgh, p. 75. - Glasgow, p. 78. - Hamilton, p. 78. - Lanark, pp. 76-77. - Nunruw, pp. 75-76. - Rosewell, p. IJ. - Ittlherglen, pp. 78-79. - Smyllum, pp. 77-78. - ToUcross, pp. 77-78.
IRLANDE : Arklow, pp. 88-89 - Armagh, pp. 91-92 - Belfast, pp. 9192. - Blackrok, pp. 85-87, 93. - Caste knock, pp. 94-95 - Cork,
p. 96-97. - Dropheda, pp. 89-91. - Dublin, pp. 86-87, 92-93, 959, 99-101. - Dunardagh, pp. 87-88. - Dunmamway p 98. - Kilternan, pp. 93-94. - Limerick, pp. 98-99. - Maynooth, pp. 100-101.
- Mount Prospect, p. 93. - Stillorgat, p. 94.
o
L'annee 1955 A travers les provinces (circulaire du f1 janvier 1956),
pp. 10-18.
ALLEMAGNE. - Niederpriim et Treves. M. Althoff, vice-visiteur au Nicaragua, pp. 11-12. - Joseph Achilles (7 avril 1876-5 mars 1956), par
Jean-Baptiste Meyer, pp. 172-175.
AUTRICHE. - P6nurie de personnel ; deces du cardinal Innitzer, p. 12.
- Leopold Dworschak (28 septembre 1871-10 mars 1956), notice, pp.
167-17-2.
BELGIQUE. - La pr6fecture de Bikoro (Congo beige), p. 12. - La soixantaine de vocation de M. Peters, pp. 290-291.
ESPAGNE. Madrid : Le personnel et le scolasticat de Salamanque.
p. 12. - Saint-Louis des Francais, jubil6 sacerdotal de M. Az6mar par
Eug6ne Poupy, pp. 376-384. - Barcelone : Le recrutement, p. t1.Mgr Codina (1785-1857), note biographique, pp. 231-232.
M. Zoetmulder, visiteur ; recrutement et mission en
HOLLANDE. Ethiopie : M. Timmermans, 6conome g4enral, pp. 12-13.
HONGRIE. - Travaux et difficultes, p. 13.
IRAiNDE. - Centenaire de 1'arrivee des Filles de la Charite A Drogheda.
- Le voyage du T.H.P. Slattery (oct.-nov. 1956), pp. 65-102. - M.
Christopher O'Leary, visiteur, pp. 13-14.
Rome : La maison internationale, p. 14. - Plaisance : La
ITALIE. fondation du Divus Thomas en 1880, p. 142. - Turin : Les trois cents
ans de la Maison, pp. 14-15. - M. Mare-Antoine Durando, par Guerrino Medri, pp. 384-389. - Chiavari : Lazzaro Ramella (1870-1956),
par Guido Cocchi, pp. 278-280. - Naples : M. L-apalorcia, assistant :
MCesa, visiteur, p. 15. - En 1956, les quatre provinces des Filles
de la Charite, et la vice-province de Sardaigne. pp. 291-92.
POLOGNE. La situation. - M. Knapik, assistant. M. Piasecki, vicevisiteur au Bresil, p. 13.
PORTUGAL. - Mozambique et Mafra, p. 15.
SLOVAQUIE. - Travaux et situation, p. 13.
TURQUIE. - M. Joseph Deymier. viciteur, p. 15. - Ephese-Panaya : notes et chroniques, par Joseph Euzet, pp. 175-178, 405-415. - M. Poulin.
M. Jung, pp. 176-178. - La T.H. Mere Lepicard (1956), p. 405.
YOUGOSLAVIE. - M. Jereb, visiteur, p. 13.
ASIE
CRINE. - Les souffrances de 1'Eglise du silence : Mgr Hou, Mgr Job
15-16.
Tohen, pp.
En 1879, I'affaire des Mdmoires de Chine et le Pere Fiat, pp. 123-124.
M. Georges Rolland (9 mars 1879-26 janvier 1955) : la vie concrete
du missionnaire entre 1905-1948 dans le nord de la Chine, par
Hippolyte Tichit, pp. 153-167.
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M. Aynard Duvigneau t21 juillet 1879-1" mar 1956). par Hippolyte
Tichit, pp. 33-376.
"
Klangsi (1904-1914). L'apostolat de Duvigneau. pp. 339-351 ; i avril
1951 : L'autobiographie d'A.lbert Brutant, pp. 27-29.
Ho eh. Cala : Le seminaire et M. Duvigneau '1924-1929), pp. 353359.
Pekin : L'imprimerie... la guerre... el le depart de Duvigneau (19321952), pp. 359-374.
JAPON. - Les Filles de la Gharit6 au Japon : Shioya, Malko, Wakayama, par Louis Reinprecht, pp. 144-152.
IRAN. - Le college de Teheran, p. 16. - Tauris : notice n6crologique
du FrBre Jules Longueep e. par Yves Kervran, pp. 294-295.
LEVANT. - Les coll'ges de Damas et d'Antoura. p. 16. - Beyrouth :
L'Eoole Camille CAamoun et la decoration du P're Rivals : Ordre
du Cedre. Visite presidentielle A l'Orphelinat Saint-Joseph, pp. 53-54.
AFRIQUE
ALUERIE. - Les grands seminaires au travail, p. 16. - Oran (19191923) : Aymard Duvigneau. professeur. p. 353. - Alger : Albert Brulant (4 juin 1877-5 mars 1956). notes par. Pierre Morcrette et Louis
Morel, pp. 25-27. 29-35. - Autobiographie en Chine communiste (1it
avril 1951), pp. 27-29.
ETHIOPIE. -- Sdminaire d'Adigrat recuse, p. 16. - Visite du T.H.P. Slattery (octobre 1956), p. 298.
Le diocese de Fort-Dauphin : le personnel : "isite
MADAGASCAR. du T.H.P. Slattery (octobre-novembre 1956). pp. 16, 298.
AMERIQUE
Fondation & Montreal, p. 11.
BrATs-UthS. - Orientaux : Panama, Brooklyn, Niagara-Falls, Ridgefeld, pp. 16-17. - Occidentauz : Lemont, Formose, San Francisco et
Patterson ; M. Zimmerman, assistant general. p. 17. - Lemont :
Ecole apostolique, son histoire, pp. 54-56.
MEXIQUE. - Recrutement consolant, p. 17.
ANTILLES. - M. Gregorio Subinas, visiteur, p. 17.
AMERIQUE CENTRALE. - Le personnel, le seminaire de Nicaragua, p. 17.
- Guatemala : Les vingt-cinq ans de sacerdoce de M. Louis Teste, par
Gabriel Gonzalez, pp. 261-262.
ARGENTINE. - Incidents politiques, p. 17. - Sdminaire d'Asuncion confliý
d'autres. - Collýge ouvert en Uruguay, p. 17
BR•SIL. - M. Francois Godinho, assistant g6ndraL - La maison de Rio
college b Campina Verde : Mgr Pio Freitas. a Ir.li, p. 17.
CotoMmIE. - Recrutement, pp. 17-18. - Boyota : Le sanctuaire du
Seigneur de Montserrat, p. 281 - M. Trujillo et la provinc ;18711956) de Colombie, pp. 61-62.
CANADA. -

EQUATEUR. -

Riobamba : MM. Farget et Scamps, p. 18.

PACIFIQUE. - Le recrutement, p. 18.
PEROU. - Erection de la province : M. Alcalde Valentin, visiteur, p. 12.
PORTO-RICO. - La province ; M. Toribio Marijuan, visiteur. p. 12.
Seminaire de Guanaren, et collge de Tovar, p. 18.
VENEZUELA. OCEANIE
M. Campo, assistant general : ecole apostolique de
PHILIPPINES. Polo ; s6minaire de Sorsogon, p. 18.
AUSTRALIE. - Sante de M. Rositer ; vitalite de la province, p. 18.
NOTICES BIOGRAPIQUES

Prelres : Mgr Bonaventure Codina (1785-1857), pp. 231-232. - Mgr
Danicourt (1806-1860), pp. 265-268. - Mgr Geortes Dyrnier :1886Antoine Fiat (1832-1915), pp. 103-143, 299-335.
1956). pp. 48-52. - Stefane Ldfaki (1878-1956), p. 63. - Henri Desmet (1875-1956),
pp. 64, 241-255. - Ernest Sarloutte (1878-1944), p. 233. - Joseph
Vincent Lebbe (1877-1940),
Achilles (1876-1956), pp. 172-175. Ldopold Dworsehak (1871-1956), pp. 167-172. - Georges
p. 236. Albert Brulant (1877-1956),
Rolland (1879-1955), pp. 153-167. -
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Marc-Antoine Durando (1801-1880). tp. 384-38'. pp. 25-35. (i189-1:e.;,,
.lcolle (1817-1890), pp. 233-234. - Aymari. Duvyigntipp. 336-376. - Lazzaro Ramella (1870-1956), pp. 278-80.
Fn~aEs COADJUTEURs. - Louis Bernier (1873-1955), pp. 3-8. - Eugeon
Pechin (1873-1956), pp. 63-64. - Jules Longutip.e (1869-1956'. pp.
294-295.
SoEuas. - Seur Rosalie Rendu, par Henri Desmet, pp. 21-24. - Les
veux (sonnet), par Joseph Euzet, p. 47.
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Joseph Nuyts : Apropos du Pere Lebbe, p. 236.
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Fringois Psalty : Notre-Dame d'Ephese, p. 235.
Michel Van Driel : Passio Domini nostri lesu Christi (en indonsien),
p. 236.
Fernand Woestelandt : L'Histoire biblique, programme de predications,
p. 232.
Annibal Bugnim : Publications liturgiques, p. 232.
Petites mission, et Forains du bon Dieu, pp. 236-237.
Ordo 1957, p. 468.
Dom Robert Lenioine : Le Droit des Religieux du Goncile de Trente
aux Instituts sdculiers, p. 469 :
Jean Remirez Muneta : La espiritualidad de San Vicente de Paul ;
Recuerdos hisloricos del Patronato de San Josd ; La Oratoriasagrada.
Fundamento y tecnica ; p. 470.
Hilario Chaurrondo : Recopilacion de datos e informes... en... las
Antillas ; Rapports de missions paroissiales, p. 471.
L&once Celier : Frederic Ozanam, p. 471.
Jan Haest : Sepuluh Tahun Mist (1945-1955), p. 472.
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GRAVURES
Assemblde g6ndrale des Fillee de la Charitb, p. 64 : Curie gdneralice
des Lazaristes ;en 1955), p. 65 : Sarlat : vue du sdminaire lazariste
(xviHe siicle). p. 81. Apparition de la Mddaille Miracu:euse : vers 1840,
lableau du frtre Francois, Lazariste (1787-1873), p. 80.
Crac(vie : Ordinations sacertotales lazariste de 1'ann6e 1956, p. 288.
Rome : Saint Pierre ;20 juin 1956), audience papale : vue d'ensemble
et groupe de Filles de la Gharit6, pp. 304-30a.
Berceau de Saint-Vincent (2 juillet 1956) : Benediction de deux plaques
comm6moratives : morts de 1939-1945, p. 289.
CROQUIS CARTOGRAPHIQUES
Maisons des Filles de la Charite : region londonienne, p. 66 ; Angleterre,
p. 73 ; Ecosse, p. 76 ; Irlande, p. 83.
Province des Filles de la Charitb en Italie, pp. 296-297.
NtCROLOGIE. i73-175.
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